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The Procuding11 of the first part of the Third Ordinary 
Session of the Aalembly of W. E. U. comprise three 
volumes. 
Volumes I and ll are the Aa!embly Documentll. Owing 
to the bulk of Dooument 37, the Seoond Annual Report 
of the Council to the Assembly, it was necessary to make 
of this a volume by itself (Vol. ll). All other documents 
presented to the first part of the Third Session of the 
Aalembly, with amendments, will be found in Volume I. 
Volume m. - Otftcial Reporl of Debalu (Verbatim in 
ea:temo) and General Index. This volume also includes 
the Ordel'll of the Day and Minutes of Proceedings of 
the Sittinga (previously published with the Document~~). 
Lea Actes officials de la premiere partie de la troisieme 
Session ordinaire de l'Assemblee de l'U. E. 0. composent 
trois tomes. 
Lea tomes I et ll sont les Document~~ de 1' Assemblee. 
En raison de l'epaisseur du Doe. 37 (Deuxieme Rapport du 
Conseil a l'Assembl6e), il a ete necessaire d'en faire un 
volume a lui seul (tome ll). On trouvera tous lea autres 
documents presentee a la premiere partie de la troisieme 
Session de 1' Assemblee avec les amendements, dans le 
tome I. 
Tome m. - Compte rendu dell tUbatlf et index general. 
Ce tome comprend egalement lee ordres du jour et pro-
ces-verbaux des seances. 
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I. Draft Recommendation 
The Assembly, 
·Considering that Representatives have already 
graw difficUlty in attending meetings of the 
three European Assemblies and their Commit-
tees and at the same time fulfiUing their obliga-
tions towards their national Parliaments; 
Considering, however, that tJhe personaiJ. Hnk 
established by the participation of a certain num-
ber of Representatives in the different Assem-
blies is of great value in h~ping to prevent over-
1. See Doe. 33,tabled 11th October, 1956, with request 
for urgent procedure. 
2. Report of the Working Party adopted in Committee 
unanimouBly. 
3. Membera of the Committee: M. van der Goea van 
Natera (Chairman) ; MM. Gaborit, Kiesinger (Vice·Chair· 
men) ; Badini Confalonieri, Becker, Bettiol, Bichet, Conte, 
Dainea, Dehousse, Damel!'lorence Horabrugh, MM. JanBaena, 
van Kauvenbergb, Legendre, Lenz, Mme Meyer·Laule, 
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lapping of activities, and in providing the mini-
mum cdhesion necessary for the development of 
European parliamentary institutions; 
Considering that the creation of a fourth Eu-
ropean Assembly would cause confusion, increase 
expense, disperse effort and be severely criticiz-
ed by public opinion, thus harming the progress 
of the European idea, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. That the Governments concerned reject any 
proposal for the creation of a fourth European 
Assemb'ly; 
MM. Mommer (Substitute: Paul), Montini, Motz (Substi. 
tute: Janaaena), Nicholson, Santero, Schma.l, Senglwr, 
Spallicci, Viacount Stonehaven, Stroye, Willey. 
Membera of the Working Party: M. Stroye (Chairman 
and Rapporteur) ; MM. Bichet, Mommer, Montini, 
Nieholaon. 
N. B. The namea of Repreaentativu who voted are printed 
in italiea. 
Doeument 34 15 deeembre 1956 
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A. Textes 
I. Projet de recommandation 
L'Assembiee, 
Consitderant que ies Representant& eprouvent 
actueUem.ent les plus grandes difficultes a assis-
ter aux reunions des trois assemblees europeen-
nes et de leurs commissions, et a remplir en 
meme temps leurs obligations dans l}eurs pal"le-
ments nationaux; 
Considerant, cependant, que le lien personnel 
embli par la particiipation d'rm certain nombre 
de Representant& aux diverses assemblees est 
de nature a eviter 'le chevauchement de leurs 
1. Voir Doe. 33, depose le 11 ootobre 1956 avec de-
mande de procedure d'urgence. 
2. Rapport du groupe de travail adopte par la com-
miuion. a l'unanimite. 
3. Membru de la commission : MM. oon der Gou 
wn Naters (president) ; Gaborit, Kiesinger (vice·pre· 
sidents) ; Badini Confalonieri, Backer, Bettiol, Bicbet, 
Conts, Daines, Debousse, Dame Florence Horsbrugh, 
MM. Janssens, van Kauvenbergb, Legendre, Lenz, Mme 
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activites et a assurer un minimum indisperumble 
de cohesion dans le developpement des institu-
tions parlementaires europeennes ; 
Considerant que ~a creation d'une quatrieme 
assemblee accroitrait la confusion, les depenses 
et 'la deperdition des efforts, serait severem.ent 
jrugee par 'l'opinion pubiique, et nuirait ainsi au 
P'rogres lde l'id.OO europeennoe, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. que les gouvernements interesses rejettent 
toute proposition doe creation d'rme quatrieme 
assemblee europeenne ; 
Meyer-Laule, MM. Mommer (suppleant : Paul), Montini, 
Motz (suppleant: Janssens), Nicbolson, Santero, Schmal, 
Senghor, Spallicci, Viscount Stcmeluwen, MM. Stmye, 
Wilky. 
M embru du growpe de trcwail : MM. Stmye (president 
et rapporteur); Biehet, Mommer, Montini, Nieholson. 
N. B. - Les noms du Repr8sentants ayant pris parl 
au wte sont indiqu8s en italique. 
DOCUMENT 34 
2. That the competence of the Common Assem-
bly of the European Coal and Steel Community 
be enlarged to include the parliamentary super-
vision of Euratom and the Common Market, spe-
cial provision being made for the participation 
of Representatives from Great Britain and any 
other State which may accept, in certain limit-
ed sectors, participation in the six-Power Com-
munity; 
3. That by international Convention the title 
of the Assembly be changed to correspond to its 
new functions, its composition be increased and 
provision made for Substitutes, it being laid 
down in the Convention that at least half of each 
national representation shall be constituted by 
Representatives to the Assemh'ly of Western Eu-
ropean Union. 
11. Draft Resolution 
The Assembly proposes that the Bureaux of 
the three Assemblies meet in order to work out 
more detailed proposals on the basis of the prin-
ciples enunciated in the preceding text. 
B. Explanatory Memorandum 
(submitted by M. Struye, Rapporteur) 
I. Public opinion 
1. In the summer of 1949 the first European 
Assembly met in Strasbourg. The eyes of the free 
world were upon it. European public opinion fol-
lowed its debates with intense interest. Hundreds 
of journalists, including many of the leading 
diplomatic and political correspondents of the 
world's press, were present at the Session, and 
every day an account of the debates at Stras-
bourg appeared in the newspapers, including 
those of Great Britain. 
2. Today there are three European Assemblies. 
There is a large and well-equipped building. 
There are numerous staff. But in the Press Gal-
:lery are only a smaU number of news-agency re-
presentatives, and the correspondent of the local 
town newspaper. 
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3. How has such a change come about ? The 
purpose of the present Report is not to seek to 
reply to this question ; no single cause can be 
pointed to nor any single Government or mistake 
be blamed. In a real sense, the cause has been the 
failure to achieve the spectacular resuits some 
hoped for. It has also been because the Sessions 
of the Assembly that have followed have of ne-
cessity lacked the nove'l character of the first 
Session, which marked a new departure in the 
history of our Continent. 
4. Moreover, the work of building common in-
stitutions for nations as old and different in tra-
ditions as those of Europe must involve long 
experiment and time. Seven years is but a mo-
ment in comparison with the slow evolution of 
our nationa~ parliamentary institutions. This 
political men understand, but the same cannot be 
expected of the ordinary voter. Disappointment 
and disillusion were inevitable. But this is not 
a full explanation. 
5. At least part of the responsibility lies with 
Governments and national parliaments, which 
have concluded and ratified treaties setting up 
more and more European and international orga-
nizations. How can public opinion know the 
meaning of what has become scores of sets of 
initials? No one alive today could give a reason-
ed statement of the activities of all of them. 
6. This has become a well-worn theme. As early 
as 1952, your Rapporteur recalls a Council of 
Europe report saying trenchantly : 
"With the best will in the world. the ave-
rage European citizen finds it difficult to give 
much attention to international affairs. His chief 
concerns are those which touch him most nearly, 
such as whether there will be a war; whether he 
will be able to afford enough food to eat if prices 
continue to rise, the health of his family, or his 
amu.<~ements. The world of international confer-
ences is quite beyond his ken, and, as he can see 
little connection between the results of their la-
bours (if any) and his own pressing daily prob-
lems, he ceases to give the matter further 
thought. As a result it is doubtful if 5 % of the 
population of Europe have any idea of what the 
initials O.E.E.C. mean, or whether the Council of 
Europe still exists ...... The public is compietely 
bewillered by an ever-increasing flood of initiaJls 
such vs M.D.A.P., M.S.A., O.D.M., O.E.E.C., 
2. que la competence de l'Assemblee Commune 
de ia Communaute Europeenne du Charbon et 
de 1'Acier soit etentdue au contrMe parlementaire 
de !'Euratom et du marche commun, des dispo-
sitioos spooiales etant prevues pour organiser la 
participation des Representants de la Grande-
Bretagne ou de tout autre Etat qui accepterait 
d'assumer, dans des secteurs limites, une parti-
cipation a la communaute des Six ; 
3. que par voie de convention internationale la 
denomination de l'assemblee soit adaptee a sa 
nouv~11e competence, sa composition eJ.argie, la 
presence de Supplleants envisagee, et qu'il soit 
prescrit que la moitie au moins de c'haque repre-
sentation nationa~e doit etre composee de Repre-
sentants a l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentalle. 
D. Projet de resolution 
L'Assemblee propose que les Bureaux des trois 
Assemblees se reunissent en vue d'elaborer des 
propositions plus detaiNees sur la base des prin-
cipes enonces ci-dessus. 
B. Expose des motifs 
(soumia par M. Struye, rapporteur) 
I. Opinion publique 
1. Pendant l'ete de 1949, la premiere assemblee 
europeenne s'est reunie a Strasbourg. Les re-
gards du monde Ubre etai~Emt tournes vers elle. 
L'opinion pulJJ.iique europeenn.e suivit ses debats 
avec un interet ~ntense. Thls centaines de journa-
listes, parmi lesquels de noonbreux et eminents 
correspondants dipllom8ltiques et politiques de la 
presse mondiale, assisterent a ia session, et 
chaque jour un compte rendu des oobats a Stras-
bourg etait publie par tous [es quotidiens d'Eu-
rope, y oompris de la Grande-Bretagne. 
2. Aujourd 'hui, il y a trois assemblees euro-
peennes. n y a un grand batiment bien instaJJ.e. 
Ll y a un personnel nombreux. Mais dans la tri-
bune de 1a presse, on ne voirt; qu'un petit noonbre 
de represenmnts d'agences, et [e correspond-ant 
du quotidien local. 
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3. Comment un tel changement s'est-il produit7 
Le but de ce rapport n'est pas de repondre a 
cette question ; H n'y a pas qu'une seu!le cause 
a relever, ni qu'un seul gouvernement a blamer. 
La raison provient en partie de ce qu'on n'a pas 
abouti aux resultats spectaeu!laires que certains 
av3Jielllt esperes, et aussi de oo qu 'une ou des 
assemblees qui se reunissent periodiquement 
n'ont pu garder ile carootere sensationncl de leurs 
premieres sessions, qui marquaient un tournant 
dans 1'histoire de notre continent. 
4. La construction d'institutions communes 
pour des naJtions aussi vieil~es et de trooitions 
aussi differentes que celles d 'Europe doit d'aill-
leurs demand'er de longues experiences et du 
temps. Une periode de sept •a;nl)lees n'est qu'un 
bref instant au regard de ~a [·ente evolution de 
nos institutions parlem.entai.res nation.ales. Les 
hommes politiques le comprennenll;. Mais on ne 
peut pas en •demander autanlt au si:mpie citoyen. 
Aussi, 1a deception et 1la desihlusion ont ete ine-
vitallles. Mais ce n'est pas la une explication 
complete. 
5. Une part au moins de ~a responsabilite in-
combe aux gouvernements et aux parlements 
nationaux qui olllt eonclu et ratifie des traites 
etal:Jlissant des organisations euro-peennes et in-
ternationaJles en nombre de p~us en plus grand. 
Comment i'opinion publique peut-elle se retrou-
ver dans ce qui est deve:nu une foU!le de sigles? 
Personne aujourd ~ui n'est en mesure de faire 
un expose des ootivites tde toutes ces organisa-
tions. 
6. Ce theme est devenu use: votre rapporteur 
se souV'ient d'un mpport du Conseitl de !'Europe 
qui l'expri:mait, des 1952, d'une maniere incisive: 
« Avoo la meillleure volonte du monde, l'Eu-
ropeen moyen a quelque difficulte a preter 
beaucoup d 'attention aux 3iffaires internatio-
mdes. Ses princirpaux soucis sont ceux qui le tou-
chent de p'l.us pres; H. se ,demande s'il y aura la 
guerre, s'H pourra manger a sa faim, si les prix 
conttinuent a molliter ; il se preoccupe de la sante 
de sa familll.e ou de ses pilaisirs. Le monde des 
conferences internationales ~ui echappe tout a 
fait, et comme i1 ne peut guere voir de rapport 
entre les resuiltats de 1eurs efforts - s'i'l y en a 
- et les prolJlemes quotidiens qui l'assaillent, il 
ne s'en soucie pas daV'antage. Aussi peut-on se 
demander si 5 % de la population europeenne 
ont la moindre idee de ce que signif·ient les ini-
tiales O.E.C.E. ou s'i'ls savent si le ConseH de 
I 'Europe existe encore ... Le public est absolument 
desorienre par le flot toujours croissant de sigles: 
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S.H.A.P.E., SAOLANT, SACEUR, I.S.A.C., 
I.C.C.I.C.A., I.C.I.T.C., I.C.A.O., ECOSOC, 
G.A.T.T. and P.I.C.M.M.E .. not to mention bet-
ter known organizations such as I.L.O., W.H.O., 
F.A.O., and UNESC0" 1• 
With regard to Assemblies the same point is 
made by Mile Klompe in the notable report pre-
sented on beh'811!f df the Gener.all Affairs Commit-
tee of the IConsu~tative Assem:My 2• Mlllle Jilompe 
writes: 
''Once the new European drive within both 
the restricted and the wider framework has been 
brought about, there will be the fo1lowing Euro-
pean AssemiiJJ.ies to reckon with, taking each as 
a completely independent body: 
(i) The Consultative Assembly of the Council of 
Europe; 
(ii) The Consultative Assembly in Special Session 
with a variable membership and different po-
wers, to discuss: 
- the work of O.E.E.C. within its present 
limits, 
- the future work of O.E.E.C. on the subject 
of the free trade area, 
- the future work of O.E.E.C. in the nuclear 
field; 
(iii) The Assembly of Western European Union; 
(iv) The Common Assembly of the European 
Coal and Steel Community; 
(v) The Euratom Assembly; 
~vi) The Common Market Assembly. 
Thus there will be six Assemblies (one might 
even say eight) in operation, each of them assist-
ed 'by a number of .Committees. This multiplicity 
of European parliamentary bodies is inadmiss-
ible. There is a danger that the European cause 
will ~ose wll prestige in the eyes of the public, 
that Governments will no longer know whom to 
1. Document 8 (1952) of the Consultative Assembly, 
para. 10. 
2. Document 568 (1956) of the Consultative Assembly, 
para. 12. For the co-ordination between the reports on 
the subject of a fourth European Assembly submitted 
by the General Affairs Committee of the WEU and the 
Consultative Assemblies, see the suggestion put forward 
in para. 35 below. 
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consult and that parliamentarians will no longer 
be able to pemorm all the duties assigned to 
them. It is therefure necessary, in the interest of 
all, to 'streamline' European parliamentary ac-
tivity." 
But the protests have been of little avail. The 
question 'before us today is: how oon tthe impol'ft-
ance of not multiplying European organiza-
tions 3 be brought home to those in responsible 
positions? 
7. To-day public opinion is hopelessly confus-
ed between Luxembourg, Strasbourg, and all the 
rest. If it recalls that tihe different organizations 
still exist, it tends to lump them together in a 
general category of futile talking-shops. It sees 
''Europeans'' Uebating resolutions in Strasbourg 
which are no sooner voted than they are relegat-
ed to the unconsulted shelves of the larger public 
libraries. How many Strasbour.g Resolutions haNe 
led to executive action, they ask? The situation 
has for long been serious. If it is allowed to go 
further it will risk becoming a source of public 
ridicule. 
D. A " negative '' imperative 
8. It is infrequent in politics that one can justi-
fiably speak of a ''negative'' imperative. Yet 
this is the case with regard to the creati()'fl, of a 
fourth European Assembly. 
9. Governments - and indeed opinion in ge-
neral - haV1e been faced with a difficult prob-
lem. If there are different organizations, it is be-
cause different States are members, different 
subjects treated. The six Powers which formed 
the first ''restricted'' grouping were prepared 
to aecept a greater degree of supranationalism 
than were the other free European States. So a 
new orgamization had to be set up to corres-
pond to it. On the other hand, some subjects of 
an economic or military order cannot 'he VlaUdly 
treated on anything hut the widest basis. 
3. It is relevant to recall here the existence of an 
organization which, while not having an official position, 
nevertheless consists of representatives drawn largely 
from the European parliaments. The "Conference of 
Members of Parliament from the NATO countries" met 
at the Palais de Chaillot in Paris, 19th·23rd November, 
1956, and set up 4 permanent Committees for political, 
military, economic and cultural questions. 
P.A.M.D., A.M.S., B.D.M., O.E.C.E., S.H.A.P.E, 
SACLANT, SACEUR, C.I.Q.S., C.P.C.I.P.S., 
C.I.O.I.C., O.I.T., ECOSOC, G.A.T.T., et 
C.I.P.M.M:E., sans parler d'organisations mieux 
connuestellesque 1leB.I.T., l'O.M.S., la F.A.O. et 
i'UNESCO ::.:1 
Mlle Klompe a souldgne le meme point de 
vue a l'egard des assemblees, dans le remarqua-
ble rapport presente au nom de la commission 
des Affaires Generall:es de l'Assemblee Consul-
tative'· Mll.e Klompe ecrit : 
« La relance europeenne une fois realisee, 
dans 'le cadre restreint et dans le cadre plus 
~arge, nous nous trouverons en presence des As-
semblees europeennes suivantes, si, pour bien 
marquer le point, on considere chacune comme 
une entite completement independante: 
(i) L'.Assemlblee Consultative du Conseil de 
l'Europe; 
(ii) L'Assemblee 'Consultative reunie en session 
speciafte avee une composition varia:b'le et des 
pouvoirs di:Merents pour traiter de : 
- J'activite de i'O.E.C.E. tel1e qu'elile decoule 
de ses attributions actueHes, 
- l'activite future de l'O.E.C.E en ce qui con-
cerne la zone de libre-echange, 
- l'activite future d~ l'O.E.C.E. dans le do-
maine nucleaire ; 
(iii) L'Assemblee de !~Union de !'Europe Occi-
dentale; 
(iv) L'.Assemblee Commune de la Communaute 
Europeenne du Ohar.bon et de ['Acier ; 
(v) L'Assemblee rcle ['Euratom; 
(vi) L'Assemblee du marche commun. 
En somme, six assemblees (on pourrait meme 
dire: huit) travaHlant chacune avec un certain 
nombre de commissions. Cette proliferation d'or-
ganes parlemenltaires europeens est in·admissible : 
pour !'opinion publique, devant laquelle Ta cause 
europeenne perdrait :tout prestige ; pour les gou-
vernements, qui ne sauraient p[us a qui s'adres-
1. Document 8 (1952) de l'Assemblee Consultative, 
paragraphe 10. 
2. Document 568 (1956) de l'Assemblee Consultative, 
paragraphe 12. Pour la liaison entre les rapports au sujet 
d'une quatrieme assemblee europeenne presentes par la 
CommiBBion des Affaires Generales de I' Assemblee de 
l'U.E.O. et l'Assemblee Consultative, voir la proposition 
faite au paragraphe 35 ci-dessous. 
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ser et quel a'Vis Hs devraient suivre ; pour les 
parlementaires, qui ne pourraient plus suffire a 
toutes les taches. C'est dans ['interet de tous qu'il 
faudrait arriver a un agencement rationnel, a un 
veritable streamlining de ·l 'action parlementaire 
europeenne. » 
Mais les protestations ont eu peu de portee. La 
question qui nous est posee aujourd 'hui est celle-
ci : comment faire oomprendre a ceux qui assu-
ment des respons:a:bHites l'interet qu'il y a a ne 
pas multiplier Tes organiSllltions europeennes? a 
7. Aujourd'hui, ['opinion pubtique ne parvient 
pas a se retrouver entre Luxem:bourg, Stras-
bourg, etc. Si eUe se souvient que les differentes 
organisations existent encore, ell~e a tendance a 
les englober dans la categorie generale d'inutiles 
tapis verts. On voit des « Europeans » debattre 
a Strasbourg des reso1utions qui, acceptees et vo-
tees, sont renvoyees dans des cartons que per-
sonne ne consulte dans les plus grandes biblio-
theques. Combien de resolutions de Strasbourg 
ont abouti a une ootion effective, demande-t-on? 
Depuis deja ~ongtemps 'la situation est serieuse. 
Si eUe devait s1aggraver, H y ·aurait un risque 
qu'elle ne devint ridicul·e. 
U. Un imperatif « negatif » 
8. 1!1 n'est peut-etre pas frequent en politique 
de parler d'imperatif « negatif ». O'est pour nous 
le oos en ce qui concerne la creation d'une qua-
trieme assembUe europeenne. 
9. Les gouvernements et !'opinion en general 
ont du faire face a un probleme difficile. S'il y 
a differentes organisations, c'est parce que la 
composition de ces organisations est differente 
et que qes sujets differents y sont traites. Les six 
puissances qui ont forme le premier groupe res-
treint emient pretes a oocepter un plus grand 
degre de supranat'ionaJ.ite que •les ·autres Etats 
libres europeens. Une nouveHe organisation de-
vait done etre eta:blie pour y correspondre. D'au-
tre part, certains sujets, par exemple d'ordre 
economique ou mhlitaiTe, ne peuvent etre traites 
valablement que sur la base •la plus large. 
3. 11 y a lieu de tenir compte aussi de l'existence d'une 
organisation qui, sans avoir de caractere official, groupe 
des parlementaires iBBus en grande majorite des parle· 
ments europeens : la Conference des Parlementairea des 
pays membres de l'O.T.A.N. qui s'est reunie, au Palais 
de Chaillot, s Paris, du 19 au 23 novembre 1956 et a 
constitue quatre commissions permanentes : Commission 
Politique, Commission Economique, Commission Mill· 
taire, Commission Culturelle. 
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10. What is now beginning to be realised, how-
ever is that one cannot go on from there to set 
up ~new organization comple~e with ~nternat~on­
al staff, etc., each time there IS a new InternatiOn-
al problem to be faced. The t":'"'th. is that t~e 
sense of international commu:n~ty ~n Europe.~ 
not strong enough to support the further creatwn 
of EuropM-n organizations. If it should be done, 
the whole heterogenous edifice may topple in con-
fusion. Only if this were the deli'berate aim of 
those supporting the i{iea woul(l it ibe a com-
prehensible position to take up. No one can 
seriously entertain 1Jhe idea O'f responsihle men 
seeking to discredit the European idea by m~­
ing it incomprehensible and ~nw?rkable,. h';1ry1~g 
it beneath a mass of orgamzatwns existmg m 
obscurity, which seek to compensate for thei~ lack 
of practical activity by multiplying Committees 
and Working Parties, distributing documents 
which too often repeat one another, and by inter-
Secretariat rivalries. 
11. This general •proposition reflects the underly-
ing reality with regard to organisa~ions: it~ true 
a fortiori with regard to Assembl~es. In th1s res-
pect the problem is that of parliamentary control 
for Euratom and the Common Market. Do we 
need parliamentary controU Are the power'! 
exercised sufficiently important to warrant it? 
The answer is that some parliamentary discussion 
is useful, particularly :as the '' Europoon.'' aspect 
of power in these vital sectors of economic actirv-
ity is likely to become more, and not less, with 
the passage of time. There is a potential danger 
of technocracy escaping into the no-man's-land 
between the point where national parliamentary 
control ends and European parliamentary control 
has not yet begun. But these Assemblies can only 
supervise the powers given to executive organs. 
To ·give an existing Assembly additional super-
visory functions does not increase the powers of 
the executive organs one iota. These are such as 
are given to the executive organs by Treaty, and 
it is to the terms of the Treaty defining the 
powers of the executive organs that one can alone 
address oneself in this respect. The Assembly 
problem is not one of power, but of finding a 
practical method whereby there can be effective 
parliamentary discussion. This should be suffi-
cient to reply to the objections which have been 
raised - manifestly without foundation - in 
certain circles to justify the creation of a fourth 
Assembly, on the ground that any extension of 
the competence of the European Coal and Steel 
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Assembly would increase '' supranationalism'' 
and ''international technocracy''. 
12. This means inter alia consulting the Members 
of Parliament concerned. It is tbootless for diplo-
mats or experts to do the drllifting here. Only 
Members of Parliament know their own problems. 
This was recognised when the seven Foreign 
Offices gave the WEU Assembly itself the task 
of drafting its Charter and Rules of Procedure. 
The same method should be followed in the 
future. 
13. The negative arguments against creating a 
fourth European Assembly as they appear to 
those most immediately concerned, the Represen-
tatives, may be summarised briefly. 
14. What is aimed at is an informed parliamen-
tary discussion of work that must necessarily be 
detailed and technical. What happens in the 
Assembly of Western European Union already? 
When Representatives debate the technical de-
tails of standardization of armaments, as few 
among them can speak witJh authority, few speak. 
The same is true of defenee debates in our own 
national parliaments. One can have a strong 
debate on the length of military service; but how 
many Representatives are really informed suffi-
ciently to discuss the mHitary aspects of the pro-
b'lem? When it comes to atomic matters, hardily a 
speaker in the French National Assembly rose to 
reply to the experts, Professor Perrin and M. 
Louis Armand. At Strasbourg last October only 
one Representative entered into details of 
atomic development. All this is normal. One must 
keep in general review a thousand subjects, and 
the Representatives would be bad Members of 
Parliament if they were experts on only one 
matter. But it follows from this that the very 
idea of over-specialized Assemblies is a miscon-
ception of the nature and functions of parlia-
mentary bodies. Time and time again proposals 
have been made for an economic parliament in 
certain Member States - and each time have 
been wiselly rejected. 
15. This argument should have been understood 
before the Western European Union Assembly 
was set up, in that it cannot live as an Assembly 
with competence in military questions alone. It 
will on1ly be able to play its role as a general 
10. Ce que l'on commence a comprendre, c'est 
qu'on ne peut en conclure : que chaque fois qu'il 
se pose un nouveau probleme, il raut creer une 
nouvelle organisation et recruter un nouveau 
personnel international. La verite est que le sen-
timent de communaute internationale en Europe 
n'est pas assez {01·t pour supporter 'la creation de 
nouvelles organisations europeennes. Si tel de-
vadt etre ie cas, tout cet edifice heterogene pour-
rait s'effondrer dllillS la confusion. Ce ne serait 
comprehensiblJ.e que si c'etait le but de1ibere de 
ceux qui soutiennent cette idee. Personne ne peut 
serieusement pretendre que des hommes respon-
sables cherchent a discrediter l'idee europeenne 
en la rendant incomprehensible et impuissante, en 
l'enterrant sous une masse d'organisations vege-
tant d-ans l'olbscurite, compensant ie manque d'ac-
tivites prati·ques par la multiplication de com-
missions ou de groupes de travail., la diffusion de 
documents ou de textes qui font trop souvent 
double emploi, et par des ri'V'aJlites entre secreta-
riats. 
11. Cette proposition gen:emle reflete la realite 
sous-jacente en ce qui concerne les organisations. 
Ceci est vrai a fortiori pour les assemblies. Dans 
ce domaine se pose, en effet, le probleme du 
controle parlementaire d 'Euratom et du marche 
commun. Avons-nous besoin d'un oontrole parle-
mentaire? Les pouvoirs exerces par }'organisa-
tion sont-ills sul:ffisamment importants pour 1e 
justifier? La reponse est qu'une certaine mesure 
de discussion parlementaire est utile parce que 
Paspect europeen du pouvoir, dans ces secteurs 
vitaux de l'activite economique, a des chances 
de s'accroitre avec le temps. 11 y a un danger 
possible de technocratie, s 'echappant dans le no 
man's land entre le point ou le controle parle-
mentaire nationai s'arrete et celui ou le controle 
parlementaire europeen n'a pas encore commen-
ce. Mais ces assemblees peuvent seulement super-
viser ~es pouvoirs qui sont donnes aux organes 
executifs. Donner des fonctions additionnelles de 
controle a une assemblee existante n'augmente 
pas d'un iota les pouvoirs des organes executifs. 
Ces pouvoirs sont ceux qui sont donnes aux orga-
nes executifs par les traites et ce sont les articles 
des traites definissant les pouvoirs de ces organes 
qui doivent etre visas. Le probleme de l'assem-
blee n'est pas le probleme de ses pouvoirs, mais 
celui de la methode pratique qui permet d'avoir 
des distcussiuns parlement0Ji11es effica£es. Et ceci 
doit suffire a repondre aux objections qu'on avait 
fait valoir pour justifier la creation d 'une qua-
trieme assemblee dans certains milieux qui re-
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doutaient, manifestement a tort, qu'une exten-
sion de la competence de l'Assemblee de la 
C.E.C.A. eut pour effet de developper le« supra-
national» ou la « technocratie internationale ». 
12. Ceci signifie, entre autres, qu'il faut consul-
ter 1es parlementaires interesses. Hest vain pour 
les dip1omates et les experts de tenter la redac-
tion des projets dans ce domaine. Seuts les parle-
mentaires connaissent ieurs propres problemes. 
Les sept Ministeres des Affaires Etral);geres l'ont 
reconnu en donn:ant a l'Assemblee de l'U.E.O. 
elie-meme la truche de rediger sa Charte et son 
Reglement. La meme methooe devrait etre suivie 
a l'avenir. 
13. Les arguments negatifs contre la creation 
d'une quatrieme assemblee europeenne, tels 
qu'ils apparaissent a ceux qui sont ies plus direc-
tement touches, les Representants, peuvent etre 
resumes brievement. 
14. Ce qui est recherche est une discussion par-
lementaire efficace d'une action qui est nooessai-
rement deta.Nlee et technique. Qu'arrive-t-il deja 
dans l'Assemblee de l'Union de !'Europe Occi-
denta:le? Quand les Representants discutent les 
details techniques de standardisation des arma-
ments, bien p-eu parmi eux peuvent en parler 
avec autorite et peu en parlent. Il en est de 
meme dans les debats sur 1a defense dans nos 
parlements nationaux. On peut avoir un debat 
etoffe sur ila duree du service militaire; mais 
combien d'entre les Representants so:rit suffisam-
ment informes pour discuter des aspects mili-
taires du probleme ? Quand on en vient aux ques-
tions atomiques, c'est a peine si un orateur s'est 
ieve a l'Assemblee Nationale fra~c;aise pour re-
pondre aux experts, le professeur Perrin et M. 
Louis Armand. A Strasbourg, en octobre der-
nier, un seul Representant est entre dans les 
detai'ls des progres atomiques. Tout ceci est nor-
mal. H faut passer en revue de tres nombreux 
sujets et les Representants seraient de mauvais 
parlementaires s'ils n'etaien:t des experts qu'en 
un seul domaine. Mais ·i1 s'ensuit que le concept 
meme des assemblies trop specialisees meconnait 
la nature et les fonctions des organes parlemen-
taires. A differentes reprises, des propositions 
ont ete faites en vue d'instaurer un parlement 
economique dans certains des Etats membres. 
Chaque fois el'les ont ere rejetees a juste titre. 
15. Cet argument aurait du etre ·compris avant 
la creation de l'Assemblee de !'Union de !'Eu-
rope Oooidentale ; il semble evident qu'elle ne 
peut vivre comme assemblee de competence ex-
clusivement militaire. El'le sera seulement capa-
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parliamentary body debating questions such as 
the standardization of armaments within a gener-
al frameworik (and with more and better infor-
mation from the Council of Ministers). The same 
is true a fortiori of an Assembly to de& with 
atomic physics. 1 
16. The second major consideration is the purely 
practical one of Representatives' time. Already 
Representatives find difficulty in attending the 
meetings of three Assemblies and their Commit-
tees; if they receive convocations for four there 
may be a quorum in none. The state to which this 
situation has already been allowed to drift is 
reflected in the Appendix to this Report. Nor can 
this problem be solved by creating new Assemblies 
with entirely different membership. This solution 
would militate against the very aim of establish-
ing a single, coherent European policy- and pro-
voke overlapping and repetition of the same work 
between the different Assemblies and their 
Committees. 
17. The tJhird argument concerns the internal 
organization of the Assembly. It is clear that the 
creation of a fourth Assembly with a separate 
Secretariat would create a ·very difficul't situat-
ion, leading inevitably to duplication of effort. 
Any Secretariat creates its own administrative 
services and has a very natul"all. tendency to en-
large them and seek to make them autonomous. 
Small wonder that the Chairman of the Finance 
Committee of 1ihe French N ationwl Assembly has 
announced his Committee's resolve to oppose any 
scheme to set up a fourth Assembly. But lit <is not 
to financial arguments that your Committee was 
the most sensitive - the total amount spent on 
European organisations is small indeed in com-
parison with any other item in the national bud-
get 2 • It is, above al!l, thlat the creation of sepa-
rate Secretariats in turn sets up a whole fissi-
parous tendency. 
18. The aim should not 'he to multiply '' sover-
eignty-conscious" Secretariats, but to create an 
efficient single European civil service. This may 
ta:ke time; but it would be unwise deliberately to 
1. This is hardly an over-statement, as a new scientific 
development may completely revolutionize the situation. 
An example of this was the discovery of the anti-neutron 
in the University of California announced on 14th Sep-
tember, 1956. 
2. Though this in no way means the taxpayer is not 
entitled to demand that the credits voted are effectively 
and economically employed. 
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make its realization more difficult. For once a 
Secretariat is set up it is Hkely in practice to 
prove impossible to suppress. Nor is this multi-
Plication even efficient. Too many people do 
similar jobs when far fewer could do it if they 
were in one service. There are, in fact, too few 
first-class civil servants in Europe to fill the jobs 
created, and second-rate men are allowed in. 
Europe's resources in terms of administrative 
ability constitute one of her major assets; it must 
be jealously hoarded for the essential tasks, and 
a right division established between those in the 
key nationa'l civil service posts and those in the 
key European civil service posts. 
19. To sum up these negative arguments, the 
Committee is most strongly opposed to the crea-
tion of a fourth European Assembly, for the 
following chief reasons: 
(1) public opinion will not accept it, except at 
the price of losing all interest in all European 
organizations; 
(2) an over-specialised Assembly dealing only 
with atomic problems is an unrealistic propositWn. 
in terms of the expert knowledge required from 
Members of Parliament; 
(3) effective parliamentary supervision should 
principally apply to the general policy of the 
authority concerned, the ultimate aim being the 
creation of a single European parliamentary 
body; 
(4) the three existing Assemblies and their 
thirty-three Committees already impose a nearly 
impossible burden on Representatives' time; 
(5) the creaJtian of a fourth Assembly would 
emphasise fragmentation not unity, increase the 
cost, and cause the; most grave civil service pro-
blems. 
m. Positive considerations 
20. With so much weight of argument against 
the proposal, one may well wonder why the 
seheme for a fourth European Assembly has 
found support. Some reports indeed say that cer-
tain members of the French National Assembly 
bie de jouer son role comme organe parlmnen-
taire general discutant de questions telles que la 
standardisation des armements dans un cadre ge-
nerai (avec des informations plus nombreuses et 
plus precises provenant du Conseil des Minis-
tres). Il en est de meme a fortiori d'une assem-
blee qui tx:aite11a:it de la physique atomique 1• 
16. La seconde consideration majeure est celle, 
purement pratique, du temps dont disposent les 
Representants. Deja ceux-ci trouvent difficile 
d'assister aux reunions des trois assemblees et 
de ~eurs commissions ; s'i!ls re<;oivent des convo-
cations PQUr une quatrieme, i1 n'y aura de quo-
rum d'ans aucune. La situation est parvenue a 
un etat qui est reflete dans ll'·annexe du rapport. 
Il n'est pas da'Vantage possible de resoudre ce 
probleme en creant de nouvelles assemblees de 
composition entierement differente. Cette solu-
tion irait a l'encontre du but qui est de promou-
voir une seule politique europeenne et provoque-
rait chevaoohements et doubles mnplois entre les 
diverses assemblees et leurs commissions. 
17. Le troisieme argument a trait a !'organisa-
tion interne de l'assemblee. Il est clair que la 
creation d'une quatrieme assemblee, avec un se-
cretariat separe, creerait une situation tres dif-
fieile. On se heurterait inevitaiblement a des dou-
bles emplois. Ohaque secretariat a besoin de ses 
propres serviees administratifs et a une tendance 
tres natureHe a les developper et a les rendre 
autonomes. ll est peu etonnant que le President 
de la Commission des Finances de l' Assemblee 
Nationale fran<;aise ait ·annonce que sa Commis-
sion etait resolue a s'opposer a la creation d'une 
qua'trieme assemblee. Mais ce n'est pas aux argu-
ments financiers que votre Commission a ete le 
plus sensible - iJ.e montant total depense pour 
des organisations europeennes est faible en com-
paraison de n'importe qu!ft chapitre du budget 
nationa1 2• c 'est surtout que la creation d'un se-
cretariat separe produit des tendances centri-
fuges. 
18. Le .but ne doit pas etre de multiplier Ies se-
cretariats conscients de Ieur « souverainete :., 
mais de creer un service public europeen unique 
et efficace. Ceci pourra prendre du temps, mais 
1. Ceci est 8. peine exagere, car un nouveau progres 
scientifique peut completement bouleverser les donneea de 
la. situation. Comme example, on peut citer la. deoouverte 
de !'anti-neutron par l'Universite de California, a.nnoncee 
le 14 septembre dernier. 
2. Bien que ceci ne veuille pas dire que le contribua.ble 
n'a.it pas le droit d'exiger que les fonds affectes 8. ces 
orga.nisa.tions soient employee 8. bon escient. 
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i<l ne faudrait pas en rendre la r00lisati<on plus 
difficile. Oar une fois ·qu'un secretariat est orga-
nise, il y a des chances qu'il devienne en pratique 
impossible de le supprimer. Et d'ailleurs, cette 
multiplication est loin d'accroitre i'efficacite. 
Trop de gens font des travaux identiques qui 
pourraient etre faits par un plus petit nombre, 
s~il y avait unite de service. I1 y a, en fait, trop 
peu de fonctionnaires de premier ordre en Eu-
rope pour remplir les fonctions creees, et des 
hommes de deuxieme plan y parviennent. Les 
possibilites de !'Europe en personnel administra-
tif de premier ordre constituent une de ses prin-
cipll)les ressources ; elles doivent etre conservees 
avec un soin ja:loux pour les taches essentie'lles, 
et une division equitable doit etre etablie entre 
ceux qui ont des postes clefs dans les services 
publics nationaux et ceux qui ont des postes 
clefs dans le service public europeen. 
19. Pour resumer ces arguments negatifs, on 
peut dire que la Commission est formellement 
opposee a la creation d'une quatrieme assemblee 
europeenne, pour 'les prineipales raisons sui-
V'antes: 
(1) L'opinion publique ne l'acceptera pas, si 
ce n'est au prix d'un desinteressement complet 
pour toutes les organisations europeennes ; 
(2) Un.e assemblee trop specialisee s'occupant 
seulement des problemes atomiques est une pro-
position. peu realiste en. raison des con.naissances 
de specialiste demandees aux parlementaires; 
(3) Un controle parlementaire efficace devant 
porter essentiellemen.t sur UJ," politique generale 
de l'autorite con.trolee, l'objectif a attein.dre est 
la creation d'une assemblee parlementaire uni-
que; 
( 4) Les trois assemblies existantes et leurs 
trewte-trois commissions imposent deja une 
charge presque impossible aux Representants; 
(5) La creation d'une quatrieme assemblee 
accentuerait la fragmentation. et non l'unite, 
augmenterait les depenses, et occasionn.erait les 
plus graves problemes d'organisation interne. 
ID. Considerations positives 
20. Avec des arguments d'un si gran·d poids 
contre la proposition de crOOtion d'une qua-
trieme assemblee europeenne, on peut se deman-
der comment ce projet a pu trouver des parti-
sans. On affirme pourtant que certains membres 
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who had made the creation of a new Community 
with a new Assembly a condition of their voting 
for the principle of Euratom, have now modified 
tJheir position at least with regard to the Assem-
bly, in view of the unanimous opposition of all 
the other States represented at the Brussels 
Conference. If such be the case, so much the 
better. But there still remains the positive pro-
blem: who is to ensure the parliamentary super-
vision of Euratom and the Common Market'! 
21. This question concerns West ern EurQpean 
Union more nearly than any other body, because 
it raises the probil.em of what links Great Britain 
wi'il. establish w'ith 'the Six im. these two import-
ant spheres. 
22. With regard to Euratom, the Assembly has 
already considered the report of M. Benvenuti : 
''Logic might be thought to suggest that the 
two organizations be merged. One of the organ-
izations has seven members (W astern European 
Union), whereas the other has six (Euratom). 
We are thus brought face to face with the funda-
mental question, which is of British participation 
in a European organisation for atomic energy, 
within a common framework which might be 
cwlled EURATOM-WESTERN EUROPEAN 
UNION". 1 
23. This important report recalls the following 
facts: 
(i) Six-Power Europe was born because Great 
Britain refused to join in the SC'human Plan. 
(ii) If Great Britain declares her willingness to 
accept a majority vote, six-Power Europe can 
become seven-Power Europe. 
(iii) At that stage Western European Union 
- already providing a majority vote for key 
military questions - would become the natural 
organ of effective unity, and West ern European 
Union and the E.C.S.C. would become merged 
into one general organisation. 
24. But it is not only a question of institutions 
or what the organization might be called. What-
ever existing organisations may one day be 
merged is a matter of secondary importance. The 
heart of the matter is whether or not Great 
1. Document 30 (1956), Appendix, para. 7. 
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Britain feels her future and that of Western 
Europe to be inseparable. This is the basic poli-
tical question, which is .in turn a matter of na-
tional psychology. Suez has helped ; but there is 
still far to go. With regard to Euratom one may 
recall the words used by a BritiSh Representative 
at Strasbourg in October : 
"What is the cost of atomic development in 
the United Kingdom ? This year it is 
£68,242,000. That is practicaJJ.ly thirty shillings 
per individual. Is Europe putting up that amount 
of money? That is a pertinent question. If it is 
mwking a similar effort, I think we can 'talk 
turkey'. It seems to be implied by M. Benvenuti 
that the United Kingdom should participate fully 
in Euratom for her own good. I cannot help 
remembering the story of the soldier who owned 
a button and asked an old lady whether she had 
a shirt on to which he could sew the button" ... 1 
In the sphere of atomic energy, the British 
seem to believe they can successfully ''go it 
alone", that Europe has little to add. 
25. In these circumstances, with regard to Eura-
tom, there seems scant possibility in the imme-
diate future of Britain accepting full member-
ship. Until Great Britain does so, Western Euro-
pean Union must be kept in reserve in this 
respect, and the surest way to convince the British 
is by deeds and not woros. The task of the "Six" 
is therefore clear, as was expressed by M. Benve-
nuti in the conclusion of his Report: 
"It would be futile to hope that appeals to 
Great Britain, however often they may renewed, 
would have any practica'l results, unless for their 
part the continental countries give clear proof 
of their will and produce practical results". 1 
26. Insofar therefore as Euratom is concerned, 
on the parliamentary plane as well as on the exe-
cutive plane, it is specifically the six-Power 
framework that remains valid, pending a British 
change of view. It follows that the competence of 
the Common Assembly of the E.C.S.C. should be 
extended to provide parliamentary supervision of 
Euratom. 
27. For the Common Market the situation is 
somewhat different. Here the British have 
1. Official Report, Volume IV, p. 140. 
2. Document 30 (1956), para. ·24. 
de l'A.ssemblee Nationale franQaise, qui avaient 
subordonne 'leur adhesi<m au principe de 1 'Eura-
tom a la creation d'une nouvelle communaute 
dotee d 'une nouveHe assemblee, ont modifie leur 
point de vue, du moins a l'egard de l'assemblee, 
en raison de !'opposition unanime de tous les 
autres Etats representes a la Conference de 
Bruxelles. S'il en est ainsi, on ne pourrait que 
s'en feliciter. Mais le probleme positif n'en sub-
siste pas moins : qui assurera alors le controle 
parlementaire d'Euratom et du marche commun 'I 
21. Cette question concerne i'Union de l'Europe 
Occidentale p1us que n 'importe quel autre orga-
nisme, parce qu'elle souleve le probleme de ce 
que 1a Grande-Bretagne pourra faire pour se lier 
aux Six dans ces deux importants domaines. 
22. En ce qui concerne Euratom, l'Assemblee a 
deja examine le rapport de M. Benvenuti: 
« La iogique paraitrait suggerer, a premiere 
vue, qu'on soude 'les deux organisations, on ren-
contre un fait politique essentiel ; Fune des deux 
organisations a sept Membres (l'Union de !'Eu-
rope Oecidentale), tandis que 1'autre n'en a que 
six (Euratom). Alors se pose la question de la 
participation britannique a une organisation ato-
mique europeenne, dans un cadre oommun que 
l'on pourrait appeler EURATOM- UNION DE 
L'EUROPE OCCIDENTALE » :t. 
23. Cet important rapport ra!ppelle les faits sui-
vants: 
(i) l'Europe a six M nee du refus de JJa Grande-
Bretagne de participer au Plan Schuman; 
(ii) si la Grande-Bretagne se declare prete a ac--
cepter un vote majoritaire, iJ. 'Europe a six pourra 
devenir l'Europe a sept ; 
(iii) en ee moment, l'Union de !'Europe Oooiden-
tale - prevoyant deja un vote majoritaire pour 
des questions mi'litaJires clefs - deviendrait l'or-
ganisme naturel d'unite effective, et I'Union de 
l'Europe Occidentale et la C.E.C.A. devien-
draient une seule organ~ation genirale. 
24. Mais ce n'est pas seulement une question 
d'institution et de nomenclature. QueUes que 
soient les o:vganisations existantes qui pourront 
un jour fusionner, le probleme est d'importance 
secondaire. Le fond du probieme est de savoir 
si la Grande-Bretagne estime que son avenir et 
1. Document 30 (1956), annexe, paragraphe 7, 
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celui de 1 'Europe occidentale sont inseparab>les. 
Telle est 'la question politique de base qui pose, a 
son tour, une question de psychologie nationale. 
Suez y a aide ; mais rl reste encore beaucoup de 
chemin a faire. On se souvient de ce qu'a de-
clare un Representant britar.nique a Strasbourg, 
pari-ant de !'Euratom : 
« Quel est le cout des travaux entrepris en 
matiere atomrque dans le Royaume-Uni 1 Cette 
annee, il etait de l'ordre de 68.242.000 livres 
sterling, ce qui revient a 30 shillings par habi-
tant. L'Europe y consacre-t-elle une somme equi-
valente? C'est une question pertinente. Si 1 'Eu-
rope fait un effort semblable, je pense ·que nous 
pouvons « parler affaires ». Il me semble que 
M. Benvenuti estime que ·le Royaume-Uni de-
vrait participer a Euratom pour son propre bien. 
Je ne peux m'empooher de me souvenir de l'his-
toire du soldat qui possedait un bouton et qui 
demandait a une vieille dame si elle avait une 
chemise a laquelle il pourrai't coudre ce bou-
ton.» :t 
Dans le domaine de l'energie atomique, les 
Britanniques semblent done croire qu'ils reus-
siront a faire cavalier seu:l et que 1 'Europe a peu 
a leur rupporter. 
25. Dans ces circonstances, en ce qui concerne 
Euratom, il y a peu de possibilites dans un ave-
nir immedirut de voir la Grande-Bretagne en de-
venir membre a plein droit. Jusqu'a ce que la 
Grande-Bretagne en decide autrement, 1 'Union 
de l'Europe Occidentale doit etre tenue en re-
serve. Ce sont les actes et non les paroles qui 
constituent ~e meilleur moyen de convaincre les 
Britanniques. La tache des Six est claire, et 
M. Benvenuti l'a exprimee en conclusion dans 
son rapport : 
« Qu'il n'y a pas a esperer que des appels, 
bien que renou~Ies, a la Grande-Bretagne puis-
sent donner un effet pratique si de leur cote les 
puissances continentales ne donnent pas la 
preuve de decision et de rapidite. » 2 
26. A l'egard d'Euratom, sur le plan parlemen-
taire eomme sur le plan executif, c'est done le 
cadre a six qui demeure valab'le jusqu'a ce que 
les Britanniques changent leur point de vue. Il 
s'ensuit qu'rl y aurait interet a etendre au 
controle d'Euratom la competence de l'Assemblee 
Commune de la C.E.C.A. 
27. La situation n'est peut-etre pas la meme 
pour le marchi commun. Dans ce domaine, les 
1. Compte rendu officiel, Volume IV, p. 140, 
2. Document 30 (1956), paragraphe 24. 
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reached a more realistic evaluation of their links 
with the "Six". After years of argument at 
Strasbourg, the British ~vernment is envisag-
ing ·association with the Common Market through 
a partiail free trade a~rea. The notaib'le debate on 
the Common Market which took place in the 
House of Commons on 28th November 1956 indi-
cated clearly that both Government and Opposi-
tion opinion is welcoming these proposals with 
increasing warmth. Continental opinion has 
perhaps still not grasped the full magnitude of 
the revolution this new position has involved in 
British thinking, which has been significontly 
reflected at the Treasury and Board of Trade. 
Strasbourg has at least served to help continental 
opinion understand the development of the 
British attitude on these matters, and there is no 
doubt of the importance of the chBJnge which has 
taken plooe in Whitehall; a change which a grow-
ing body of British public opinion had been 
urging for more than two years. 
28. On the subject of the Common Market, many 
-perhaps the big~gest--difficulties [ie ahead. 
Whereas with Euratom the obstacl~ :to the sett-
ing up of a Community are fewer, w:iti:J. the Com-
mon MiaTlret each. of the ";Six" h'RB its own grave 
problems. Many feel that a general free trade 
area would be more suitable than a common 
market at this stage and 'that their own special 
problems mean they can go no faster than Great 
Britain. Paradoxically, the step forward by 
Great Britain may slow down the general ad-
vance. This, however, is an issue which wiU be 
considered in the Committee's Report on the fu-
ture role of Western European Union in the 
economic sphere, in relation to the nec~ary 
anJd wider framework of O.E.E.C. For the mo-
ment on'ly the foLlowing problems need to be 
faced: the six-Power proposals for a Common 
Market; British preparedness for close associa-
tion therewith; the necessary institutions. 
29. The only answer would seem to be six-Power 
institutions with a special place for British parti-
cipation in proportion to responsibilities which 
Great Britain undertakes. 
30. What positive conclusion can be drawn from 
this consideration with regard to the question of 
Assemblies and parliamentary supervision? 
19 
Cl) There is no [ogica'l or politieall objection 
to utilizing existing six-Power institutions, in 
particular the Common Assembly of the Euro-
pean 'Coal and Steel Community. 
{2) On the contrary, the arguments of oom.-
mon sense {avoiding multiplication of instJitu-
tions) and of political will (British unwillingness 
to accept the responsibilities involved in full 
membership) indicate that the core must be six-
Power, at least for the moment. At a later stage 
it may be possible to develop a general seven-Po-
wer organisation by merging E.C.S.C., Euratom 
and West ern European Union, together with 
some form of common foreign policy on basic 
issues. But that day is not yet, and it would be 
fruitless to pose such questions again to the 
British until they are ready to replY' favoura:bly. 
Western Europeoo Union's true role in this res-
pect still lies in the future, and those who feel 
strongly about the potentially decisive value of 
this rffie must exercice pa!tience. 
(3) 'D:rlaJnSI.ating this principle into concrete 
proposals, your Committee agreed to the follow-
ing Recommendation: 
"The Euratom and Common Market 
Treaties should not create two new Assemblies 
but use the existing Common Assembly in a revis-
ed composition. The title of the Assembly sho'lild 
be changed, perhaps, to the 'European Economic 
Assembly', and it should meet with special pro-
vision for British participation when debating 
the Common Market, with the necessary adapta-
tion of Committees, the Bureau and the Assem-
bly Secretariat". 
31. These proposals cannot be developed in grea-
ter detail until: 
(a) the functions of the Common Market are 
defined in the Treaty, 
(b) the degree to which Great Britadn may 
be prepared to participate is defined in relation 
thereto. 
But two points may be indicated at this 
juncture. 
(1) To meet the greatly increased task of 
ensuring parliamentary supervision of aJll econo-
mic questions, coal and steel, Euratom and the 
Common Mal'lket, the memberShip of the new 
Britanniques en sont arrives a une appreciation 
plus juste de :leur solidarite avec ~es Six. Apres 
des annees lde discussion a Strasbourg, le Gou-
vernement britannique envisage une association 
avec le marche commun par la creation d'une 
zone partieHe de libre-echange. Le debat remar-
quable sur le marche commun, qui s'est derouM 
a la Chamb:re des Communes le 28 novembre 1956, 
a clai:rement etabli •que tant la majorite que !'op-
position en accueiHe i} 'idee avec une faveur gran-
dissante. L'opinion sur le ·continent n'a peut-etre 
pas encore saisi toute Fimportance de la revolu-
tion qui s'est operee ainsi dans la pensee anglaise, 
et qui s'est manifestee de fa~n significative dans 
les milieux de la Treasury et du Board of Trade. 
Strasbourg a au moins servi a a;pprendre a !'opi-
nion continentale !'evolution de la politique bri-
tannique en ce domaine, et il n'y a pas de doute 
en ce qui concerne !'importance des changements 
qui se sont produits a Whitehall, ehangements 
qu'une fraction croissante de •!'opinion publique 
britannique demandait depuis plus de deux ans. 
28. Au sujet du marche commun, beaucoup de 
difficultes, peut-etre les plus importantes, res-
tent a resoudre. Tlandis que dans le cas d'Eura-
tom, les obstacles a une communau'te sont moins 
important's, dans le cas du marche commun cha-
cun des Six a ses problemes propres et graves. 
Beaucoup estiment qu'une zone generale de libre-
echange sera.it plus convenable en ce moment 
qu'un marche commun, et que leurs interebl na-
tionlaux propres ne permettent pas ld'aller plus 
loin que ne le fait la Grande-Bretagne. Parado-
xa<lement, le pas en avant fait par la Grande-
Bretagne pourrait retarder le mouvement gene-
ral. Ceci, toutefois, est une question qui sera exa-
minee dans le ra,pport de la Commission sur le 
role futur de 11Jnion de l'Europe Occidentale 
dans le domaine ooonomi:que en relation avec le 
cadre nooessaire et plus large de l'O.E:C.E. Pour 
le moment, on est confronte avec les problemes 
suivants : propositions des Six sur le marche 
commun ; desir de la Grande-Bretagne de s'y as-
socier etroitement ; •les con$quences institution-
nelles a en tirer. 
29. La seule reponse nous semble etre qu'il fau-
dra des institutions a six avec une place speciale 
pour la participation britanndque en proportion 
avec les responsabilites que la Grande-Bretagne 
serait amenee a assumer. 
30. QueUes sont les conclusions positives qui 
peuvent etre tirees de cette consideration, en ce 
qui concerne 1a question des assemblies et le 
controle p&l"lementaire 7 
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(1) Il n'y a pas d'objections logiques ou poli-
ti:ques a utiliser les institutions a six existantes, 
en particulier en ce qui concerne i'Assemblee 
Commune de la Communaute Europeenne du 
Charbon et de l'Acier. 
(2) Au contraire, les arguments de bon sens 
(eviter la multiplication des institutions) et les 
realites politiques (refus de la Grande-Bretagne 
d'accepter des responsa:bilites identiques) indi-
quent que 1e noyau doit etre forme par les Six, 
au moins pour le moment. Plus tard, il sera peut-
etre possible de develop.per une institution gene-
rale a sept en f'U&ionnant la C.E.C.A., l'Eura-
tom et l'Union de l'Europe Occidentale, avec une 
politique etrangere commune sur certaines ques-
tions. Mais ce jour n'est pas venu, et il serait vain 
de poser a nouveau cette question aux Britanni-
ques avant qu~ils soient decildes A repondre dans 
un sens positif A cet egard. Le vrai role de 
l'Union de !'Europe Oecidentale est dans l'ave-
nir, et ceux qui croient a la valeur potentielle 
decisive de ce role doivent patienter. 
(3) Traduisant ce prinrcipe en proposition 
concrete, votre Commission est tombee d'accord 
sur la recommandation suivante : 
« Les traites d'Euratom et du marche com-
mun ne devraie111t pas creer de MUVelles assem-
blies, mais uUliser l'Assemblee Commune deja 
existante avec une composition modifiee. Le nom 
de l'assemblee devra etre change. Elle pourrait 
par exemple s'appeler « Assemblee economique 
europeenne ». Des dispositioM speciales devront 
etre prevues pour une participation 'britannique, 
lorsque les questions de marche commun seront 
debattues, avec Zes adaptations necessaires des 
commissions, du Bureau et du Secretariat de 
l'assemblee ». 
31. Ces propositions ne peuvent pas etre utile-
ment plus detaillees jusqu'A ce que: 
(a) les fonctions du marche commun soient 
definies dans le traite ; 
(b) le degre d'association que la Grande-
Bretagne serait prete A accepter soit defini ; 
mais deux points peuvent d'ores et deja etre 
notes. 
(1) Pour faire face a ces taches nouvelles, 
la composition de l'assemblee, qui aurait compe-
tence pour toutes les questions ooonomiques : 
charbon et acier, Euratom, et marche com.mun, 
DOCUMENT 34 
assembly must be larger than the 78 of the Com-
mon Assembly, and Substitutes should be per-
mitted. This can be done without formally 
amending the E.C.S.C. Treaty (whieh is not pos-
sible until the expiry of the five-year transitional 
period in February 1958). Instead a Convention 
should be concluded between the six Powers, as 
has already been done in deaHng with the 
question of Saar representation. 
(2) In order to avoid creating a barrier to 
developing closer relations between Great Britain 
and the Six, the international Convention laying 
down the membership of the new Assembly should 
likewise lay down that at least half of each nation-
al representation shall be constituted by Repre-
sentatives to the Assembly of Western European 
Union. The British Representatives attending in 
respect of the Common Market should as far as 
possible be drawn entirely from the Representa-
tives to the Western European Union Assembly 
(which will be possible as these Representatives 
will be taking part in the deliberations of the 
Assembly only with regard to the Common Mar-
ket). 
IV. Immediate measures to be envisaged 
32. The ratification of the Euratom and Com-
mon Market Treaties 'Wlill presumably oome be-
fore the national Pa:rlliaments some time in 1957. 
It should be clearly understood that if these 
Treaties involve the creation of further European 
Assemblies, ratification may be made more dif-
ficult. 
33. The purpose of the present Report is to put 
Governments on their guard against this danger. 
It is for this reason to be transmitted to the 
Ministerial CounciJ as a matter of immediate urg-
ency so that it may be taJken into account in the 
Brussels negotiations and the drafting of the 
Treaties. 
34. Positive proposals must also be put forward, 
however. These should be worked out in consult-
ation with the parliamentary representatives 
concerned. 
35. In this respect, a Committee of one of the 
three Assemblies is no't sufficiently represent-
ative by i'tself. It is therefore proposed that a 
Joint Meeting take place between the Bureaux of 
the three Assemblites with a view to reaching agree-
ment that parliamentary supervision for Eura· 
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tom and the Common Market should be instituted 
on the tUnes suggested in the present report. 
Following this meeting, the Presidents of the 
three Assemblies might be invited by the Govern-
ments concerned to discuss the proposals thus 
worked out at a Joint Meeting with three of the 
Foreign Ministers. The conclusions reached at 
this meeting could then form the basis of the 
appropriate Articles of theTreatiesbeingdrafted 
by the Brussels Conference. 
APPENDIX 
Analysis 
of the overlapping in membership between 
the three existing European Assemblies 
1. Membership of the Assemblies. 
1. Number of Representatives who are members 
of three Assemblies: 23. 
2. Number of Representatives who are members 
of two Assemblies: 152. 
3. Number of Representatives who are members 
of one Assembly: 51. (the ECSC Common 
Assem:bly). 
2. Average membership of Committees. 
Representatives who are members of three As-
semblies are, on an average, members of five 
Committees. 
3. Number of days of attendance required of 
Representatives for 1956. 
(a) Assemblies. 
The Consultative Assembly sat for 
The Assembly of Western Euro-
pean Union sat for ........... . 




TOTAL. • • • . • 40 days 
(b) Committees. 
.In addition to the above attendances, a Repre-
sentative who was a member of three Assemblies 
was also required, on an average, to attend 25 
days of Committee sessions. 
(c) Total. 
For the year 1956 the total days of attendance 
required, on an aJVerage, of a Representative who 
was a member of three Assemblies was 65 dA.ya. 
devra etre plus nombreuse que celle des 78 de 
l'.Assemblee ·Commune .. L'adjonction de Sup-
pleants devr'a etre autorisee. Ceci peut etre fait 
sans amender .formellement le traite de la 
C.E.C.A. (ce qui n'est pas possible jusqu'a !'expi-
ration, en fevrier 1958, de la periode transitoire 
de 5 ans). Une convention devrait· etre signee 
entre les six pays, comme il a deja ~e fait pour 
regler la ques.tion d~ Representants sarrois. 
(2) En vue d'eviter de creer une barriere 
aux relations qui deviennent toujours plus etroi-
tes ~ntre la Grande-Bretagne et les Six, la conven-
tion internationale prevoyant ia composition de 
la nouvelle assemblee devrait egalement prevoir. 
que la moitii au moins de ckaque representation 
nationale devrait etre constituee par des Repre-
sentants de l'U nion de l'Europe Occidentale. Les 
Representants britanniques assistant aux reu-
nions de l'assemblee consacrees au marche com-
mun devraient, si possible, provenir entierement 
de la representation a l'Assemblee de 1 'Union de 
!'Europe Occidentale (ce qui serait possible, parce 
que ces Representants ne prendront part aux de-
liberations de l'assemblee qu'en ce qui concerne 
le marche commun). 
IV. Mesures immediates d envisager 
32. Les traites d 'Euratom et du marche com-
mun seront vraisembla:blement presentes a la ra-
tifiootion des parlements nationaux au cours de 
1957. Il fa ut que l'on comprenne que si ces trai-
tes prevoient la creation de nouvelles assemblees 
europeennes, la ratification pourrait etre rendue 
plus diffici~e. 
33. Le but du present rapport est de mettre les 
gouvernements en garde contre ce peril. C'est 
pour cette raison qu'il est transmis de toute ur-
gence ·au Conseil ministeriel, de fa~on qu'il puisse 
etre pris en consideration dans les prochaines 
negociations de Bruxelles et qu'il en soit tenu 
compte dans la rooaction des traites. 
34. Toutefois, des propositions positives devront 
etre presentees. Elles devraient etre eta;blies en 
consultation avec les representants parlemen-
taires interesses. 
35. En ce domaine, une commission d'une des 
trois assemblees n'est pas suffisamment repre-
sentative en elle-meme. Il est done suggere 
qu'une reunion commune ait lieu entre les Bu-
reaux des trois assemblees, pour arriver a un 
accord sur ia methode appropriee d'etablisse-
20'.; 
ment d'un controle parlementaire pour !'Eura-
tom et le marche commun, qui s'inspirerai't des 
principes exposes dans le present rapport. Apres 
cette reunion, ies Presidents des trois Assemblees 
pourraient etre invites par les gouvernements in-
teresses a discuter les propositions ainsi elabo-
rees au cours d'une reunion commune avec trois 
des Ministres des Affaires Etrangeres. La conclu-
sion a laquelle cette reunion a:boutirait pourrait 
former la substance des articles des traites qui 
sont prepares par ~a Conference de Bruxelles. 
ANNEXE 
Analyse de la participation commune 
aux trois assemblees europeenna existantes 
1. Composition des assembUes 
1. Membres de trois assemblees : 23. 
2. Membres de deux assembl~es : 152. 
3. Membres d'une seule assemblee : 51 (Assem-
blee Commune). 
2. Moyenne de participation 
aux commissions 
Les membres de trois Assemblees sont en 
moyenne membres de cinq commissions. 
3. Presence demandee aux Representants en 1956 
(a) Assemblee 
L'Assemb!J.ee Consultative a siege 17 jours 
L'Assenrblee de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale a siege . . . . . 6 jours 
L'Assemblee Commune a siege .. 17 jours 
TOTAL . . . . . . . . . . 40 jours 
(b) Commissions 
En outre, un Representant, membre de trois 
Assemblees, a en moyenne a assister a des com-
missions requerant 25 jours de presence. 
(c) Total 
Pour l'annee 1956, le nombre total de jours de 
presence ·impose en moyenne a un Representant, 
membre de trois Assemblee, est de 65. 
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4. Attendance in 1956 
(a) Assemblies. 
1. The Assembly of Western European 
Union. For the vote on Recommendation 
7 concerning the relationship between 
Western European Union and Euratom. 
which took place on 13th October, there 
were 61 Representatives and Substitutes 
present out of 89. 
2. The Consultative Assembly. For the vott> 
on the Social Charter, which took plact> 
on 26th October, there were 85 Represen-
tatives and Substitutes present out of 138. 
* 
3. The Comnton Assembly. For the vote on 
the adopti0111 of the Rules of Procedure, 
which took place on 12th May, 1954, 
there were 57 Representatives present out 
of 79. 
(b) Committees. 
In general, there has been increasing absent-
eeism at the Committee meetings of the Assem-
blies. One of the major Committees of one of the 
Assemblies held two successive meetings with 
41 % of its members aJbsent from the first meet-
mg ·and 30 % of Representatives albsent from the 
seeond. On several oocasions in other Commit-
tees there 'has ndt been a quorum. 
* * 
Jl 
4. Presence en 1956 
(a) Assemblies 
1. ABiemblee de l'Union. de l'Europe Occi-
dentale. Lors du vote sur la Rooomman-
dation 7 relative aux relations entre 
l 'Union de 1 'Europe Occidenta:le et Eura-
tom, 'le 13 octdbre, 61 Representants et 
Suppleants eta.ient presents sur 89. 
2. A.ssemblee Com'Ultative. Lors du vote sur 
la Charte sooiale, le 26 octobre, 85 Repre-
sentants et Suppleants etaient presents 
sur 138. 
* 
3. Assemblee Commune. Lors du vote sur le 
Reglement, le 12 mai 1954, 57 Represen-
tants etaient presents sur 79. 
(b) Commissiom 
D'une fa~on generale, on a constate un ab-
senteisme aecru aux reunions des commissions 
des Assemblees. L'une des principales commis-
sions d'une des assemblees a tenu deux reunions 
successives ; A la premiere, 41 % de ses membres 
etaient absents et A la seconde, 30 % de ses mem-
bres etaient ega:lement absents. A plusieurs oc-
casions, dans d'autres commissions !e quorum n 'a 
pas ete atteint. 
* * 
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Doeumeat3S 17th January 1957 
Action in national Parliaments 
MOTION FOR A RESOLUTION 
preseated by M. Mommer· aad a aumber of his colleagues 
The Assembly, 
In view of the possibility of strengthening the 
effectiveness of the WEU Assembly by bringing 
the texts adopted by it before nationa'l. Parlia-
ments in an appropriate way, 
Decides: 
to set up a Working Party to ensure liaison 
with national Parliaments; 
to adopt the procedure worked out by the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe in 
its Resolution 104; 
to ask the members of the Consultative Assem-
bly's Working Party who are members of the 
Assembly of W.E.U. to constitute 11h.emse1ves as 
the WEU Assembly's Working Party. 




Doeument 35 17. juvier 1957 
Action dans la parlements nationaux 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
presentee par M. Mommer et plusieurs de ses collegues 
L'Assemblee, 
Vu la possibilite lde renforcer ['action de l'As-
semblee de l'U.E.O. en portant d'une fa~on ap-
propriee ses textes adoptes devant les parlements 
nationaux, 
Decide: 
de creer un groupe de travail pour assurer la 
liaison avec les parlements nationaux; 
de reprendre la procedure elaboree par l'As-
semblee Consultative du Consei:l de i'Europe 
dans sa Resolution 104 ; 
de prier les membres du groupe de travail de 
l'Assemblee Consultative qui appartiennent a 
l'Assemblee de l'U.E.O. de se constituer comme 
groupe de travail de l'Assemblee de l'U.E.O. 
Signe: Mommer, Bohy, de la Vallee Poussin, Hutchison, Janssens, Lucifero, Montini, Ninine, Rams-
den, Santero. 
* * * 
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Document IS 
Amendment No. 1 
Action in national parliaments 
MOTION FOR A RESOLUTION 
9th May, 1957 
presented by M. Mommer and a number of his colleagues 
Amendment No. 1 
presented by M. Bichet 
1. In the fourth paragraph, after .the words: 
''a Working Party'', insertt: ''of fourteen mem-
bers". 
2. In tJhe fifth paragraph, leawe out: ''to 
adopt" and insert: "1to 8Jgl'OO ro ". 
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3. Delete sixth 'Paragraph am.d insent new pa-
ragra;ph: "to request its Bureau 'to nominate the 
members of ltlhe WorkiD!g Party". 
Signed: BICHET 
Document 35 
Amendement no I 
Action dans les parlements nationaux 
PROPOSITION DE ImSOLUTION 
presentee par M. Mommer et plusieurs de sea colle1ues 
Amendement No 1 
prhente par M. Bichet 
9 mai 1957 
1. Dans [e quatrieme alinea, wpres [es mats : 
« un groUJpe de travail:., inserer les mots: «de 
quatorze roembres ». 
3. Remplacer le sixime aHn:M. par le te:rte sui-
vant : « de charger son BlM'eau de nommer les 
mem.bres du Groupe de travatl ». 
2. Au debll!t du ciJD.quieroe alinea, reroplacer les 
roots : «de reprendre », par ~es roots : « d'adop-
ter ». 
3 
Signe : BICHET 
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Document 36 9th February 1957 
AMENDMENTS TO THE FINANCIAL REGULATIONS OF THE ASSEMBLY 
presented, on behaU of the Committee on Budgetary Aftairs and Administration, 1 
by Mr. Edwards, Chairman and Rapporteur 2 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Edwards, 
Chairman and Rapporteur) 
At the Joint Meeting between representatives 
of the Council and of the Assembly in London on 
22nd and 23rd November, 1956, the Council pro-
posed amendments to Articles 10, 14 and 17 of 
the Financial Regulations of the Assembly. 
Your Committee on Budgetary Affairs and 
Administration examined the proposed amend-
ments at its meeting on 30th January, 1957, and 
submits the following proposals to the Assembly. 
ARTICLE 10 
The representatives of the Council suggest 
that there be a single Wotking Capital Fund for 
both the Secretariat-General and the Assembly. 
Your Committee recommends that this pro-
posal be adopted (Text I). 
AR'l'ICLE 14 
The representaHves of the Council suggest 
that the external audit system of the Assembly 
and of the Council should be uniform and be 
conducted by a common board of three auditors. 
This raises an important issue of principle 
which must be considered by the Assembly. 
1. Adopted unanimously by the Assembly on 9th 
May, 1957· 
2. Members of the Committee: Mr. Edwards (Chairman) ; 
MM. Punder, Vixseboxse (Vice-Chairmen); MM. le Hodey, 
Molter, Biehet, Mme Pierre-Brossolette, MM. de Felice, 
24 
It is an undoubted prerogative of a parliamen-
tary body to appoint its own auditor, and, in the 
view of your Committee, the proposal made by 
the Council would infringe this prerogative. 
There are, in addition, two further reasons for not 
accepting the proposal. In the first instance, for 
a tota!l budget of £ 70,000 a single parliamentary 
auditor would appear fully sufficient. The second 
reason is that the President of the Assembly has 
alreadv invited the British Comptroller and Au-
ditor-General to act as our Auditor for a period 
of three years. 
For all these reasons your Committee proposes 
that the Ministerial suggestions be not accepted, 
but that if the Council so wishes they may raise 
the matter again at the expiry of the three-year 
period for which arrangements have already been 
made. 
ARTICLE 17 
Your Committee suggests that the Council is 
justified in its concern lest, the Financial Regu-
lations having been agreed, they might subse-
quently be amended unilaterally in regard to 
those provisions for which the agreement of the 
Council is necessary, in view of their financial 
implications. 
Your Committee therefore suggests to the As-
sembly that it authorise the President to write to 
the Chairman of the Council giving assurances 
on this point in the terms of the letter appended 
to this Report (see Text II). 
Kalenzaga, Haasler, Metzger, Marx, Basile, Cerulli Irelli, 
De Vita, Storchi, Schaus, Janssens, Kirk, Ramsden, 
Popplewell. 
N. B. The names of the Representatives who tJOted are 
printed in italics. 
Document 36 9 fevrier 1957 
AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER DE L 'ASSEMBLEE 
presentes, au nom de la commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 1 
par M. Edwards, president et rapporteur 2 
Note explicative 
(presentee par M. Edwards, 
president et rapporteur) 
Lors de 'la reunion commune des representants 
du Consei:l et de l'Assemblee, 'les 22 et 23 novem-
bre dernier, a Londres, le Conseil a propose des 
amendements aux articles 10, 14 et 17 du Regle-
ment financier de l'Assemblee. 
Ces amendements ont ete examines, le 30 jan-
vier 1957, par la Commission des Affaires bud-
getaires et de !'Administration, qui soumet les 
propositions suivantes a l'Assemblee. 
ARTICLE 10 
Les representants du Conseil proposent qu 'il 
n'y ait qu'un seul fonds de roulement, commun 
au Secretariat General et a 'l'Assemblee. 
Votre Commission recommande !'adoption de 
cette proposition (texte I). 
ARTICLE 14 
Les representants du Conseil proposent d'uni-
formiser le systeme de verification des comptes 
de l'Assemblee et du Conseil et de constituer un 
College de Controle amc Comptes commun aux 
deux organismes, compose de trois membres. 
Cette proposition souleve une importante 
question de principe qui doit etre consideree par 
l'Assemblee. 
1. Adoptes al'unanimite par l'Assemblee le 9 mai 1957. 
2. M embrea de la commission: MM. Edward8 (president) ; 
Pilnder, Vixseboxse (vice-presidents) ; le Hodey, Molter, 
Bichet, Mme Pierre-Brossolette, MM. de Felice, Kalenzaga, 
HaaBler, Metzger, Marx, Basile, Cerulli lrelli, 
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C'est pour tout parlement une prerogative in-
contestee que de nommer son propre Controleur 
aux Comptes, et votre Commission est d'avis que 
la proposition faite en la matiere par le Conseil 
porterait atteinte a cette prerogative. Il y a, de 
plus, deux autres raisons pour ne pas accepter 
cette proposition. En premier lieu, il semble qu'il 
suffise amplement, pour un budget total de 
70.000 livres sterling, d'un seul Controleur parle-
mentaire aux Comptes. La seconde raison est que 
le President de l'Assemblee a deja invite le Bri-
tish Comptroller and Auditor General a exercer 
les fonctions de Controleur aux Comptes pour 
une periode de trois ans. 
Pour toutes ces raisons, votre Commission pro-
pose ·que la suggestion ministerieUe ne soit pas 
retenue, quitte a ce que la question puisse etre 
reexaminee, si le Conseille desire, d'ici trois ans, 
a }'expiration de la periode pour laquelle des 
arrangements ont deja ete pris. 
ARTICLE 17 
Votre Commission estime que les preoccupa-
tions du Conseil sont justifiees dans la mesure 
oil des modifications ulterieures pourraient etre 
apportees de fa~on unilatera:le au texte du Regle-
ment financier initialement adopte, en des ma-
tieres qui, en raison de leurs consequences finan-
cieres, sont sujettes a !'approbation du Conseil. 
Votre Commission propose done a l'Assemblee 
d'autoriser son President a ecrire au President 
du Conseil afin de donner des ·assurances sur ce 
point, dans les termes de la lettre annexee a ce 
rapport (voir texte II). 
De Vita, Storchi, Schaus, Janssens, Kirk, RamBden, 
Popplewell. 
N. B. Lea noma des Representants ayant pria part au 
vote sont indiques en italique. 
DOCUMENT 36 
TEXT I 
Draftltext proposed by the Council 
ARTICLE 10 
''The President of the Assembly may draw 
upon the Working Capital Fund of Western 
European Union for a maximum amount of 
10 000 000 Frs. to meet current expenditure p~~g receipt of monies corresponding to ~he 
appropriations voted lby the Council or pendmg 
the approvail of the Budget by the Council. In 
the lJatter ease the President of the Assembly 
~ per month incur ~diture and spend up 
to one-twelfth a£ the amounts approved for CU:l'· 





In aooordance with the decision twken at the 
Joint Meeting held betweeen representatives of 
the Council and of the Assembly in London on 
22nd and 23rd November 1956, I have the honour 
to inform you that any future ·amendment made 
by the Assembly to its Financial Regulations 
having financial implications, in particular any 
amendment of Articles 5, 6, 10 and 16, will be 
communicated to the Council for its approval. 
I have the honour to be, Sir, 
Your obedient Servant, 
President of the Assembly 




Projet de texte propose par le Conseil 
ARTICLE 10 
«Le President de l'Assemblee peut prelever1 
sur le Fonds de roulement de l'U.E.O. un mon-
tant maximum de 10 millions de francs frant:ais 
pour faire face aux depenses courantes, en atten-
dant la reception des fonds correspondant aux 
credits approuves par le Conseil ou en attendant 
!'approbation du budget par le Conseil. Dans ce 
dernier cas, le President de iJ'AssembMe peut en-
gager des depenses et employer mensuellemen.t 
jusqu'a concurrence du douzieme des montants 
approuves pour les depenses courantes inscrites 
a chaque article de l'annee precedente. » 
* 
TEXTE 11 
Monsieur le President, 
DOOUMENT 36 
Conformement a la decision prise lors de la 
reunion mixte des representants du Conseil et 
de l'Assemblee, tenue a Londres les 22 et 23 no-
vembre 1956, j'ai l'honneur de vous informer que 
toute modification entrainant des consequences 
financieres que l'Assemblee viendrait a apporter 
dorenavant a son Reglement financier, notam-
ment aux articles 5, 6, 10 et 16, serait soumise 
a !'approbation du Conseil. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, !'as-
surance de ma haute consideration. 
President de l'Assemblee 
Monsieur le President du Oonse•1 
* * 
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Document 37 25~ February 1957 
SECOND REPORT 
of the Council to the Assembly of Westem European Union 
on the Council's activity for the period 1st February 1956 - 1st February 1951 1 
This Document has been published under 
separate cover, as Volume 11 of the 
Proceedings of the Assembly of W. E. U., 
Third ordinary Session - May, 1957 




du Conseil d l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
sur ses activites du 1er fevrier 1956 au 1er fevrier 1957 1 
Ce Document a ete publie sous forme d'une 
brochure separee et constitue le tome 11 des 
Actes officiels de l 'Assemblee de l' U. E. 0., 
troisieme Session ordinaire - mai 1957 
25. fevrier 1957 
I. Voir egalement premier rapport du Conseil, Doe. 4 (1955), et rapport complementaire, Doe. 10 (1956). 
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Document 38 27th March, 1957 
State of European security 1 
REPORT 1 
presented, on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 8, 
by M. Fens, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
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Draft Recommendation 
on the present state of European security 
The .Assembly, 
Having debated the present state of European 
security, 
Confirms that the conclusion of an internat-
ional agreement on the honest limitation of arm-
aments under mutual control is the essential 
objective of Western policy; 
1. Document 28 (1956). 
2. Adopted by the Committee by 12 votes to 2, with 
no abstentions. 
3. Membera of the Committee: Sir Jamea Hutchiaon 
(Chairman) ; MM. Erler, Fena (Vice-Chairmen) ; Benvenuti, 
Boggiano Pico, Broughton, Galletto, Gerna, Goedhart, 
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Pending the conclusion of such an agreement, 
recommends to the Governments and national 
Parlia.ments of Member States : 
I. That the following principles be adopted: 
1. that the effective defence of Western Eu-
rope on the b88is of "forward strategy" re-
quires: 
(i) an irreducible m'lllllllum land force of 30 
divisions equipped with tactical atomic weapons ; 
Jaquet, Janssens, Jonea, Korthals, Lefevre, Legendre, 
Leverkuehn (Substitute : Oester1e), Lucifero, Margue, 
Maydon (Substitute: Viacount Stonehaven), Paul, Radius, 
Reif (Substitute: von Biamarck), Teitgen, Temple, Treves, 
Van Remoortel. 
N. B. The namea of the Repreaentativea who voted are 
printed in italics. 
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Etat de la securite europeenne 1 
RAPPORT 1 
presente, au nom de la commission des Questions de Defense et des Armements 3, 
par M. Fens, rapporteur 
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Projet de recommandation 
sur l'etat actuel de la securite europeenne 
L'Assemblee, 
Au terme de ses d6bats sur l'etat actuel de la 
securite europeenne, 
Confirme ·que la conclusion d'un accord inter-
national sur une limimation ioyaJle et mutuel1e-
ment controlee des armements reste le but essen-
tiel de la politique occidentale ; 
1. Document 28 (1956). 
2. Adopte par la commission par 12 voix contra 2, 
sans abstention. 
3. Membres de la commiuion: Sir Jamu Hutchison 
(president); MM. Erler, Fens (vice-presidents); Benvenuti, 
Boggiano Pico, Broughton, Galletto, Gemll, Goedluwt, 
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En attendant la conclusion d 'un tel accord, 
rooommande aux gouvernements et aux pa.orle-
ments nationaux des Etats memhres: 
I. d'adopter pour principe : 
1. que la defense de !'Europe, conformement 
a une strategie « avancee », exige, pour etre effi-
cace: 
(i) un minimum irreductible, quant aux forces 
terrestres, de trente divisions- equipees d'armes 
atomiques tactiques ; 
Jaquet, Janssens, Jonu, Korthals, Lefevre, Legendre, 
Leverkuehn (suppl&mt: Oesterle), Lucifero, Margue, 
Maydon (supplea.nt: Viscount Stonehaven), Paul, Radius, 
Reif (suppleant: von Bismarclc), Teitgen, Temple, Treves, 
Van Remoortel. 
N. B. Lea noms du Repruentants, ayant pris part au 
oote, sont indiquu en italique. 
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(ii) a strategic nuclear striking force; 
2. that a reduction of the still-too-weak ground 
forces at present stationed on the Continent of 
Europe would destroy the essence of the Western 
European defensive system, and is therefore not 
acceptable; 
3. that all Western forces be equipped O!l 
equal terms with tactical atomic weapons and 
those guided missiles whi~h improve tactical 
warfare; 
II. That the following steps be taken in order 
to make our land forces a more effective fight-
ing instrument: 
1. standard types of relatively small and high-
ly mobile divisions be established and supplied 
progressively with sta!ldard.ised. equipment; 
2. a common short-mobilization period be laid 
down for all the WEU divisions serving under 
General Norstad; 
3. a period of military service be established 
common to the seven Member States; 
4. a joint plan be worked out for co-aperation 
between territorial defence and civil defence 
forces of Member States. 
Explanatory Memorandum 
(presented by M. Fens, Rapporteur) 
Introduction 
1. Although Members of Parliament may some-
times seem a nuisance to the Council., it should 
be recalled that the Parliamentarians have an 
unescapable responsibility in l"espect of the 
security of the people they are elected to represent. 
If, therefore, the Assembly of Western Euro-
pean Union and its Defence Committee ask awk-
ward questions of the Governments, insist on re-
ceiving information, make visits of inspection, it 
is in the general interest that this shauld be 
done. The AssemMy 'is the only European parl-
iamentary bOdy responsible for obtaining assur-
ances concerning the state of European prepar-
edness for defence, a responsibility which is 
complementary to th&~t of the seven nation811 
Parliaments acting separately. It is the intention 
of the Agsembly to fulfil this responsibility to 
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the best of its ability. It is the collective duty 
of the Governments represented in the Council 
to enable the Assembly to fulfil its purpose. 
2. Your Committee has in the pm months 
endeavoured to obtain as clear a picture as pos-
sible of the present state of European defence. 
It has made seve:val inspections and paid a visit 
to the Headquarters of Allied Forces Centr811 
Europe. The following report, the first part of 
which has been drawn up by the Chairman of 
the Committee, deals with the evidence gathered 
by the Committee and the conclusions arrived at. 
I. Report on the visit 
to Headquarters Allied Forces Central Europe 
at Fontainebleau, 29th January, 1951 
3. Two main priniCiples govern the general 
concept of defence in the Centra;! European 
theatre. 'l'he first is that of surviving the enemy 
attack; the second that of the moot rapid and 
effective counter-blow pos;rlble. To survive, the 
Commander-in-Chief Central Europe requires a 
sufficient number of formations under his orders 
to meet aggression in the three possible ground 
infiltration corridors which geography offers to 
the enemy - the northern pl&~in, the valleys of 
the Main and the Neckar, and the Danube val-
ley. It is also essential for those resources to be 
sufficiently dispersed and protooted to preserve 
them from destruction in the event of sudden 
atomic &~ttack. In the second place, the main 
riposte will be carried out by the Strategic Air 
Command assisted by the tactical air forces 
under SHAPE command. These two principles 
are not two phases of a single operation, but are 
to a. large extent independent of eaJCJh other, 
though probably simultaneous in time. 
4. Consequently, the problems raised in the 
briefing gliven to your Committee centre upon 
these two principles of the operational concept 
of the Central Europe Command. The problem 
of survivaJl concerns more particularly the or-
ganisation of the armies, their effectiveness a11d 
strength, their equipment and their integr&~tion. 
RetaJ.iatioo, on the other hand, relies ~tially 
on aircraft and atomic weapons. 
(ii) une force destructrice nucleaire strategi-
que; 
2. qu'une reduction des forces terrestres, deja 
insuffisantee, actuellement stationnees sur le 
continent europeen detruirait !'essence meme du 
systeme de defense de l'Europe occidentale et 
n'est done pas admissible ; 
3. que toutes les forces occidentalee doivent 
etre equipees sur un pied d'egalite en armes 
atomiques tactiques et en ·engins teleguides de 
nature a interesser 1a conduite des operations 
tactiques; 
II. que les mesuree ci-apres soient prises en 
vue d'aecroitre l'efficacite combattive de nos 
fOTces terrestres : 
1. Etablissement de types normaux de divi-
sions relativement petites et e:x:tremement mo-
biles, dont l'equipement devra etre progressive-
ment standardise ; 
2. Fixation d'un delai commun et bref de 
mobilisation pour toutes les divisions relevant 
du command:ement du general Norstad ; 
3. Unification de la duree du service militaire 
dans les sept Etats membres ; 
4. Elaboration d'un plan commun de coopera-
tion entre les forces de defense interieure et les 
systemes de protection civile des Etats membres. 
Expose des motifs 
(presente par M. Fens, rapporteur) 
Introduction 
1. Bien que l'e Conseil juge parfois importun 
le zele des parlementaires, il faut se souvenir 
qu'ils ont, a l'egard de la securite des peuples 
dont ils sont les representlan1:8 elus, une respon-
sabilite a laquelle ils ne sauraient se soustraire. 
Il est done conforme a I 'interet general que 
l'Assemblee de !'Union de !'Europe Oecidentale 
et ses commissions posent des questions embar-
rassantes aux gouvernements, reclament des in-
formations, procedent a des inspections. L'.As-
semblee est le seul organe parlementaire euro-
peen h!abilite a O'btenir des assurances quant a 
la capacite defensive de l'Europe ; elle partage 
et complete en cela la responsabilite qui incombe 
3. chacun des sept parlements nationaux. L'As-
semblee est resolue a s'acquitter de cette fonc-
tion du mieux qu'elle le pourra. Les gouverne-
28 
DOCUMENT 38 
ments representes au sein du Conseil ont collec-
tivement le devoir de la mettre en mesure d'y 
satisfaire. 
2. A cet effet, votre Commission s'est ef-
forcee durant les mois ecoules d'obtenir une vue 
aussi claire que possible de l'etat actuel de la 
defense europeenne. Elle a procooe a plusieurs 
inspections et visite le Quartier general des 
Forces armees ·Centre Europe. L'expose ci-
apres, dont la premiere partie a ete redigee par 
le President de 1a Commission, expose les oonsta-
tations faites et les conclusions tirees par la 
Commission. 
I. Rapport sur la visite au Quartier general 
des Forces armees Centre Europe, 
le 29 janvier 1957 
3. Le concep.t general de 1a defense du theatre 
d'operation Centre Europe est fonde sur deux 
idees essentielles : la premiere, celle de la sur-
vie a l'attaque ennemie ; la wconde, celle de la 
riposte aussi rapide et efficace que possible. 
Min de survivre, le Commandant en Chef 
Centre Europe a besoin d'avoir sous ses ordres 
un certain nombre d 'unites en mesure de faire 
face a l'agression dans les trois couloirs d'infil-
tration imposes par la geographie a l'effort ad-
verse : la plaine du Nord, l'ee vallees du Main 
et du Neckiar, et la vallee du Danube. Il est ega-
}ement necessaire que ces moyens soient suffi-
samment repartis et proteges pour qu'ils ne 
soient pas detruits par l'attaque atomique brus-
quee. En second lieu, la riposte sur les lignes 
ennemies sera effectuee par les unites aeriennes 
du Strategic Air C<Jmmarnd assistees par !'!avia-
tion tactiqu:e du S.H.A.P.E. Oes deux idees ne 
correspondent pas a deux phases de la ma-
noouvre, elles sont meme independantes dans 
une large mesure, bien que sa.na doute conco-
mitantes. 
4. Par consequent, les problemes souleves par 
les exposes divers :flaits devant la Commission, 
se groupent autour de ces deux idees du concept 
operationnel de Centre Europe. Les premiers 
problemes relatifs a la survie concernent plus 
partiC!Ulierement !'organisation des foroes terres-
tres, leur val:eur et leur nombre, leur equip,ement 
et leur integration. La riposte, au contraire, fait 
appel essentieUement a l'avilation et ·aux armes 
atomiques. 
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(a) PROBLEMS OF SURVIVAL OF THE CENTRAL 
EUROPEAN FORCES IN THE EVENT OF HOS· 
TILITIES. 
5. From the information gleaned during the 
visit to Fontainebleau it appears that to meet 
Rrusian divisions, to which number must be 
added the satellite divisions, though now of more 
doubtful vaJ.ue, the Central European Command 
has only a limited number of divisions at its 
disposal. Of this number only the United States 
divisions are at full strength. The United King-
dom divisions are at some 60 % to 70 % of esta-
blishment. The French contribution is gravely 
weakened by Algerian requirements. .As yet 
there are no German divisions. The situation will 
tend to improve during the year as five German 
divisions (three mechanised and two armoured) 
come into position, with a possible reinforcement 
of the French formations. In the present situa-
tion the C.-in-C. stated that it would not be pos-
sible for him to give battle on the line of the 
Iron Curtain. He would endeavour, however, for 
politicaJl and psychological reasons to protect the 
German popu:lation and the industrial resources 
of the Ruhr to the maximum possible extent. 
6. These divisions differ from one another, and 
are, moreover, in course of being reorganised. This 
reorganisaJtion may strengthen Western defence. 
The new divisions would be trained for oo:::~.vent­
ional fighting as well as for atomic warfare. 
Greater flexibility would be combined with 
greater fire-power. The pentomic divisions, i.e. 
divisions composed of five formations and 
equipped with tactical atomic weapons - divi-
sions adopted by th,e Pentagon - would become 
'' heptomic'' in the caae of the German divisions. 
The C.-in~C. does n:ot seem, however, to be con-
cerned by this particulM' difference. 
7. The laclt of uniformity in size and equip-
ment of the divilsions put at the disposal of the 
Supreme Commander presents many disadvant-
ages. First, the tasks which can be assigned to 
different units must vary with the size, mobility 
and fire-power of the un:its. The Germans a.re 
said to be planning for an al:l-mechanised and 
highly mobile division. Britain places more re-
liance on "feet", at any rate up to, say 12 miles. 
French divisional strength is about 12,000, Dutch 
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19,000 1, and so on. But also this diversity makes 
standardisation of weapons and equipment much 
more difficult. 
Finally - an aftermath of occupation requi-
rements - the divisions in Germany are fre-
quently badly located. 
8. In the field of logistics, differences limit 
the usefulness of the divisions available to the 
C.-in-C. in relation to defence requirements. Dif-
ferent weapons, different types of vehicles, na-
tional specialisation in supP'lY - in a word the 
national structure of the logistics system -
gives the Central European army such rigidity 
and sluggishness that it would be difficult, for 
example, in the event of the enemy attack being 
concentrated on one particular axis, to move 
divisions aeross from one sector to another, since 
these divisions are tied to nation:aJ. lines of com-
munication and supply routes and to the depots 
installed along these lines. These lines of commu-
nication wouJ.d, therefore, have to be changed. It 
should he pointed out also that the con-
centration of equipment and supplies in too large 
dep8ts makes them extremely vulnemb1e. In the 
field of llogistics 'tlhe C.-in~C. can only advise, 
coordinate, and general[y 'help countries. Under 
these circumstances the Supreme Commander is 
at a great strategic and tactical disadv>mtage 
(apart altogether from numbers) as compared 
with an enemy who can switch his divisiollB 
wherever they are needed. 
9. Standardization of weapons would simplify 
the problems resulting from the nation81l structure 
of logistics. Considerable standardisation of pro-
cedure and terminology has been achieved, and 
the work of the NATO Defence College has 
been of great importance. In the field of manu-
facture of equipment, at the present time staald-
ardization is limited to airfields and fuel for 
vehicles and aircraft. It is, however, intended to 
rationalize 8lt least the different types of tele.-
phones so that they will h81Ve the same operating 
characteristics. 
1. After the present reorganisation has been accom-
plished, Dutch divisional strength will be between 14 
and 15,000. 
a) PRoBLEMES SOULEvES PAR LA SURVIE DES 
FoRoEs ARM:bs CENTRE EUROPE DANs L'EVEN· 
TUALITE D'UN OONFLIT. 
5. Il ressort des indications recueiUies lors d-e 
la visite a Fontainebleau qu'en face des divi·· 
sions russes, auxquelles il faut ajouter l'Ellil divi-
sions satellites, sans doute i l'heure actuelle de 
valeur douteuse, le Commandement Cent:re Eu-
rope n 1a a opposer qu'un nombre pius limite de 
divisions. Sur ce nombre, seules les divisions 
americaines sont completes. Les divisions an-
glaises sont de 60 a 70 % de leur capacite. La 
contribution franyaise est gravement affaiblie 
par les besoins de l'Algerie. Il n'y a pas encore 
de divisions allemandes. La situation aura ten-
dance a s'ameliorer au oours de 1 'annee avec la 
mise en place de cinq divisions allemandes, trois 
mecani.sOOs et deux blindees, et avec un renfor-
cement possible des unites franc;aises. Dans la 
sitUJa:tion actuell:e le Commandant en Chef a in-
dique qu'il ne lui serait pas p<JErSible de livrer 
la bataille sur le rideau de fer. n s'efforcerait 
cependant, pour des raisons politiques et psy-
chologiques, de proteger au maximum les popu-
lations allemandes et les resiSIOurces industri~lles 
de la Ruhr. 
6. Ces divisions, qui sont differentes lee unes 
des autres, sont au surplus en pleine reorgani-
sation. Cette reorganilSiation pourrait avoir pour 
effet de renforcer la derense de l'Ouest. Les nou-
velles divisions seraient preparees aux con.flits 
oon~tionnels aussi bien qu'aux conflits ato-
m.iques. A une plus grande souplae s'ajoute-
rait un-e plus gt18Jlde puissance de feu. Les din· 
sions pentomic, c'est-a-dire A cinq elements et 
munies d'armes tactiques atomiques, divisions 
adoptees par le Pentagone, deviendraient « hep-
tom.ic » dans le cas des divisions aillemandes. Le 
Commandant en Chef ne semble pas d'ailleurs 
etre trouble par cee dernieres differences. 
7. Le manque d'uniform.ite des divisions mises 
a la dispo$tion du Com.mandant supreme, tant 
en ce qui concerne leu.r taille que leur equipe-
ment, offre plusi.'eurs desavantages. Tout d'abord 
les taches qui peuvent etre assignees aux unites 
differentes peuvent differer suiVIan:t leur taille, 
leur mobilite et leur puissance de feu. Il semble 
que les Alilemands prevoient un type de divi-
sion tres mecanisee et tres mobile. L'Angleterre 
compte davantage sur «lee jambes:., en tout 
29 
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cas jusqu'a environ 18 kilometres. La France 
envisage des divisions de 12.000 hommes, les 
Hoflandais de 19.000 1, etc. Mais cette diversite 
rend aussi la IS!Jandardisation des armes et des 
equipements bien p[us difficile. 
Enfin, les divisions en Allem.agne sont souvent 
mal stationnees en raison des servitudes impo-
sees par les sequelles de l'oooupation. 
8. Dans l'e domaine de la logistique, les diffe-
rences contribuent a faire du groupe des divi-
sions mises A la disposition du Commandant en 
Chef un outil impropre i la defense effective 
de Centre Europe. Les armaments differents, 
les types differents de vehieill.es, la spooiail.isa-
tion nationale de ravitaillement, en un mot la 
structure nationale de la logistique donne a l'ar-
mee Centre Europe une rigidite et une viscosite 
telle qu'il serait difficile, par exemple, dans le cas 
ou .Peffort adwrse porterait principalement sur 
un axe plurot que sur un autre, de faire passer 
des divisions d'un secteur a !'autre, ces divisions 
se trouvant liees aux lignes de communication 
nationales, aux rooades de logistique et aux 
depots installes sur ces lignes. Ces lignes de 
communication devraient done etre changees. Il 
faut souligner egaiement que la concentration 
du materiel et du ravitaillement dans de trop 
grands depots les rend extremement vulneraMes. 
Le Commandant en Chef n'a, dans le domaine 
de la logistique, qu'un role de oonseil, de COOl'· 
dination et d'aide aux nations. Dans ces cir-
constanees, le Commandant supreme est dans 
une position ta.etique et strategique d.efavorable 
(compte non tenu de la question des effectifs) 
f~ 8. un ennemi qui peut deplaeer les divisions 
suivant ses besoins. 
9. La standardisation des armaments facHiterait 
les problemes poses par la structure nationale 
d-e La logistique. Une importante standardisation 
des proc&les, de la term.inologie a ete reaJ.isee, 
et l'reuvre du College O.T.A.N. a ete fort im· 
portante. Dans le domaine de la fabrication des 
materiels, a l'heure actueHe, la standardisation 
est lim.itee 18.UX aerodromes et au combustible 
pour les vehicllies et les avions. On envisage de 
rationaliser tout au moins les differents types 
de telephones, de fa<;on a ce qu'ils repondent 
aux memes carooteristiques. 
1. Une fois achevee la reorganisation presentement en 
cours, 1'eft'ectif normal des divisions neerlandaises sera de 
u.ooo a 15.000 hommes. 
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10. The C.-in-C. (like the Supreme A1Jlied Com-
mander) does not have his own intelligence ser-
vice. He is, therefore, kept informed by the 
Jllational services. Such information is only 
communicated to him in a fragmentary and 
dilatory fashion. The reeult is that the Opera-
tional Commander may not be informed of de-
velopments which threaten the Central European 
sector. In fact no facilities other than the radar 
chain give him any information for alert and 
warning. 
Finally, the mobili2Jation periods are far 
from being the same in the different countries. 
The C.-in-C. has also available to him a stra-
tegic reserve formed of Belgian, French and 
Portuguese divisions which he could use in '8li1Y 
particularly threatened sector. 
11. Concerning the "mrvival" of the Central 
European Forces, it should also be noted that 
although Allied air strength at f}he moment is 
approximately equal to the numbers of enemy 
aircraft ready to intervene in this sector, the 
greater number of airfields available to the 
enemy in Central Europe (200, or 500 including 
Western Russia, as against 80, of which 50 are 
modern, in Central Europe) would allow him 
freedom to deploy airernft so 1Jhat the enemy air 
striking capacity could be trebled almost instan-
taneously, which cannot be done on the Allied 
side. 
12. The shield formed by the Central European 
Forces, therefore, seems a fragile one. It can 
only play its part provided tOOt an effective 
counteJ.l-offensive can be mounted during the 
first days of hostilities. 
(b) COUNTER-OFFENSIVE IN THE EVENT OF AGGRES-
SION IN THE CENTRAL EUROPEAN SECTOR. 
13. Aggression in this sector might lead imme-
diately to a general attack by the NATO forces. 
It is in consequence the basis of all operational 
plans tlw,t (Jfl'l,y aggression in the Central E11r 
ropean theatre may well f'6181ilt in general atomic 
war. 
14. The aircraft now available in Central Eu-
rope woll!ld take part in this geneMl air offensivt> 
and hence during the first phase of the battle 
would not be available for missions in immediate 
tactical support of the land forces. Only later, 
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after the overall task of the air forces had been 
completed, would these air forces return to their 
specificaJl:ly tacticwl Tffie. 
15. Almoot certainly tactical, and possibly also 
strategic, nuclear weapons would be employed at 
the outset of hostilities (or this is the pm at 
least as long -as the Soviets have not overtaken 
the present American lead in atomic and hydro-
gen weapons). The West still has -a considera.blt> 
superiority both qualitatively and qUJallltitative-
ly - and also superiority in means of de1ivery 
(B 52's, ICB missiles). It was emphasised that 
this superiority is only temporary; it is clear 
that the strategic concept would have to be mo-
dified in a period of baJJance. Strategic atomi<' 
weapolliS as well as tactical atomic weapons, 
therefore, represent at the present time one of 
the most certain means not only of dissuading 
the enemy from attacking (deterrent), but also 
the only means of ·assuring Allied victory. But 
strategic atomic resources do not come under the 
authority of the C.-in-C. or even under the Su-
preme Commander. Consequently, this form of 
counter-attack cannot be guaranted by the Oper-
ational Commander in charge of European 
defence. 
16. .As far 188 tlretical atomic weapons, upon 
which so much reliance is to be placed in the 
future, are concerned, the position appears to 
be obscure and unsatisfactory. Only the United 
States has tactical atomic contingents which 8lre 
to be made arvailable, it appears, on any :part of 
the front where they are needed. Apart from 
the diffioolty of logistic supply mentioned al-
ready, the interlocking of tactical atomic units 
with the conventional troops with whom they are 
to fight presents considerable diffdcll!lties. 
17. The problem of how permission will be ob-
tained to use an atomic weapon has clearly dis-
turbed high-ranking commanders. The use of the 
hydrogen bomb is a question which clearly must 
be decided politiiCally at the highest levels. But 
taJCtical atomic weapons, which are certain to be-
come part of the standard equipmoo.t of modern 
armies, is another matter. War will probably be 
sudden and fast-moving. Tactical targets will not 
wait until a decision has been arrived at in 
Washington or elsewhere. 
10. Le Commandant en Chef Centre Europe 
(comme le Commandant supreme) n'a a sa dis-
position aul(l:lln service propre de renseigne-
ments. Il est done informe par les services 
nationaux. c~ informations ne lui sont oommu-
niquees que d'une fa<;on fragmentaire et alea-
toire. Il en resuJ.te que le Commandant 'Eln Chef 
peut ne ptas etre tenu informe de<:J developpe-
ments mena~ant le secteur Centre Europe. En 
effet, aucune disposition autre que la chaine de 
radar ne lui permet d'avoir des renseignements 
d'alarme et d'alerte. 
Enfin, les periodes de mobilisation pourraient 
ne pas etre les memes pour les divers pays. 
Le Commandant en Chef a egalement a sa 
disposition une reserve strategique formee par 
des divisions beiges et fran<;aises et une division 
portugaise qu'il pourrait utiliser dans un sec-
teur plus particulierement menaee. 
11. Il faut noter egalement au sujet de la « sur-
vie » des forces armees Centre Europe que si, 
a l'heure actuelle, !'aviation alliee equilibre a 
peu pres !'aviation adverse prete a intervenir 
dans ce secteur, ·le plus grand nombre d'aero-
dromes dans les zones comparees du Centre 
Europe et des puissances adverses (80 dont 50 
modernes a Centre Europe contre 200 de l'autre 
oote, et 500 en y comprenant l'Ouest de la 
Russie) permettrait un deploiement d'aviation 
tel que la capacite aerienne ennemie pourrait 
etre triplee presqu'instantanement, ce qui n'est 
pas possib~e du cote allie. 
12. Le ·bouclier forme par les troupes Centre 
Europe apparait done fragile. Il ne pourrait 
remplir son role que dans la m~ ou une 
riposte effioo.ce aurait pu interve::rir dans les 
premiers jours du con:ffiit. 
(b) LA RIPOSTE DANS L'EVENTUALITE D'UNE AGRES• 
SION OONTRE LE SEOTEUR CENTRE EUROPE. 
13. Une agression contre ce secteur pourrait 
avoir pour resultat de provoquer une riposte 
generale des forces de l'O.T.A.N. En oonse-
quence, une agression caracterisee oontre le sec-
teur Centre Europe pourrait impliquer un 
conflit atomique general. 
14. L'aviation actuell.ement a la disposition de 
Centre Europe participerait a cette riposte ~­
nerale, et se trouverait ainsi pendant la pre-
miere phase de la bataHle incap•able d'assurer 
des misslions d'appui au profit immediat des 
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forces terrestres. Oe n'est que plus tard, une 
fois oocomplie la premiere mission generale de 
!'aviation, que cette aviation reprendrait son 
role plus spooifiquement tactique. 
15. Les armes atomiques tactiques et peut-etre 
les armes atomiques strategiques seraient em-
ployees presque certainement des le debut de la 
bataille - tout au moins cette possibilite est-
elle envisagee tant que l'Ouest continuera a pos-
sooer une superiorlte en armes atomiques et 
thermonucleaires. Cette superiorite, l'Ouest la 
possede tant quaHtativement que quantitative-
ment, et aussi en raison de sa superiorite en 
moyens porteurs (B 52, engins teMguides inter-
continentaux). Cette superiorite n'est que tem-
poraire. Il est evident que les CO'llCepts strate-
giques seraient modifies dans une periode d'ega-
lite. Les armes atomiques strategiques ainsi 
que les armes atomiques tactiques forment done, 
a l'heure actuelle, un des plus surs moyens non 
seulement de dissuasion d'une attaque ennemie 
(deterrent), mais aussi le meilleur atout pour 
remporter la victoire. Mais ces differents 
moyens atomiques strategiques ne relevent pas 
completement de l'autorite du Commandant en 
Chef, ni meme du general Norstad. 11 en resulte 
que les modali~ de la riposte ne p.euvent etre 
garanties par le Commandant en Chef Centre 
Europe. 
16. En ce qui concerne les armes tactiques ato-
miques sur lesquelles on comptera beaucoup a 
l'avenir, Ja situation n'sst pas claire, ni satis-
faisante. Seuls les Etats-Unis ont des contin-
gents pou.rvus d 1armes tactiques atomiques qui 
pourront etre employees sur un point que-Icon-
que du front ou on en aura besoin. Outre les 
difficuil~ de ravitaiJilement ·logistique deja 
mentionnees, l'articlrlation d'unites atomiques 
taJetiques avec des unites conwntionnelles aux 
cotes desquelles elJ.e<:J auront a comba.ttre, pre-
sente des difficuJ.tes considerables. 
17. La qumtion de savoir comment obtenir l'au,. 
torisation d "employer l'arme atomique a visible-
ment trouble les officiers de haut rang. Il est 
evident que l'emploi de la bmnbe a hydrogene 
doit etre decide sur le plan politique au niveau 
le pilus Meve. Mais les armes atomiques tacti-
ques qui VO'llt certainement devenir part inte-
grante de l'equipement standard des armees mo-
dernes soulevent une autre question. La guerre 
future sera sans doute soudaine et « Mair ». Les 
objectifs taetiques n'attendront pas qu'une deci-
sion arriw de Washington ou d'ailleurs. 
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(c) CONCLUSION. 
18. Finall.y, despite the condition laid down in 
Article V of the Paris Agreements th:a.t on any 
member of Western European Union being at-
tacked the other memlbers will. at 0'1tCe go to its 
aid no plan for this has been evolved. Under 
the North Atlantic Treaty time may have to be 
allowed for the United States to oonsider how 
and when aid will be given. There could then be 
a hiatus in time between the action to be taken 
under the two treaties 1• 
19. The ''shield and the sword'' formed by the 
Central European Forces are not in faJCt the 
fully integrated weapons which are indispensaJble 
to meet an overall enemy attack. Moreover, it 
was fully realised that to keep abreast of both 
atomic and conventional requirements needed 
an enormous industrial and economic effort. 
There are, however, grounds for satisfaction in 
the existence of a unified Command, with an 
integrated General Staff available to it. This 
General Sta:ff is the first arm available to the 
unified Command, and it is indispensab!le. The 
integration of the Command is effected at the 
Army Group and ATAF (air formation) level. 
If the diffi'CuWes experienced by the Allies in 
1918 in designating a Commander-in-Chief are 
rooalled, then the progress already achieved -
in the existence m peace-time of a Commander-
in-Ohief and Staff ready to fulfil their task 
- wiH be more fully appreciated. 
11. General defence strategy 
20. The following examinati'On of the general 
defence strategy is !based on the present state 
of international disarmament negotiations, which 
is to say, on the absence of an agreement for the 
honest limitation of armaments under mutual 
control. 
The ooncl'IJ.3ion, of such am, agreenwmt re-
mains the essential objective of Western policy. 
21. In the meantime European security depends 
on the existenlce of the "Shield" - the NATO 
integrated ground forces - and the ''Sword'' 
I. See, in this respect, the report with draft reply to 
the chapters of the Council's Report relating to the act. 
ivities of W. E. U. on defence questions, Doe. 40, paras. 
24-32. 
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- the retaliation force of the U.S. Stmtegic 
Air Command. Both elements are indispensable. 
22. With regard to the "Shield", it will. be re-
membered thatN.A.T.O.decided in 1952 at Lisbon 
to build up 90 ground divisions as a counter-
weight to 175 Soviet divisions stationed in Cen-
tral and Eastevn Europe. It seems, however, that 
in December 1954 the NATO Council decided 
that this aim was too ambitious, and a minimum 
of 30 land divisions equipped with tac'tical atomic 
weapons has been the aim since tha;t date. 
23. In fact, it appears that at present the Com-
mander-in-Chief has under his oontrol not more 
than 15 divisions, of which. only the American 
are ready for immediate combat. 
24. According to our Supreme Commander the 
"Shield" must, however, be composed of "an ir-
reducible minimum of 30 land divisions equipped 
with tactical atomic weapons", because anything 
less would comi)el a re--examination of NATO's 
mission to maintain a "forward strategy" of de-
fence of the territory of all NATO members, 
rather than permit a fall-back to the Rhine. The 
"forward strategy" is in turn absolutely neces-
sary because the European peoples have to be gi-
ven the assurance that they will not be overrun 
in order to be liberated afterwards. Were this re-
solve ever to be abandoned, defeatism would 
result in W astern Germany and the Low Coun-
tries, mpidly spreading to all Western Europe. 
In particular, the support given by the West 
German populatiO'll to a German contribution to 
European defence would be da.'lgerously weaken-
ed: the necessity for rearmament would no long-
er be understood if the defence of German ter-
ritory were held to be impos.crible anyway. 
25. It has been argued that recent developments in 
atomic weapons should allow for a further reduc-
tion in manpower. At the first revision of the 
number of ground troops in December 1954, the 
increase in fire-power gained by the introduction 
of tactical atomic weapons including missiles was, 
however, already taken into account. As to sllate-
gic nuclear weapons, our security must not be bas-
ed on retaliation alone. If the fear of the atomic 
1. This decision was not mentioned in the communique 
publi8hed after this Council meeting, but has since been 
confirmed in public statements by General Norstad. 
c) CONCLUSION. 
18. Enfin, en depit dffi dispositions de !'article 
V d~ Accords de Paris prevoyant qu'au cas ou 
un des Membres de l'Union de !'Europe Occi-
den.tale serait attaque, les autres Mem.bres se 
porteraient immediatement a son aide, aueun 
plan n'a ete etabli a c·e suj·et. Selon l'e Traite 
de l'Atlantique Nord, un del.ai peut etre accorde 
aux Etats-Unis pour examiner comment et 
quand !'assistance sera donnee. Il pourrait, dans 
ce cas, y avoir un hiatus dans le temps entre 
Paction a entreprendre selon les deux traites 1 • 
19. Le bouclier et l'epee formes par les Forces 
armees Centre Europe ne sont pas exactement 
l'outii int..egre qu'iiJ. serait souhaitable de poss& 
der pour faire face a une agression ge:nerale 
ennemie. Il est a.pparu egalement que fournir 
tout ensemble les moyens atomiques et conven-
tionn.els, exigeait un effort industriel et eoono-
mique fantastique. Toutefois, un element recon-
fortant eonsiste en !'existence d 'un commande-
ment unifie ayant a sa disposition un etat· 
major integre. Cet etat-major est la premiere 
arme dont dispose le commandement unifie. Il 
est indispensable. L'integration du commande-
ment se retrouve a !'echelon du groupement 
d'armees et de .J'A.T.A.F. (formation aerienne). 
Si l'on se souvient de la diffilculte des aMies en 
1918 a designer un commandant en ch:ef, on 
mesurera le progr~ realise qui permet d'avoir 
des le temps de paix un commandant en chef 
et son etat-major en mesure de se preparer a 
remplir leur tache. 
ll. Strategie defensive generale 
20. La discussion ci-·apres dEl'! principes gene-
raux de la strategie defensiw se r&ere a l'etat 
present des negooiations sur le desarmemerut in-
ternational, c'est-a-dire sur !'absence d'un accord 
touchant une limitation loyale et mutuellement 
controlee des armements. 
La conclusion d'un tel accord reste le but 
essentie·l de la politique oookkrntale. 
21. D'ici la, la securite de !'Europe dependra 
de !'existence du « bouclier » - les forces ter-
restres integrees de l'O.T.A.N.- et del'« epee» 
1. Voir, a cet egard, le rapport porta.nt projet de 
reponse aux chapitres du rapport du Conseil relatifs aux 
activites de l'U. E. 0. en matiere de defense, Doe. 40, 
para.graphes 24 a 32. 
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la force de represailles constituee par l'U.S. Stra-
tegic Air Command. Ces elements sont indispen-
sables l'un comme l'autre. 
22. Pour ce qui est du « bouclier », on se sou-
vient qu'en 1952, a Lisbonne, l'O.T.A.N. avait 
decide de former 90 divisions terrestres pour 
faire oontre-poids aux 17 5 divisions sovietiques 
stationnees en Eur.ope centrale et orientale. Il 
semble toutefois qu'en decembre 1954 ie Conseil 
de l'O.T.A.N. ait reconnu 1 que ee but etait 
trop ambitieux ; depuis lors, il a limite ses ob-
jectifs a un minimum de 30 divisions terrestres, 
equipees d'armes atomiques tactiques. 
23. En fait, il appara!t qu'aetue11ement, pour 
def·endre le front central, le Commandant en 
Chef ne dispose pas de plus de 15 divisions, 
dont seu:les ~es formations am.ericaines sont im-
medirutement pretes au eomb8!t. 
24. Or, le Commandant supreme lui-meme juge 
que le chiffre de « 30 divisions terrestres, equi-
pees d'armes atomiques tactiqua3, eonstitue un 
minimum irreductible » au-dessous duquel on ne 
saurait aller sans remettre en question la mis-
sion que s'est fixee l'O.T.A.N. en decidanrt; de 
situer sa strategre defensive en avant du terri-
toire des Etats memlbres de !'alliance 1atlantique 
et non de se resigner a un repli sur la ligne du 
Rhin. Cette strategie « avancee » est absdlument 
neeessaire, car i1 importe de donner aux peu-
ples de l 'Europe !'assurance qu'ils ne seront pas 
submerges par l'inva.sion, pour n'etre liberes 
qu'ensuite. Si j·amais cette resulution devait etre 
abandonnee, le defaitisme s'instaHerait en Alle-
magne occideniiJale et aux Pays-Bas, pour gagner 
de ia rapidement tout l'Ouest de !'Europe. En 
pal'l1liculier, le soutien de la population de l'Al[eo· 
magne occidenta'le a la defellS'e europeenne se-
rait dangereusement compromis : la necessite de 
!'·effort de rearmement cesserait d'etre comprise 
des lors .que l'on tiendrait pour impraticable, en 
tout etrut de cause, la defense du territoire 
al~emand. 
25. On a fait valoir que les progres recemment 
realises dans le domaine des armements ato-
miques devraient permettre une nouvelle reduc-
tion des effectifs. Mais en dooembre 1954, lors 
de [a p:r;emiere revision de l'effectif des troupes 
terrestres, il a deja ete t·enu compte de l'accrois-
sement de la puissance de feu resultant de l'em-
ploi d'armes atomiques tacfliques, y compris les 
engins teleguides. Quant aux armes nucleaires 
I. Cette decision, qui ne figure p11-s da.ns le communique 
publie a l'issue de la reunion du Conseil, a ete confirmee 
depuis par des declarations officielles du general Norstad. 
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striking force keeps any wouid-be ag~r from 
launehing a full-scale attook, there still remains 
the risk of small-scale attacks, !border incidents, 
and the like. In this case the aggressor wolrld 
place on the West the l8ilmost unbearable respons-
ibility of turning a "local" war into a "total" 
war. In the event of any confliet Western states-
men would be forced either to take this decision, 
or to surrender because they could not provide 
protection with oonvention'3Jl arms. The altern-
ative is clearly unacceptable: if one follows the 
argument to the extreme, no middle way would 
exist between peace and total destruction. 
26. Under these circumstances the Committee 
is happy to note in the 'S0010nd Annual Report 
of the Council that the Gov,ernments of all Mem-
ber States agree that "whatever the final pat-
tern of Western defence forces, substantial con-
ventional forces must be maintained". (Chap. II, 
para. 2) 
(a) LEVEL OF TROOPS OF MEMBER STATES OF 
WESTERN EUROPEAN UNION. 
27. Bearing this general principle in mind, let 
us now turn to the examination of the level of 
forces of the individUJal Western European 
Union Member States. It is not from any desire 
to single out particular States and to say that 
some are fulfilling their ob1igations and that some 
have failed to do so that your Committee would 
like to draw the attention of the Assembly to 
the situation in some of them. The fact that some 
of them are facing particular difficulties must 
be approached with sympathetic oonsideration 
by the ~mlb[y. 
(i) British contribution 
At the moment of the adoption of this report 
(23rd March 1957), your Committee had not 
been fully informed by the Council of the rea-
sons that led to the decision of 19th March con· 
cerning the cuts in British troops in Germany. 
It has asked to receive a complete explanation 
before the Assembly meets in May. 
The communique of the Council (wthich is re-
produced in the Appendix) does not permit a 
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clear judgment to be exprE!S':Ied. It seems that 
some troop reductions have lbeen authorised for 
the current year, future reductions remaining 
subject to a new decision to be taken after 
N.A.T.O. has concluded an overall. review of the 
resources of the Alliance, upon the request of the 
Council of Western European Union. 
In these circumstances your Committee has 
limited itself at this stage to the following ge-
neral considerations: 
- Your Committee regrets that neither the As-
sembly nor its Defeme Committee was con-
sulted during the weeks of negotiations. 
- Your Committee expresses the firm wish 
that the Council will inform it in due course 
of the conclusions reached as a result of the 
overall review. 
- Your Committee considers that the respon-
sa;bility of the WEU Council in this matter 
has been neither removed nor reduced by the 
request made to N.A.T.O. 
Your Committee would like to put on record 
an expression of thankfulness to the British Gov-
ernment for having maintained throughout the 
past years a first-cl8.S';J striking force on the Con-
tinent - at a time when the continental part-
ners did not all fulfil their obligations so faith-
fully. 
No one ean seriously deny, however, that a 
reduction of British troops on the Continent, 
certainly if it comes this year, and probably even 
if deferred until next year, will weaken the p·re-
sent NATO forces. They are, anyway, below even 
the 30 divisions target. The first German divi-
sions will not be available until the end of illle 
year, they wiH not be fuJJly trained by then -
and they are in any case not to be considered as 
a replacement for British troops, but as an addi-
tion to the actual ground forces. The impact 
of new weapons, suGh as guided missiles, 
will not make itself felt for at least one or 
two years. If Great Britain were to withdraw 
troops from Germany, it would not in logic be 
pomible to prevent other States doing the same. 
Must we not fear that the United States might 
lose their confidence in the defensive will o.f the 
European partners and withdraw their divisions 
also? After such a withdrawal, it seems doubt-
ful whether the immediate retaliation order in 
case of attack would be maintained by U.S. Stra-
tegic Air Command. All the efforts made since 
1949 for European defence might be thrown away. 
strategiques, notre securite ne saurait se baser 
uniquement SlUr les represailles. La c.Tainte des 
bombardemeDJts atomiques est prop:re a dissua-
der l'agresseur eventuel de laMer Un'e offensive 
de grand style, mais le risque demeure d 'ag:res-
sions lim.itees, d'incidents de frontiere, ere. Dans 
ce cas, celui qui declencherait le conflit atomi-
que rejetterait sur l'Occident la responsabil.ite 
p:oosque intolerable d'avoir transforme une 
guerre « loooie » en une guerre « totaile ». Tout 
conflit, d'ans oos circonstances, obligerait les 
hommes d 'Etat occidentaux, soit a prendre une 
telle decision, soit a capituler, dans l'impossibi-
lite ou ils seraient d~assurer la protection de 
l'Europe a !'aide d'armes conventionnelles. Une 
pareille altern-ative est mani:liestement inaccep-
table: en menant le raisonnement jusqu'au bout, 
on voit qu'il n'y aurait alors aucun moyen terme 
entre la paix et la destruction totale. 
26. Aussi la Commission a-t~l!l'e me heureuse de 
lire dans le deuxieme rapport annu-el du Conseil 
que les gouvernements de tous les Etats mem-
bres s'aooord~nt a juger que, « que'lle que soit 
final.ement la structure des forces de defense 
oocidentales, il y aura lieu de maintenir d'im-
pomantes forces de type e[assique » (chap. Il, 
paragr. 2). 
(a) NIVEAU DES FORCES DES ETATS MEMBRES DE 
L'UNroN DE L'EUROPE OccmENTALE. 
27. Ce principe general etant pose, voyons quel 
est le niveau des forces des differents Etwt:s 
membres de I 'Union de !'Europe OccideD.Jtale. Ce 
n'est eertes pas pour tenter d'etablir des dis-
tinctions et de suggerer que tels pays ont rem-
pli leurs obligaJtions alors que tels autres y 
auraient manque que votre Commission tient a 
appeler Fattention de l'Assem:blee sur la situa-
tion de cel'ltains d'entre eux. C'est dans un es-
prit de comprehension sympathique que l'As-
semblee devrait examiner les diffireultes parti-
culieres que rencontrent certains d'entre eux. 
(i) La OO'ntribution britamniqwe 
Lorsque le present rappol'!t a me adopte (le 
23 m.aJ.'\9 1957), votre Commission n'avait pas 
ete infurmee en detail p'ar le Conseil des rai-
sons qui avaient conduit a la decision du 
19 mars concernant la reduction des effectifs 
britanniques en ALI.emagne. Eilile a dam.ande a 
recevoir des expll.ications completes avant que 
l'.Assemblee ne se reun:isse en mai. 
Le communique du Conseil (reproduit en 
annexe) ne permet pas de formuler un jugeme!lt 
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precis. Il sembll6 que certaines reductions d'ef-
fectifs aient ete allltorisees pour l'annee en oours, 
d'·autres reductions demeurant sujettes a une 
nouvelle decision qui serait prise apres que 
l'O.T.A.N., a la demande du Conseil de l'Union 
de l 'Europe Occideilltal.e, aurait procede a une 
revue d'ensemble des ressouroos de l'aJllianee. 
Compte tenu de ces ciroonsbances, votre Com-
mission s'est limitee, a 1 'heure actuelle, aux 
considerations suivan'tes : 
- Votre Commission deplore que ni l'A.ssem-
blee, ni sa Commission de Defense n'aient 
ete 001'1,8Ultees duramt les semaines de ne-
gociations; 
- Votre Commission exprime avec insistance 
le vreu que le Conseil l'informe en temps 
wulu d'es conclusions qui s'imposeront a 
1a suite de la rev:u:e d'ensemble; 
- Votre Commission estime que la responsa.-
bilite du Conseil de l'U.E.O. en cette ma-
tiere n'est ni supprimee ni attenuee par 
la deman.de remise au Conseil. de l'O.T.A.N. 
Votre Commission t.iJent a formuler ici !'ex-
pression de la reconnaissance due au Gouverne-
ment britannique d'avoir maintenu durant tou-
tes ees dernieres annees, sur le continent, des 
forces de premier ordre, a un moment ou ses 
partenaires europeens ne remplissaient pas tous 
aussi exactement leurs propres Olbliga;tions. 
Toutefois, personne ne saurait serieusement 
nier qu'une redUJCtion des effeetifs briil:a.nniques 
sur le continent, si elle intervenait cette annee 
et meme, sans doute, si elle etait reportee a 
1 'annee prochaine, affaiblirait le disposiltif ac-
tuel de l'O.T.A.N. dont la puissance n'atteint 
pas meme le niveau prescrit de 30 divisions. Les 
premieres divisions aJlemandes ne seront pas dis-
ponibles avant la fin de eette annee ; a cette 
daroe, elles rre serontt pas encore completement 
entrainees. En tout &tat de cause, elles ne pen-
vent pas etre considerees comme un substitut 
des forees britanniques, mais bien oomme un 
supplement au dispositif actuel des forces ter-
restres. De plus, il faudra attendre un ou deux 
ans au moins avant que !'adoption des armes 
nouveliles, tels les engins teleguides, ne fasse ~n­
tir ses effets. Si, neanmoins, le Royaum&-Uni 
retirait des troupes d'Allemagne, on ne pour-
rait en bonne logique empecher d'autres Etats 
de faire de meme. N'y a-t-il pas lieu de crab-
dre que les Etats-Unis puissent perdre confiance 
dans la volonte defensive de leurs partenaires 
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Against this consideration must be set the fact 
that, in 1955, Great Britain spent on defence 
more than ·any one of the European partners 1, 
not only in absolute terms, but also in proport-
ion to her gross nationa•l income. France took 
seoond plooe. Nor shouild it be forgotten that 
Great Britain carries a triple non-European 
defence burden of Commonwealth, Colonial and 
treaty commitments such as S.E.A.T.O. and the 
Baghdad Pact. Some special provisions are there-
fore undoubtedly necessary. For this, Article 6 
of Protocol II of the Brussels Treaty provides. 
It lays down that "if the maintenance of the 
United Kingdoon forces on the mainland of Eu-
rope throws at any time too great a strain on 
the external finances of the United Kingdom, 
Her Majesty will, through Her Government in 
the United Kingdom of Great Britain and North-
ern Ireland, invite the North Atlantic Council 
to review the financial conditions on which the 
United Kingdom formations are maintained". 
It is on this basis that the problem must be 
considered: the British difficulties must not lbe 




in £m 1955 
Britain .................................. 1,569 
France .................................. 1,117.6 
Germany 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 628.3 
Italy ................................... 324.4 
Holland ................................. 159.2 
Belgium ••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• 121.2 
Luxembourg ............................. 4.3 
The percentage of the gross nationa.l revenue spent on 
(ii) Th-e Germo:n CO'ntribution 
The Coonmittee had the opportunity, for whicll 
it expresses its gratitude, of hearing a compre-
hensive statement of the p~anning and build-up 
of the German defence contribution given to it 
by the German representative to the WEU 
Council, Ambassador von Herwarth. The Com-
mittee was particularly thiankful for the frank-
ness with which he put the diffil<ml.ties encount-
ered by the German Government before it. It 
trusm that in spite of conflicting statements 
coming from various German spokesmen (whicll 
may }><lESilbly be due to the pre-election atmos-
phere), the engagements talren by the Federal 
Government will be honoured. 
The Committee noted that the speed with 
which German troops will be built up was not 
least determined by the accommodation avail· 
able. It strongly supports the idea put forward 
by one of its members that the scarce accom-
modation existing in Germany should be used 
jointly by German and non-German troops, 
whroh would have th<e best psychological results. 
(ill) The French c.ontributimr. 
Although France obtained NATO permission 
for the withdraWJal of part of its troops to 
Algeria, a permission whicll Italy neither asked 
for nor obtained with regard to the Trieste 
crisis, this move constituted the first major 
weakening of NATO forces in Europe. The 
Gross %of gross 
national national Appr. Pop. income per head income 
spent on £.B. d. (mil.) £m defence 
16,762 9.3 30120 51,221 
14,401 7.8 25140 43,441 
11,838 5.3 12 80 50,318 
6,655.1 4.7 6140 48,107 
2,440.4 6.5 14 70 10,822 
3,090.1 4.0 1312 0 8,896 
119 3.6 1316 0 311 
defence is to be regarded as approximately the l8oille 
as the percentage of each individual income devoted to defence. 
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europeens et qu'ils ne retirent eux-aussi leurs 
divisions Y 11 pwrait douteux qu'apres un. tel re-
trait l'ordre d~ represailles imm.edia!tes en cas 
d'agression filt m:aintenu par l'U.S. Strategic 
Air Oomma:nd. Tous les efforts accomplis de-
puis 1949 pour as:mrer la defense de 1 'Europe 
pourraient se trouwr ainsi aneantis. 
A l'inverse de ces oonsidera!tions, il importe 
de preeiser que le Royaume-Uni a depoose en 
1955, a des fins militaires, pilus qu ~aUJeun autre 
de ses allies europoons non seill.ement en chiffres 
albsolus, mais aussi par rapport a son revenu 
nationall 1, la seconde place, a oot ~ard reve-
nant a la France. TI ne faut pas oubli~ non 
P'lus que la Grande-Bretagne suppol"t;;e une tri-
ple charge militaire extraeuropeenne: a l'egard 
du Commonwealth, a l'egard de ses colonies, 
et en vertu d'obligations resultant de traites 
tels que la S.E.A.T.O. et le Pacte de Bagdad. 
Certaines dispositions speciales sont done nooes-
saires indubitab1tement. L'article 6 du ProtocoiJ.e 
no II du Traite de Bruxelles y a pourvu. Il 
dit ceci : « Si le maintien des forces britanni-
ques sur le continent europeen fait peser, a quel-
qu~ moment que ce soit, une cllarge trop lourde 
sur les finances exterieures du Royaume-Uni, 
Sa Majeste priera le Conseil de !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord, par l'interme-
diai:rte du Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-BretJagne et d'J.:rlande du Noro, de re-
considerer les conditions finaooieres de ce main-
tien. » 
C'est sur cette base que le probleme doit etre 
envisage : les difficlrltes du Royaume-Uni ne 




en 1955 Pays (en millions 
de 
livres sterling) 







Italie ................................... 324,4 
Pays-Bas 
••••••••••••••••••• 0 •••••••••••• 
159,2 
Belgique ................................. 121,2 
L~embourg ............. ; ............... 4,3 
. -
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(ii) La oontnouticm allemande 
La Commission a eu l'oooasion, et eNe en re-
mercie 11e Gouvernement federal, ·d ~entendre de 
la part du representant aJl'emand au Conseil de 
l'U.E.O. un expose d'ensemble sur l'etat et le 
developpement a venir de la contribution alle-
mande a la defense europeenne. La Commission 
a su particulierement gre a M. l'amblllSSadeur 
von Herwarth de la franchise avoo laqueil.le H 
lui a fait part des difficu:ltes rencontrees par 
le Gouvernement aJllemand. Elle veut croire 
qu 1en depit de certaines dooiJ.arations contradio-
toires emanant de differents porte-par~le alle-
mands (contradictions dues peut-etre au climat 
pre-eleetorall), les engagements pris par le Gou-
vernement fooernl seront honores. 
La Commission a note que le rythme de la 
mise sur pied des contingents aUemands depen-
dra dans une notable mesure des locaux dispo-
ni:Mes pour le logement des troupes. Elie sous-
crit entierement a l'idee exprimee par 1 'un de 
ses membres, selon laquicllle les casernements 
existant en Mlem.agne devraient etre utilises 
conjoinrtJement par des troupes ruNemandes et 
non-aililemandes, ce qui aurait les meihleurs effets 
psychollogiques. 
(iii) La contribution frmn~e 
Bien que la France ait ete autorisee par 
l'O.T.A.N. a retirer une grande partie de ses 
forees pour les tra.nsferer en ~rie - autoo-i-
sa:tion que l'Italie n~avait pas rec;ue, ni meme 
s01llicitee lQII"S d-e la crise de Trieste - ce dep[a-
cement a marque [e premier atf£aib'lissem.e!l.t 
Part 
Revenu du revenu 
national national Re partition Population (en millions consacree per capita (en millions) de a des fins £. s. d. 
livres sterling) defensives 
(en%) 
16.762 9,3 30.12.0 51,221 
14.401 7,8 25.14.0. 43,441 
11.838 5,3 12. 8.0 50,318 
6.655,1 4,7 6.14.0 48,107 
2.440,4 6,5 14. 7.0 10,822 
3.090,1 4,0 13.12.0 8,896 
119 3,6 13.16.0 0,311 
La proportion du revenu national consacree a. la defense est approximativement la m~me que la part 
du revenu per capita affectee aux m~mes fins. 
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Committee would like to learn what steps the 
NATO Council undertook in order to patch the 
hole in the "Shield" caused by the French 
withdrawal. At present France has barely one 
division on the front. Acoording to newspaper 
reports F:m.nce has undertaken to replace two 
of the divisions withdrawn to Africa before the 
end of this year, and it must be hoped in the 
interest of European security that she will be 
a;b:le to fuHi!l. this promise; ilf not, France should 
make suggestions how best to cope with the 
situation. 
(iv) A general caveat 
As a point of principle governing the contri-
bution of individual Memlber States your Com-
mittee trusts that economic and political press-
ure from any oi the countries which oontribute 
to the Western European Union forces w~"llMt 
be such as to force "Ohe Supreme Commander to 
accept either a number of divisions, or a level 
of individual divisional strength, so reduced that 
he may Mt be able to carry out the defence task 
allotted fu him. 
(b) THE PROBLEM OF NEW WEAPONS. 
28. The Europeans undemtand the American 
constitutional difficulties as far 188 the sharing 
of the strategic atomic weapons are concerned, 
but these same difficulties should not apply to 
the sharing of tactical atomic weapons and such 
guided missiles as are useful in tactical oper-
ations. The European partners of N.A.T.O. 
must dispose of, and later manufacture them-
selves, 1 modern tacti'cal atomic weapons, as 
otherwise the effectiveness of Western Europ-
ean defence cannot be assured. 
29. The Committee has reason to believe that 
the American military authorities plan to 
d-eliver the new weapons to European NATO 
Members on a biLateral basis only. This raises 
the question whether the United States want to 
trea't the European NATO Members differently, 
by concluding bilateral agreements only with 
1. See draft Recommendation on this subject pre· 
sented on behalf of the Committee by M. Teitgen, Doe. 40, 
para. 43. 
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some and not with others. WIB must expect 
America to trust all the Member States of 
W.E.U. alike. From the point of view of security 
none of these countries have reproaches to make 
to each other, just as the United States could 
not maintain that their security MTangements 
have always prevented leakages of information. 
It should be understood in Wrashingtm that a 
preference given w bilateral agreements is liable 
to disturb dangerously the whole fabric of mul-
tilateral Atlantic and European co-operation. It 
differs radically from President Eisenhower's 
attitude, which supports and stimulates all moves 
towards a co-operation between European States 
in all fields including the military. It also pro-
vokes among WEU States the regrettable 
temptation, which some seem to have yielded to 
in the last months, to seek to obtain individually 
as much teehnical information and as large 
deliveries as possible from the United States on 
a bilateral basis, each bartering what it has best 
to offer. 
30. Great Britain is the only European Power 
which is likely to possess megaton bombs (and. 
a V-Bomber force capable of delivering them to 
the target) in the foreseeable future. But this 
inequality must not be extended to tactical 
atomic weapons or guided mis~"les. Between 
WEU countries no division can be allowed to 
develop between first-class partners having the 
modern weapons and second-class partners 
dependent on the first for them. The Committee 
would therefore like to be informed what steps 
Great Britain has taken in order to enable her 
partners in Western European Union to parti-
cipate in the present programme of equipping 
British forces wiCk guided missiles and other 
new weapons. 
31. It is in the field of the new weapons th:a:t 
the WEU States must act in concert, for polit-
icall as well as for reasons of economy. The 
necessity of providing a system of radar control 
and homing stations all over the WEU terri-
tory makes the Member States almost entirely 
dependent on one another. Your Rapporteur 
wants to underline the importance of standard-
ization in this field, which is the subject of the 
report submitted by M. Teitgen (Doe. 40), by 
sensible des forces de l'O.T.A.N. en Europe. La 
Commission souhaiterait savoir quelles mesures 
le Conseil de l'O.T.A.N. a prises pour boucher 
la breche ainsi survenue dans le « bouclier ». A 
l 'heuTe actuell.e, la France n'a qu'une seule divi-
sion sur le front. Selon des informations de 
presse, elile a entrepris de remettre en place, 
avant la fin de l'annee, deux des divisions re-
tirees d'Afrique, et il est a espe:rter, dans l'in-
teret de la securite europeenne, qu'elle sera a 
meme de rempllir cette promesse ; sinon, il 
conviendrait qu'eHe fit des propositions en vue 
de parer au mieux a la situation. 
(iv) Une mise en garde 
Votre Commission souhlaite que la contribu-
tion de ehaque Etat membre soit regie par le 
principe selon lequel les nooessites politiques et 
economiques auxquelles doiven't faire face les 
Etats faisant partie de l'Union de 1 'Europe 
Occidentale ne doivent pas exeroer une pression 
telle que le Commandant supreme soit oblige 
d'accepter une reduction soit du nombre des di-
visions, soit des effec.tifs de chactune d'entre 
elles, qui l'empeche d'assumer la responsabilite de 
la defense. 
(b) LE PROBLEME DES ARMES NOUVELLES. 
28. Les EuropOOn.s comprennent les difficultes 
d'ordve constitutionne:l que souleve en Ameri-
que la question du partage des armements ato-
miques strategiques, mais ces memes problemes 
ne devraient pas se poser en ce qui concerne 
les armes atomiques tactiques et les engins tile-
guides interessoot la conduite <ks operations 
tactiques. Les Membres europeens die l'O.T.A.N. 
deVTtaient disposer de tels armaments, et etre mis 
par la suite en mesure de les fabriquer eux-
memes \ sinon i:l ne sera pas possible d''BSSurer 
effieaeement la defense de !'Europe occidentale. 
29. La Co~on a des raisons de croire que 
les autorites militaires americaines ont !'inten-
tion de ne fournir des armes nouveJl~es a des 
Membres europeens de l'O.T.A.N. que sur une 
base bilaterale. On peut done se demander si 
les Etats-Un:hs entendlent introduire des distinc-
tions a l'egard des Membres elll"OI]:>OOns de 
l'O.T.A.N. en concluant des accords bilateraux 
1. Voir projet de recomma.ndation A ce sujet dans 
le rapport presente au nom de la commission par M. Teit· 
gen, Doe. 40, paragraphe 43. 
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avec certains d'entre eux seulement et pas avoo 
d'autres. Nous sommes en d'r<oit d'attendre des 
Etats-Unis qu'ils {assent un.e egale confiance a 
tous les pays membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale. Du point de vue de la securite, 
aucun d'entre eux n'a de reproohe a faire a au-
cun autre, pa:s plus que les Etats-Unis ne sau-
raient pretendre que leur dispositif de securite 
ait toujours empooM des fuites de se produire. 
On doit comprendre a Washingfun qu'en don-
nant la preference aux accords bilatefYL'UX on 
court Ze risque de saper damgereusemm~;t tout 
l'edifice de la cooperation multilaterale tant at-
lantique qu'europeenne. C'est aller diametra:le-
ment a l'encontre de !'attitude du president 
Eisenhower qui appui-e -et stimule toutes les 
tendanees a la cooperation entre les Etats euro-
peens dans tous les domaines, y compris le do-
maine militaire. C'est awm eveil[er chez les 
Etats m-embres de l'U.E.O. la regrettaMe tenta-
tion - a quoi certains semblent, Mlas I avoir 
cede durant ces derniers mois - de chercher 9. 
obtenir separement, des EtaJts-Unis, sur une base 
bilaterale, en troquant chacun ce qu'ils ont de 
plus precieux a offri:r, autant de renseignements 
techniques et d'aussi fortes livraisons que pos-
sibl'e. 
30. Le Royaume-Uni est la seul-e puissance eu-
ropeenne qui ait }a chance de poss&ler a plus 
ou moins breve echeance des bombes thermo-
nucl.eaires (et une formation de bombardiers V 
capa:bl1e de les porter au but). Mais cette inega-
lite ne saurait s'et.endre aux armes atomiques 
tactiques ·ou aux engins t6l6guides. On ne sau-
rait laisser se developper au sein de 1 'ailiiance 
europeenne une distinction entre membres de 
premiere classe, dotes d'armes modernes, et par-
tenaires de deuxieme classe, dependant a cet 
egard des premiers. C'.est pourquoi vot,-,e, Com-
mission ooudrait savoir quelles demarches ont 
ete faites par la Grande-Bretagne afitn de per-
mettre a ses partenaires de l'Union de l'Europe 
Occidentale de participer au programme actuel 
prevu pour doter les forces britanniques d'en-
gins t6l6guid6s et d'autres armes nouvelle'S. 
31. C'est dans le domaine des armes nouvelles 
que les pays de l'U.E.O. doivelllt etre le plus 
soucieux d'agir de conce:rit, et ~a pour des rai-
sons d'ordre politique autant que d'economie. La 
necessite de creer sur toute l'etendue des pays 
de 1 'Union de !'Europe Occidentalle un gysteme 
de contrOle par radar et de sta.tio::ts directl"ices 
les rend presque entierement dependants les uns 
des autres. Votre rapporteur tient a marquer 
!'importance que revet l:a standardisation dans 
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pointing to the experience gained by the Com-
mittee during its visit to the French Centre 
of Ballistic Studies at Vernon. Ten million 
pounds have been spent there on the basis 
of German information captured :at Peenemiinde 
for the development by 1957 of the P ARCA 
missile, which corresponds roughly to the 
English Electric anti-aircraft rocket developed 
three years ago. This in turn corresponds to the 
Nike and Talos developed several years rago by 
the Americans and now in fairly Large scale use. 
An impression of complete duplication was left 
by this visit. 
32. The WEU Council should therefore under-
take the following two steps: it should make a 
joint demarche in Washington to obtain the 
necessary technical "know-how"; it sho'lild pool 
research and devdornnent among Member Sta-
tes. A first beginning of a joint action was made 
by the Council during its meeting in February, 
when it was apparently decided to unite the 
efforts for the dev·elopment of guided missiles. 
The Committf)e would be happy to receive con-
firmation of this fact and to learn how the CO'Un-
cil plans to conduct the joint programme. 
(c) ORGANISATIONAL PROBLEMS. 
33. In order to promote the efficiency of the 
ground defence forces, your Committee would 
like to submit the foll.owing proposals: 
(i) Size of divisions 
It seems that no attempt has yet ibeen made 
to unify the size and constitution of divisions. 
Standard typa<J of relatively small, but highly 
mobile, (and, with regard to equipment, standard-
ised) divisions that can be split up into self-
supporting units, should be developed as quickly 
as possible and introdueed into the armies of 
a:ll WEU and NATO Mem:ber S·tates. The Su-
preme Commander should be given the power of 
making binding reoommendations to M ember 
States if 'the NATO Councii agrees to his pro-
poswls. 
(ii) Length of mflitary service 
It would be unreasonable to standardise the 
size and composition of divisions if the training 
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of the soldiers involved is not of the same qual-
ity. A fi:~;ed length of military service common 
t.o all skO'Uld be agreed by all WEU Member 
States. 
(iii) Mobilization time 
The time for mobilization varies between the 
armies of WEU States from 3-45 days. In time 
of crisis this difference may be decisive; in a 
third world war eV'en hours would oount. T'M 
Committee requests the O.owncil to inform it 
what s.teps have been taken in ·Order 1kJ arrive at 
a generalized short mobilization time; or whether 
none have been taken. 
(iv) Level of internal defence and police fMces 
The Committee has Jearned with satisfaction 
that woxk has been proceeding actively on the 
agreements incorporated under Article 5 of 
Protocol II and relating to the fixing of the 
strength and armaments of the internal defence 
and police forces on the mainland of Europe. 
The Council is requested to inform the Commit-
tee, subject to security 11egulations, of the reS'Ults 
achieved in this respect <md of the generoJ, Ze11el 
fixed in each Member State. A scheme for 
co-operation between the territorial defence forces 
should, furthermore, be worked out on the lines 
of the co-operation already existing between the 
territori-al air defence forces. 
(v) Cim1 defence 
In the event of war the co-operation between 
civil defence systems would be an absolute necess-
ity. The Committee would like to be informed by 
the Council whether co-ordinated programmes 
for cim1 defence have been established within 
the WEU and NATO framework and what their 
broad outlines are. 
m. The warning of Budapat 
34. The problem of West European security 
must be seen against the background of East-
West relations. The aims of Western policy 
vis-d-vis Soviet Russia in Europe are threefold: 
protection of free Europe against enemy attack; 
establishment of a peace settlement for Germany 
ce dom!aine (e'est le sujet m&ne du rapport pre-
sente par M. Teitgen, Doe. 40) en signalant les 
observations faites par la Commission 1ors de sa 
visite au Centre fran~atis d'Etudes balistiques de 
Vernon. Dix milliards de francs y ont ete depen-
ses pour realiser en 1957, sur la base de docu-
ments allemands saisis a Peenemiinde, le Parca, 
un engin 'teleguide qui rappelle la fusee d'inter-
ception de !'English Electric, mise au poin't il y a 
trois ans - laquelle eol'l'espond (jle-meme au 
« Nike » et au « Ta:los » construits dermis plu-
sieurs annees par 1es Americains et actuellement 
utilises sur une assez grande oohelle. Les membres 
de la Commission ont retire de cette visite l'im· 
pression d'un oomplet doU:ble emploi. 
32. En oonsequenoo, le Conseft de 1 'U.E.O. de-
vrait prend!l'e l'eS deux initiatives suivantes : 
faire un.e demn,rc'M oonjoitnte a w ashmgtlon a fin 
d'obtenir communicatitm des informn,tions tech-
niques neoossaires ; mettr.e en commun Zes re-
cherche'S et les realisations des pays membres. 
I1 sem!Me qu'il ·ailt fait un premier pas dans ce 
sens lors de sa reunion de fevrier dernier en 
dooidan.t d'unifier les efforts relatifs. 8. la fab'ri-
cation d'engins teleguides. La Comm~ serait 
heureuse d'avoir oonfirmn,tion du fait et de sa-
voir comment le Cqnset'l entend realiser le pro-
gramme oommun en question. 
(o) PRoBLEMES D'ORGANISATION. 
33. En vue d'aooroitre l'effieacite d>es forces 
terrestres de defense, votre Commission formule 
les propositions ci-apres : 
(i) Taille des divisions 
Il semble que rien n'ait ete fait jusqu'i~i pour 
unifier la tai:lie et la constitution des divisions. 
H eonviendrait d 'elaborer aussi rapidement que 
possilble des types norm.a.ux de divisions relati-
vement petites, mais eminemm<ent nwbiles (et 
stam.dard~ en matiere d'equipements), suscep-
tibles d'ellre scindees en unites autonomes, et 
d'introduire ees formules dans toutes les armees 
des Etats membres de l'U.E.O. et de l'O.T.A.N. 
Si le Conseii de l'O.T.A.N. sauscrit a ootte p!l'O-
position, pouvoir devrait 6tre donne au Oom-
matndant supreme de faire a ce suje.t des recom-
mnm.dations imperatives a-ux gouvernements 
membres. 
(ii) Duree du service m~'litaire 
I1 serailt absu:rde de normaliser la taille et 
l'equipement de divisions dont les soldats ne re-
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cevraient pas une formation d'une qualiM 
comparable. TO'US les Etats membres de Z'U .E.O. 
dewaient done cqnvenir d'une duree commu.ne 
du service mili~re. 
(iii) Delai de mobilisation 
Le delai de mobilisastion varie de 3 a 45 jours 
selon les armees d'es p~ees de l'U.E.O. En 
temps de erise, cette difference pourrait etre d&. 
cisive : dans une troisiem>e guerre moniliale, lee 
heures ell.es-memes compteraient. La Commission 
demn,nde au Conseil de Zui dire si des mesure'S 
ont ete prises e-n v1116 d'etablir un dilai commun 
et bref de mobilisaiMn, 01.t si rien n'a ete fait 
a oet egard. 
(iv) NiveOtU des forces de difense interieure et 
des forces de police 
La Ooiiiiiilission a appris avec satisfaction que 
d'ootives mesures ont ete prises en vue de l'ap-
pJ.ieation des accords figurmt a !'artiCle 5 du 
Prdtocole no II, relatifs a !'importance des 
eMeetifs et des •armements des forces de defense 
interieure et des forces de police sur le conti-
nent europeen. La Commission demo:rwk au 
Cqn,seil de l'informer, sous reserve des regles de 
securite applicables en l'espece, des risultats ob-
tenus cLans ce aomaine et du niveau general fixe 
dans chaque Etiat membre. n conviendrait de 
plus d'elaJborer un p1am. de coope:rtation des for-
ces de de:fense interieure, dans !'esprit de la 
cooperation deja realisee entre les fO!l'ces inte-
rieures de defense aerienne. 
(v) Protection civile 
En caB de guerre, la coopemtion entre les dif-
ferents systemes de protection civile serait ab-
sdlument indispensable. La Commission souhai-
terait recevoir du Conseil l' assurance que d,es 
progra:mmes ooordmtnes de protection civile u.nrt 
ete elabores dams le cadre ae l'U.E.O. et cZe 
l'O.T.A.N., et apprendre queUes en sqnt les 
lignes generales. 
m. L'avertissement de Budapest 
34. Le probleme de la securite de 1 'Europe occi-
dentale doit etre eonsidere sur le plan general des 
relations entre l'Ouest et 1 'Est. Les bu'ts de la poli-
tique occidentale a l'egard de la Russie sovietique 
en Europe sont triples : protection de l'Europe 
libre contre une agression ennemie; reglement 
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which provides for the reunification of that 
couritry; the restoration of th'e independence of 
Central and Eastern European nations. The 
preceding chapters ha~ mainly been concerned 
with the first aim, the importance of which has, 
in fact, overclouded all other issues since 1945. 
In spide of MY apparent "softening" of Soviet 
policy, the events in Hungary have once again 
taught every free people that the Soviet Govern-
ment does not hesitate to use force to crush a 
nation's liberty, as long as it does not run the 
risk of a totJail. war. 
35. The organization of defence, however, is not 
an end in itself, but rather the necessary pre-
requisite to negotiation on the outstanding issues. 
It would, therefore, be wrong to give away 
too early and without counterpart what might 
be a concession in negotiations, as for example, 
the cut in armament expenditure or in the 
level of troops on the Continent. It may 
be remarked in connection with the recent 
meeting of the United Nations Sub~Committee 
on Disarmament that previous reductions in 
Western forcers, and the reductions in these 
forces at present contemplated, are taking 
place without any compensatory reductions 
being ofrered by the Soviets, and that the 
total of the reductions in Western European 
Union troops may bring their forces somewhere 
near the total which the Soviet Union has put 
forward in ifs recent disarmament plan. The 
withdrawal of certain forces of Western Europ-
ean Union Member States from the German soil 
also goes some distance towards meeting another 
Soviet proposal for the withd:oowal of non-Ger-
man troops from Germany. 
36. The Committee noted with great satisfaction 
that the Council of Ministers discussed certain 
political aspoots of the problem of Western 
defence at itB recent meetings. It agrees whole-
heartedly with the Council that strategic plan-
ning must proceed in accordance with political 
directives. These directives have undergone 
serious changes as a result of the situation in 
Eastern Europe. The events in Hungary not 
only taught optimists a lesson, but they posed 
for the West 'the grave problem of planning the 
attitude to take in the case of a renewal of events 
like those in Budapest, in East Germany or in 
any country of Oentral and Eastern Europe. · 
36 
37. This danger provides the world with a new 
proof of how necessary the reunification of Ger-
many and the restoration of full independence 
in the "satellite" States is in the interest of 
world peace. The Committee requests the Coun-
cil to supply it with some information - if 
necessary takmg a;H. prooautions to protect '!!he 
confidential nature of such information in ac-
cordance with Artide VII (c) of the Charter-
concerning the broad outUn.es of the politioo.Z 
directives the Oouncil has been considering. It 
would then he in a position on the basis of this 
information to examine the problem, to which it 
must attooh cardinal importance. 
APPENDIX 
Text of the statement issued on 19th March, 1961 
following the meeting of the Council of W. E. U. 
in London 
''The Council continued the discussions begun 
at Ministerial level on 26th February on the 
U.K. proposals for the future deployment of 
their forces on the mainland of Europe. It had 
been agreed at that meeting that the examinat-
ion of these proposals should be concluded at a 
further meeting of the Council of W.E.U. in 
accordance with Article 6 of Protocol 11 of the 
Paris Agreements. 
The British Government had put forward on 
14th February 1957, in connection with their 
new overall defence plans, certain proposals 
regarding the future pattern of their forces on 
the mainland of Europe placed under the com-
mand of SACEUR. 
The Council took note of the opinions express-
ed thereon in N.A.T.O. and also of the views of 
SACEUR. 
The Council recognised that the problems fac-
ing the U.K. were in fact common to all members 
of the Alliance and that these common problems 
called for a common solution within N.A.T.O. 
The seven Governments therefore agreed to re-
commend to the North Atlantic Council that 
they study urgently the proposals made by the 
German Chancellor for a new overall review of 
the resourc'es of the Alliance coV~ering: 
(a) military requirements and defence aims, 
(b) the relationship between conventional and 
atomic forces and weapons, 
pacifique de la question aJ.[emande 88SU.l'ant la 
reunification de l'Mlem.agne ; retaN.issement de 
l'independanee des nations de l'Europe centrale 
et orientaile. Ce qui a ete dit plus haut visait 
essentiel1lement le premier de ces ~bjectifs, dont 
!'importance a effootivement rejete dans l'om-
bre, depuis 1945, toutes autres considerations. 
Malgre les ehangements apparents survenus 
dans la pdlitique sovietique, les evenements de 
Hongrie ont enseigne une fois encore a tous les 
peuples lri:bres que le Gouvernement sovietique 
n 'hesite pas a user de la force pour ooraser la 
liberte d'une nation, pour auJtant qu'il ne court 
pas ainsi le risque d'une guerre totale. 
35. L'organisation de la defense, cependant, 
n'est pas une fin en soi ; c'est une condition 
necessaire a la negociation sur les questions en 
litige. Ce serait une erreur, a cet egard, d'aiban-
donner trop tot et sans contrepartie les elements 
d'une negociation poo~~ible, comme la redUICtion 
des depenses militaires, par exemp[e, ou ceiHe 
des effectifs des troupes sur le continent. A pro~ 
pos de la recente reunion du Sous-Comite 
de Desarmement de !'Organisation des Nations 
Unies, il faut remarquer que les reductions des 
forces occidentaJles deja effectuees, ainsi que les 
reductions envisagees dans un proehe avenir, ne 
sont paiS compensees par une offre anall.ogue de 
reduction de la part des Soviets, et que le total 
des reductions des forces de l'Union de l'Europe 
Occidentale rejoint a peu pres le chiftre recem-
ment aoonce par l'Union Sovietique dams son 
plam de desarmement. Le retrait d'Allemagne de 
certaines troupes apparten.ant a des Etats mem-
bres de l'Union de !'Europe Occidentale devance 
egailement, dans une certaine mesure, une autre 
proposition sovietique coneernanrt; le retrait 
d'.A<Memagne des effectifs etrangers. 
36. La Commission a pris acte avee une grande 
satisfaction de ce que le Conseil des Ministres, 
lors de ses dernieres reunions, a discute certains 
aspects politiques du prdbleme de la defense 
oecidentale. Elle juge, elle aussi en complet 
accord avec le Conseil, que les plans strategi-
ques doivent etre conc;us en fonction de direc-
tives po1itiques. ~ directives se sont profonde-
ment modifiees en raison de la situation en 
Europe orienrtlale. Les evenements de Hongrie 
n'ont pas seulement ete une lec;on pour les opti-
mistes, ils ont aussi pose a l'Occident le grave 
probleme de l'attitud6 qu't'l convie-ndrait de 
prendre au cas ou des evenements semblables a 
ceuz de Budapest se produiraient en Allemagne 
orientale ou dans un des pays du Centre et de 
l'Est de l'Europe. 
36 
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37. Ce d!anger demontre une fois de plus aux 
yeux du monde entier combien est necessaire, 
dans l'interet de la paix mondiale, la reunifica-
tion de l'Allemagne et le retablissement de la 
pleine independance des Etats «satellites». La 
Commission demande au Conseil de Zui fournir 
certo:ines informations - quitte a prendre, 
conformement a l'artide VII (c) de la Charte, 
toutes les mesures de precaution que pourrait 
commander leur nature confidentielle- sur les 
Ugnes generales des directives politiques envisa-
gees par Zui. EUe serait ainsi en mesure d 'exa-
miner ce probleme, auquel il est de son devoir 
d'attacher une importance cardinale. 
ANNEXE 
Texte de la declaration faite le 19 mars 1951, 
d la suite de la reunion du Conseil de l'U. E. 0., 
d Londres 
« Le Conseil a poursuivi l'examen entrepris par 
les Ministres le 26 fevrier des propositions du 
Royaume-Uni relatives au redeploiemen.t de ses 
forces sur le continent europeen. Le Conseil 
etait convenu alors d'oohever, au cours d'une 
reunion ulterieure, l'examen de ces propositions, 
conformement a l'artiele 6 du Protocole no 11 
des Accords de Paris. 
Le Gouvernement britannique a presente, le 
14 fevrier 1957, au sujet de ses nouveaux plans 
generaux de defense, certaines propositions en 
ce qui con~erne la future composition de ses 
forces sur le continent europeen, placees sous le 
commandement du SACEUR. 
Le Conseil a pris note des opinions exprimees 
a leur egard a l'O.T.A.N. ainsi que du point de 
vue du SACEUR. 
Le Conseil a reconnu que les problemes qui se 
posent au Royaume-Uni sont, en fait, communs 
a taus les membres de Z'alliance et que ces pro-
blemes communs appellant une solution com-
mune au sein de l'O.T.A.N. Les sept gouverne-
men1Js ont convenu, en consequence, de recom-
mander au Conseil de l'.A:tJlantique NoTd d'etu-
dier d'urgenee les propositions furmulees par le 
Chaneelier allemand, tendant a un nouvel e~a­
men general des ressources de 1 Wliance visant : 
(a) les besoins miHtaires et les objectifs de 
defense; 
(b) les rapports entre les armes de type elas-
sique et les armes atomiques, et les forces dotees 
de ces armes resp·ectives ; 
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(c) the relationship between modem anna-
ments and economic and financial resources, 
(d) a common production of modem weapons, 
(e) a common solution of currency problems 
arising from the stationing of troops in other 
Member States. 
The U.K. Government, pending the result of 
this review by N.A.T.O., will earry out their 
* 
plans for the 1957-1958 Financial Year having 
regard to SACEUR's views. 
Any further reductions will only be decided 
in October, 1957 after new discumions in W.E.U., 
in conformity with Article 6 of Protocol II of 




(c) les rapports entre lee armaments moder-
nes et les res90urees eoon.omiques et finan.cieNS; 
(cl) la production en commun d'armes mo-
dernes; 
(e) la solution en oommun des problemes mo-
netaires souleves par le stationnement des trou-
pes dans d'autres Eta.ts mem:bres. 
Le Gouvernement du Royaume-Uni, en atten-
dant le risultat de cet examen a.u sein de 
... 
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l'O.T.A.N., exoolltera see plans pour l'annM bud· 
getaire 1957-1958, en tenant compte des vues 
du SACEUR. 
Toute riduction suppi].ementaire ne se:oo. dooi-
dee qu'apres de n.ouvelles discW!IBions au sein de 
l'U.E.O. en ootobre 1957, en conformite avec 
Particle 6 du Protocole no 11 des Accords de 




Amendment No. I 
State of European security 
REPORT 
6th May, 1957 
presented, on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments, 
by M. Fens, Rapporteur 
Amendment No. 1 to the draft Recommendation 
tabled by Mr. Longden and Mr. Ramsden 
Pavaogra;ph 4 of the Prearrn'b1e after ''agree-
ment'' insert: 
''and subject to the concurrence of SA-
CEUR", 
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Amendment No. 2 
State of European security 
REPORT 
Signed: LoNGDEN, RAMSDEN 
6th May, 1957 
presented, on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments, 
by M. Fens, Rapporteur 
Amendment No. 2 to the draft Recommendation 
tabled by Mr. Longden and Mr. Ramsden 
Section I, paragraph 1, add after ''requires'': 
"in present circumstances", 
38 
Signed : LoNG DEN, RAMSDEN 
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Amendement No I 
Etat de la securite europeenne 
RAPPORT 
6 mai 1957 
presente au nom de la commission des Questions de Defense et des Armements 
par M. Fens, rapporteur 
Amendement No 1 
presente par MM. Longden et Ramsden 
Dans le quatrieme alimea du preambu[e du 
projet de recommanda:tion, apres ~es mots : 
« d'u:n tel aCICord », inserer ~es mo'ts : 
« et sous resel"Ve de l'assenrtiment du SA-
CEUR. » 
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Amendement N° 2 
Etat de la securite europeenne 
RAPPORT 
Signe : LONGDEN, RAMSDEN 
6 mai 1957 
presente au nom de la commission des Questions de Defense et des Armements 
par M. F ens, rapporteur 
Amendement No 2 au projet de recommandation 
presente par MM. Longden et Ramsden 
Dam.s ;le titre I, par&gTaphe 1, apres ie mdt : 
« exi,ge », iru:lerer 'les mots : « dans les circons-
tances preseTIJtes ». 
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Signe : LoNGDEN, RAMSDEN 
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Amendment No. 3 
State of European security 
REPORT 
6th May, 1957 
presented, on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments, 
by M. Fens, Rapporteur 
Amendment No. 3 to the draft Recommendation 
tabled by Mr. Longden and Mr. Ramsden 
Section I, SUJb-q>aragraph 1 (i) delete 1Jhe words 
"·an irreduci'b1e" and substitute: 
"•a minimUJm iand force of 30 divisions" 
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Amendment No. 4 
Signed : LONGDEN, RAMSDEN 
6th May, 1957 
State of European security 
REPORT 
presented, on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments, 
by M. Fens, Rapporteur 
Amendment No. 4 to the draft Recommendation 
tabled by Mr. Longden and Mr. Ramsden 
Section I, Jewve ou't paragraJph 2 and insert 
new IJlaragraJph 2 as f<illows: 
"2. th~t any overaJl:l reduction of the still 
too weak ·ground forces at present stationed 
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on the Continent of Europe would be highly 
prejudi.cia:l to :the W es:tern European defens-
ive system.'' 
SigMd : LONGDEN, RAMSDEN 
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Amendement No 3 
Etat de la securite europeenne 
RAPPORT 
6 mai 1951 
presente au nom de la commission des Questions de Defense et des Armements 
par M. Fens, rapporteur 
Amendement No 3 au projet de Recommandation 
presente par MM. Longden et Ramsden 
Dans le titre I, paragrnphe 1, alinea (i), sup-
primer le mo't : « irreductiWe ». 
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Amendement No 4 
Signe : LoNGDEN, RAMSDEN. 
6 mai 1957 
Etat de la securite europeenne 
RAPPORT 
presente au nom de la commission des Questions de Defense et des Armements 
par M. F ens, rapporteur 
Amendement No 4 
presente par MM. Longden et Ramsden 
Dans le titre I du projet lde RooO!lll'Illandation, 
remp'laoor 'le 'Paregraphe 2 'Par 1es ·dispositions 
suivantes: 
staJtionnees sur ~e continent europeen serait 
hautement prejudiciablle au systeme de de-
fense de ~'Europe oo~identaie ». 
6 
« 2. que toute reduction •generalle des forces 
terrestres dej•a insu:ffi8a1Iltes actuellement 
Signe : LoNGDEN, RAMSDEN 
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Amendment No. 5 
6th May, 1957 
State of European security 
REPORT 
presented, on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments, 
by M. F ens, Rapporteur 
Amendment No. S to the draft Recommendation 
tabled by Mr. Longden and Mr. Ramsden 
Seetion II, leave out paragraph 3 and insert 
new paragr8iph 3 as follows: 
'' 3. where a perioo of compulsory miilitary 
service is in force, a minimuan period should 
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Amendment No. 6 
be agreed 'between tthe Member Sta.tes.'' 
Signed : LoNGDEN, RAMSDEN 
8th May, 1957 
State of European security 
REPORT 
presented, on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments, 
by M. Fens, Rapporteur 
Amendment No. 6 
presented by M. Schuijt 
Add tthe fu11owing text of the dra:llt Recom-
mendation: 
'' FurtJhermore, the Assem!b1y 
Having stuldied the Supp1ement to the Second 
Annool Report to the Council coneeming the 
composition of the Uniited Kingdom forces stat-
ioned on the mai'lliland of Europe; 
Considering rt:Jhwt this SupJ)lemerut does not 
contain the oonsildered staJtement, whi:ch the As-
semblly has the right to expect, of 'the reasons 
which have :led the Oouncill. tto approve the with-
drawa1 of a part of the British forces from 'the 
Continent; 
40 
Believing that decisions wiH be taken by the 
Council in October 1957, as a further resuftt of a 
common study 'by N.A.T.O.; 
Expressing its deep concern at the weakening 
of European seeur~ty by reducing a defence 
whiC'h is ailready inadequate; 
Be1ieving t'he eonrtent of the Supp1ement to 
the Second Annual Report to the Counci1 to be 
ina:dequa:te; 
Asks the Council 'to re-ex811lline the question 
after eonsu'lttation with N.A.T.O. and to present 
a new report to 't:!he .Assemlb1y. 
Signed : ScHUIJT 
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Amendement No 5 
6 mal 1957 
Etat de la securite europeenne 
RAPPORT 
presente au nom de la commission des Questions de Defense et des Armements 
par M. Fens, rapporteur 
Amendement No 5 
presente par MM. Longden et Ramsden 
Dams le titre II du projet de Reoommandation, 
remp1acer le 'Paragraphe 3 par les dispositions 
suivootes : 
« 3. dans qes pays ou une periode de service 
mi'liltaire dbligrutoire est en vigueur, une periode 
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Amendement No 6 
minimum de service devrait etre fixoo d'un 
commun acco:rld par 'les Etats membres. » 
Signe : LoNGDEN, RAMsDEN 
8 mal 1957 
Etat de la securite europeenne 
RAPPORT 
presente au nom de la commission des Questions de Defense et des Armements 
par M. F ens, rapporteur 
Amendement No 6 
presente par M. Schuijt 
Comp'leter le rtexte du projet de recommanda-
tion par le tex.te suitvant : 
« D'autre part 1'Assemb1~ 
Ayant examine ~e SUJPP[ement au deuxieme 
rapport annucl du Conseill, re'latitf a da composi-
tion des forces du Royaume-Uni statioooees sur 
le continent europeen ; 
Considerant que ce supplement ne contient pas 
le resume approtfondi, que l'Assem'b1JOO est en 
dro~t d'attendre, des raisons qui ont amezre le 
Consetl a approuver 'le retrait d'une partie des 
forces britanniques du coo.tinen..t ; 
40 
Considerant que des decisions u'lifk.rieures se-
ront prises par le Conseil en ootdbre 1957, a la 
lumiere des resu1truts d'un e:mmen d'ensemble 
dans l'O.T.A.N.; 
Marquant sa profonde mquietude devant le 
fait que 'la seeurite europOOn.ne est affaiMie ·par 
la reduction d'un « bouclier » deja insuffisant ; 
Estimant insuffisant le contenu du SU'Pp'lement 
au deuxieme rapportt annuel du Consei:l; 
Demande au Conseil de reexruminer ia question 
apres oonsuiJ:taJtion de l'O.T.A.N. et •de p~enter 
un nouveau rapport a 1'Assemlblee. 
Signe : ScHmJT 
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REPORT OF THE BUREAU 
I. Relations between the WEU Assembly and the Consultative Assembly 
in cultural and social questions 
D. Action taken in national Parliaments in support of Recommendations 5, 6 and 1 
voted by the Assembly during the Second Part of the Second Ordinary Session, October 1956 
I. Relations between the WE U 
Assembly and the Consultative Assembly 
in cultural and social questions 
1. Your Bureau examined this question with 
the Bureau of the Consultative Assembly at a 
Joint Meeting held on 12th January, 1957. 
2. Unanimous agreement was reached on the 
text of the following Joint Resolution, to be 
implemented initially for a trial period of one 
year. 
Text of Joint Resolution of the Bureaux 
''The Bureau of th'e Consultative .Assembly 
of the Council of Europe and the Bureau of the 
Assembly of Western European Union, 
Having met in Strasbourg on 12th Janoory, 
1957, 
Being desirous to reinforce united action be-
tween the two Assemblies, already similar in 
composition insofar as the Representatives of 
seven States are concerned, by d'eveloping or-
ganic collaboration 'in order to promote the 
unity and eneolll'!a:ge the integration of Europe', 
Wishing to avoid overlapping between the 
activities of the two Assemblies, 
Have agreed as follows: 
1. The Assembly of lV est ern European Union 
will oommunicate to the Consuiltative Assembly 
its draft reply to the cultural and social chap-
ters of the annual Report submitted by the 
Council of W.E.U. in oon.fo:mnlity with the pro· 
visions of Article IX of the Brussels Treaty a:s 
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amended by Protocol No. 1 signed in Paris on 
23rd October, 1954. The WEU .At:8embly will 
at the same time indicate at what period it 
wishes to adopt the final text of its reply to the 
Council of W.E.U. 
2. The Consultative Assembly, or its Standing 
Committee on its behalf, will express i1:8 opinion 
on these texts following upon the report of its 
competent Committees, and this opinion will be 
communimted to the .Assembly of Western 
European Union within the requisite period. 
3. Before adopting ilts reply to the CoUIIlci'l of 
W.E.U., the Assembly of Western Europeoo 
Union will refer this opinion to i1:8 competent 
Committee. The opinion of the Consultative 
Assembly will be considered by the Committee 
on General Mfairs of th'e .Aalembly of W.E.U. 
which shall take account thereof in i1:8 Draft 
Reply to th'e Council. Should this Committee be 
unable to accept the conclusions contained in 
the opinion in their entirety, the text of the 
opinion 188 communicated by the Consultative 
Assembly will be appended to the reply sent to 
the Council of W.E.U. 
4. In the event tha,t proposa•ls of a soci'311 or 
cultural character a11e presented on the initiative 
of the members of either Assembly, whether or 
not they form the subject of the ooltural or 
social chapters of th:e Report of the Council of 
W.E.U., ~he Bureaux of the two Ass-emblies will, 
through the medium of the Olerks and insofar 
as it is possible, consult each other before these 
proposals are included on the Agenda.'' 
3. In pul'IS'Il.ance of the provisions of para-
graph 1 of this Resolution, the draft reply to 
Chapters VI and VII of the Second Report of 
the Council to the WEU Assembly is to be 
communicated to the Consultative Assembly 
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RAPPORT DU BUREAU 
I. Relations entre l'Assemblee de l'U. E. 0. et l'Assemblee Consultative 
en matiere culturelle et sociale 
11. Action entreprise dans les parlements nationaux d l'appui des Recommandations 5, 
6 et 7, votees par l'Assemblee pendant la deuxieme partie de la deuxieme Session ordinaire 
en octobre 1956 
I. Relations entre l'Assemblee de l'U. E. 0. 
et l'Assemblee Consultative 
en matiere culturelle et sociale 
1. Votre Bureau a etudie cette question avec le 
Bureau de l'Assemblee Consultative lors de la 
reunion commune qui s'est tenue le 12 janvier 
1957. 
2. L'unanimite s'est faioo sur le texte de la 
resolution conjointe suivante, qui devra etre ap-
pliquee d'abord pendant une periode d'essai d'un 
an. 
Texte de la resolution conjointe des Bureaux 
«lies Bureaux de l'.Assemblee Consultative du 
Conseil de !'Europe et de l'Assemblee de l'Union 
de !'Europe Occidentale, reunis a Strasbourg le 
12 janvier 1957, 
Soucieux de renforcer !'unite d'action des deux 
Assemblees deja semblables dans leur composition 
en ce qui concerne les Sept, par une collabora-
tion organique « afin de promouvoir l'unite et 
d'encourager !'integration de I 'Europe» ; 
Desireux d'eviter les doubles emplois et les 
chevauchements d'activites entre les deux Assem-
blees, 
Conviennent ce qui suit : 
1. L'Assemblie de l'U.E.O. communique a l'As-
semblee Consultative son projet de reponse aux 
chapitres culture! et social du rapport qui lui est 
presente par le Conseil de l'U.E.O. conformement 
a !'article IX du Traite de Bruxelles amende par 
le Protooole no I signe a Paris le 23 octobre 
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1954. Elle indique egalement dans quels delais 
raisonnables elle entend adopter le texte definitif 
de sa reponse au Conseil de l'U.E.O. 
2. L'Assemblee Consultative, ou, a son defaut, 
sa Commission Permanente, sur rapport de ses 
commissions competemment saisies, exprime sur 
ces textes son avis qu'elle adresse a l'Assemblee 
de l'U.E.O. dans les delais indiques. 
3. A vant d'adopter sa reponse au Conseil de 
l'U.E.O., l'Assemblee de l'U.E.O. renvoie cet avis 
a sa commission competente. L'avis de l'Assem-
blee Consultative est etudie par la Commission 
des Affaires Generales de l'Assemblee de l'U.E.O. 
qui en tient compte dans son projet de reponse 
au Conseil. Cet avis est joint a la reponse de l'As-
semblee de l'U.E.O. au cas ou celle-ci estime ne 
pouvoir s 'y rallier entierement. 
4. Dans le cas oil, a !'initiative des membres de 
l'une ou ·l'autre Assemblee, sont presentees des 
propositions de caractere social ou culturel, 
qu'elles aierrt fait ou non 1'objet des chapitnt~ cUl-
ture! et social du rapport du Conseil de l'U.E.O., 
les Bureaux des deux Assemblies, par l'interm&. 
diaire de leurs Greffiers, et dans iJ.a mesure du 
possible, se consultent avant !'inscription a l'or-
dre du jour de ces propositions. » 
3. Conformement aux dispositions enoncees au 
paragraphe 1 de la resolution ci-dessus, le projet 
de reponse aux chapitres VI et VII du deuxieme 
rapport du Conseil a l'Assemblee de l'U.E.O. sera 
communique a l'Assemblee Consultative aussitOt 
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immediately following the meeting of thre Gener-
al Affairs Committee, 5th-6th April, 1957 
D. Action taken in national Parliaments 
in support of Recommendations 5, 6 and 1 
voted by the Assembly during the second part 
of the Second Ordinary Session, October 1956 
(up to 1st April, 1961) 
PART I 
Action taken by individual Members 
I. Belgium 
(a) THE SENATE. 
See text of Motion tabled by MM. van Re-
moortel, Struye and de la V:a:llee Poussin, 
page 7 below. 
(b) THE ClLumER OF DEPUTIES. 
Written Question put by M. Lefevre on 6th 
December 1956 omd reply of the Minister for 
Foreign Affairs, 2nd Jom/UMY 1957. 
Question: ''Is the Minister for Foreign Affairs 
prepared to instruct the Belgian representative 
to the Comreil of Western European Union to 
vote for the adoption of Recommendations 5, 
6 and 7 adopted by the Western European 
Union Assembly, 12th and 13th October, 1956?" 
Reply: "The Government has talren note with 
consideMble interest of thre Recommendations of 
the Assembly of Western European Union; in 
turn, the Colmcil of Western European Union, 
which met in Paris on the Ministerial level on 
lOth December, 1956, has come to a decision on 
certain of the questions whilch are the SU:bject of 
these Recommendations. 
In conformity with these decisions, the posit-
ion of thre Belgian Government vis-d-vis the 
Assembly is based on the following principles: 
Recommendation No. 5 
1. The problem of the re-organisation of the 
Western defensive forces is chiefly a responsi-
bility of N.A.T.O. which devotes constant attent-
ion thereto. 
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Nevertheless, in conformity with the interpre-
tation of the amended Brussels Treaty with 
regard to the activities of W.E.U. in the defence 
field, whiclJ. has been adopted by the Council in 
reply to Recommendation No. 6, certain aspects 
of defence problems are also within the compe-
tence of W.E.U., where they are examined by 
the Council which makes report thereon to the 
Assembly. 
2. The Government is in :flavour of the closest 
mutual consultation possible on defence quest-
ions, either within the North AtLantic Council 
or within the Council of W.E.U. according to 
the circumstance and nature of the problems. 
3. & 4. The Government supports the point of 
view adopted by the Assembly under these 
heads. 
Recommendation No. 6 
Complete agreement was achieved at the last 
Ministerial Session of the WEU Cou.ncil in Paris 
on the interpretation of the ,amended Bl'U&"'ele 
Treaty with regard to the activities of W.E.U. 
in the defence field. 
A detailed note on this subject will be com-
municated to the Assembly by the Council. 
Recomme'l'!ddt4on No. 7 
The closest co-operation is desirable between 
W.E.U. and Euratom in order to implement 
the provisions of the Paris Agreements concern-
ing atomic weapons. Nevertheless, as long as 
Euratom has not been set up, it is difficult 
to 'lay down a procedure gaverning co-operation 
between the two organisations. 
11. France 
(a) THE CoUNCIL OF THE REPUBLIC. 
Written questio-n put by M. le Presiil.ent Pezet 
on 30th November, 1956, and Reply by the Min-
ister for Foreign Affairs on 4th December, 1956. 
Question: "M. Pezet askred the Minister for 
Foreign Affairs if he would consider giving in-
structions to the representative to the Permanent 
Council of Western European Union (W.E.U.) 
meeting in London, to support the three Recom-
mendations 5, 6 and 7, adopted by the .Assembly 
of W.E.U. at its recent Session in Strasbourg. 
Recommendation 5 concerns the state of Europ-
ean defence; Recollllllendation 6 the functions of 
apres la reunion de la Commission des Affaires 
Generales qui aura lieu les 5 et 6 avri11957. 
D. Action entreprise dans les parlements 
nationaux d l'appui des Recommandations 5, 
6 et 1, votees par l'Assemblee pendant la 
deuxieme partie de la deuxieme Session 
ordinaire, en octobre 1956 
(jusqu'au 1•r avril) 
PREMIERE PARTIE 
Action entreprise par des Representants 
a titre individual 
I. Belgique 
(a) S:ENAT. 
Voir texte de la Motion deposee par MM. V an 
Remoortel, Struye et de la V a1lee Poussin, page 7 
ci-dessous. 
(b) 0H.AMBRE DES REPRESENTANTS. 
Question ecrite de M. Lefevre du 6 dicembre 
1956 et repon.s.e du Ministre des Affaires Efroo-
geres le 2 janvier 1957. 
Question: «M. le Ministre est-il dispose a don-
ner des instructions au delegue beige aupres de 
l'Union de l'Europe Occidentale pour qu'il con-
tribue a !'adoption par le Conseil des Recomman-
dations 5, 6 et 7, adoptees par l'Assemblee de 
l'Union de !'Europe Occidentale les 12 et 13 
octobre 1956 ? » 
Reponse : «Le Gouvernement a pris connais-
sance, avoo grand interet, des rooommanldations 
de l'Assemblee de l'Union de !'Europe Occiden-
tale ; de son cote, le Conseil de 1 'U.E.O., reuni a 
Paris en session ministerielle le 10 decembre 1956, 
a: pris position sur oortai.nJes des questions qui on.t 
fait l'objet de ces recommandations. 
En conformite avec ces decisions, la position du 
Gouvernement belge vis-a-vis de l'Assemblee est 
basee sur les principes suivants : 
RecommCI1ldation no 5 
1. Le probleme de la reorganisation des forces 
defensives occidentales constitue, en grande par-
tie, une responsabilite de i'O.T.A.N. qui !'exa-
mine avec une attention constante. 
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Toutefois, conformement a ['interpretation du 
Traite de Bruxelles modifie, a l'egard des activi-
tes de l'U.E.O. dans le domaine de la defense, qui 
a ete adoptee par le Conseil en reponse a la Re-
commandation n° 6 de l'Assemblee, certains as-
pects de ce •probleme sont egalement de la 
competence de l'U.E.O. ou ils sont examines par 
le Conse!il qui fait rapport a l'Assemblee. 
2. Le Gouvernement est partisan des consul-
tations mutuelles les plus larges possibles en ma-
tiere de defense, soit au sein du Conseil Atlan-
tique, soit au sein du Conseil de l'U.E.O. suivant 
les cas et la nature des problemes. 
3 et 4. Le Gouvernement soutient le point de vue 
adopte par l'Assemblee vis-a-vis de ces principes. 
Recommandation no 6 
Un accord complet a ete realise au cours de la 
derniere session ministerielle du Conseil de 
l'U.E.O. a Paris, sur !'interpretation du Traite de 
Bruxelles m.odifie a l'egard des activites de 
l'U.E.O. dans le domaine de la defense. 
Une note circonstanciee sera adressee a ce sujet 
a 1 'Assemblee par le Conseil. 
Recommandation n° 7 
Une etroite cooperation est souhaitable entre 
l'U.E.O. et l'Euratom en vue de donner effet aux 
dispositions des Accords de Paris relatives aux 
a1mes atomiques. Toutefois, aussi longtemps que 
l 'Euratom n'est pas encore constitue, il est diffi-
cile d'etablir un reglement sur la cooperation en-
tre ces deux organisations. » 
D. France 
(a) CoNSEIL DE LA R:EPUBLIQUE. 
Question ecrite posee par M. le president Pezet 
le 30 novembre 1956 et reponse du Ministre des 
Affair.es Etromgeres le 4 decembre 1956. 
Question : « M. Ernest Pezet demande a M. le 
Ministre des Affaires Etrangeres s'il envisage de 
donner mandat au representant de la France au 
Conseil Permanent de l'Union de !'Europe Occi-
dentale (U.E.O.), reuni a Londres, d'appuyer par 
son vote, lorsqu'elles seront soumises au Conseil 
pour decision, les trois Recommandations 5, 6 et 
7, adoptees au cours de sa derniere session par 
l'Assemblee de l'U.E.O. a Strasbourg. La Recom-
mandation 5 traite de l'etat de la defense de 
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Western European Union in the defence field; 
Recommendation 7 the relationship between 
Western European Union and Euratom.'' 
Re,ply: "Recommendations 5, 6 and 7, adopted 
at its recent Session by the Assembly of West-
ern European Union (W.E.U.), are now under 
serious consideration b;v the Permanent Council 
of the Organisation. While this is proceeding it 
is not possible to sa.y what instructions have 
been given to our representatives.'' 
(b) THE NATIONAL AssEMBLY. 
Oral Question puC by M. Legendre on 21st 
November, 1956, omd Reply by the Secretary of 
State at the Prime Mimister's Office on behalf 
of the Minister for F'Qreign Affairs, on 8th 
March, 1957. 
Question: ''Is the Minister prepared to give 
instructions to the French representative to the 
permanent Council of Western European Union 
in London to vote in favour of Recommendat-
ions 5, 6 and 7, adopted by the Assembly in 
Strasbourg at its last Session, when submitted 
to the Council for decision?'' 
Reply: "M. Legendre's question concerns 
Recommendations 5, 6 and 7, adopted by the 
Assembly of Western European Union. I will 
reply to each seria!tim. 
Recommendation No. 5 
During its ministerial meetings of 15th Sep-
tember and lOth December, 1956, the CouncH of 
W astern European Union examined several 
issues raised by this Recommendation. The pro-
blem as a whole was extensively discussed by the 
NATO Council during its last ministerial meet-
ing. 
A Directive has been drawn up which takes 
into aJOOount, in particular, the range of new 
weapons available to N.A.T.O. The military 
organs of the alliance have been entrusted with 
the implementation of this Directive. The Coun-
cil, moreover, rooalled that the plan for forward 
defence of the continent would be maintained. 
The French Government, for its part, con-
siders, as indicated in paragraph 2 of the Re-
commendation of the Assembly, that any reorga-
nisation of the forees of any one of the member 
countries mu.st be carried out, as far as possible, 
within the framework of the ail.lianoo. 
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I would add that paragraphs 3 and 4 of the 
Recommendation coincide exactly with the point 
of view of the French Gover.unent. 
Recommendation No.. 6 
The Council of Western European Union 
communicated its reply to this Recommend13;tion 
of the Assembly on lOth Dooember, 1956. 
This reply takes aooount of the fact that 
N.A.T.O. has progressively assumed the defence 
responsibilities of the former Brussels Treaty 
Organisation from which emerged Western 
European Union. The reply enrunerates the 
activities of W.E.U. in th'e field of defence and 
proposes suitable measures to improve the supply 
of information to the Assembly. 
Recommendation No. 7 
The French Government has not yet come to 
a decision on the effect to be given to this Re-
commendation. 
An agreement between the Agency for the 
Control of Armaments of Western European 
Union and the European Atomic Energy Com-
munity can only be envisaged when the Treaty 
setting up this Community has been ratified and 
the institutions of Euretom, in particular those 
relating to control, have begun to function.'' 
M. Legendre': ''Thank you, Sir, for the ex-
planations you have given. 
To tell the truth, the purpose of this oral 
question was to draw the attention of the Nation-
al Assembly to the work of the European Assem-
blies which sit periodicallly in Strasbourg. 
In fact, information concerning the important 
work that these .Aalemblies undertake, with 
devotion and often accompanied by strong ree1-
ing, seldom penetrates these walls, in contrast 
with that whitch occurs in the parliaments of 
other Member States of Western European 
Union, and in many of the member countries of 
the Council of Europe, where debates l3:l'e organ-
ised each y'ear on the work of these organisat-
ions. 
I would express the hope that a si.mil.ar debate 
take place in this Assembly, not as a result of 
a bri<ef oral question, but on the initiative of the 
Government itself, which would be less pejor-
ative vis-a-vis the Government than an interpell-
ation by an individual Member of Parliament.'' 
!'Europe; la Recommandation 6 des activites de 
l'U.E.O. dans le domaine de la defense ; la Re-
commandation 7, des relations entre l'U.E.O. et 
l'Euratom. » 
RepmtSe: « Les Recommandations 5, 6 et 7, 
adoptces au com·s de sa derniere session par l'As-
semblee de l'Union de FEurope Occidentale 
(U.E.O.), font actuellement l'objet d'une etude 
approfondie au sein du Conseil Permanent de 
!'organisation. Aus~ longtemps que la negocia-
tion se poursuit, il est difficHe de faire etat des 
instructions adressees a nos representants. » 
(b) ASSEMBLEE NATIONALE. 
Question orale de M. Legendre, le 21 novembre 
1956, et repo11!Se du Secretaire d'Etat a la Pre-
sidence du Conseil suppliant M. le Ministre des 
Affaires Etrangeres le 8 mars 1957. 
Question : «M. le Ministre a-t-il !'intention de 
donner au representant de la FraJlC'e au Conseil 
Permanent de l'Union de !'Europe Occidentale, 
reuni a Londres, mandat de voter pour les Re-
commandations 5, 6 et 7, adoptees par l'Assem-
blee a Strasbourg, au cours de sa derniere session, 
lorsqu'elles ~eront soumises au Cooooil pour 
decision ? » 
R6ponse : « La question de M. Legendre portc 
sur les Recommandations 5, 6 et 7, adoptees par 
l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale. 
J e repondrai done successivement sur chaeune de 
celles-ci. 
Recommandation n• 5 
Au cours de ses reunions ministerielles du 15 
septembre et du 10 decembre 1956, le Conseil 
de l'Union de l 'Europe Occidentale a etudie plu-
sieurs questions soulevees par cette recommanda-
tion. Le probleme, dans son ensemble, a ete :large-
ment debattu par le Conseil de l'O.T.A.N. au 
cours de sa derniere session ministerielle. 
Une dirr'eiCltive a ete ~tee, qui tien.t compte 
en particulier de l·a gamme d'lal"'lliCS nouvelles dont 
l 'O.T.A.N. dispose pour sa defense. Les instances 
militaires de !'alliance ont ete chargees de la mise 
en omvre de cette directive. Le Conseil a, d'autre 
part, rappele a cette occasion que le concept de 
la defense avancee du continent serait maintenu. 
Le Gouvernement franc;ais estime pour sa part, 
ainsi que l'indique le point 2 de la recommanda-
tion de l'Assemblee, que toute reorganisation des 
forces de l'un des pays membres doit etre autant 
que possible effectuee dans le cadre de !'alliance. 
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J'ajoute que les points 3 et 4 de la recomman-
dation rencontrent entierement Jes preoooupa-
tions du Gouvernement franc;ais. 
Recommandat-ion n• 6 
Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale 
a adresse, le 10 decembre 1956, le texte de sa 
reponse a cette recommandation de •l'Assemblee. 
Cette reponse tient compte du fait que 
l'O.T.A.N. a recueilli progressivement les compe-
tences qu'avait en matiere de defense !'Organisa-
tion du Traite de Bruxelles d'ou est issue I 'Union 
de !'Europe Occidentale. Elle enumere les activi-
tes qui incombent a l'U.E.O. dans le domaine de 
la d&fense et propose des mesu~ propres a ame-
liorer l 'information de l'Assemblee. 
Recommandatim~ n• 7 
Le Gouvernement fran(jais n'a pas encore pris 
position sur la suite a donner a cette recomman-
dation. 
Un accord entre l'Agence de 'Controle des Ar-
maments de l'U.E.O. et la Communaute euro-
peenne de l 'Energie atomique ne pourra etre 
enVIisage qu'au jour ou, le traite instituant cette 
communaute 1ayanrt ete signe et 11atirfie, les insti-
tutions de !'Euratom, notammoot ~Hes qui sont 
r~atives au oontrole, seront mise& en place. » 
M. Legendre: « Je vous remercie, MoosieuT le 
Secretaire d 'Etat, des explications que vous ve-
nez de me donner. 
A dire vrai, cette question orale n'etait dans 
mon esprit qu'un simple artifice de procedure 
a seule fin d'attirer !'attention de l'Assemblee 
Nationale sur les assemblees europeennes qui 
siegent periodiquement a Strasbourg. 
Jamais, en effet, l'echo des travaux impor-
tants auxquels ces assemblees se livrent avec assi-
duite, et parfois meme avec passion, ne parvient 
jusque dans cette enceinte, au contraire de ce qui 
se passe dans les autres parlements des pays mem-
bres de l'Union de !'Europe Occidentale et de 
beaucoup de pays membres du Conseil de !'Eu-
rope, ou s'institue, chaque annee, un debat sur 
les diverses activites europeennes. 
Je formule le vreu qu'un debat sem!blaJble soit 
institue chez nous, non pas par le biais d'une 
question orale trop succincte, mais par exemple 
sur !'initiative du Gouvernement lui-meme, ce qui 
serait a son egard moins pejoratif que le depot, 
par un parlementaire, d'une demande d'interpel-
lation. » 
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m. Federal Republic of Germany 
THE BUNDESTAG. 
No individual action. 
IV. Italy 
(a) THE SENATE. 
No individual action. 
(b) THE CHAMBER OF DEPUTIES. 
No individual action. 
V. Luxembourg 
THE CHAMBER OF DEPUTIES. 
Reply by M. Margue, doyen of the Luxem-
b01Lrg delegatimt, on 12th Ma;rch, 1957, to the 
speech of the Prime Minister arul Mitnister for 
Foreign Affairs, M. Beck, on the foreign affairs 
chapter of the Budget. 
''I would like to dmw the attention of the 
Minister to three Recommendations voted by the 
Assembly pf Western European Union, whicll 
are of spooiaJ. concern to the Council of Min-
isters. 
One of these Recommendations requests the 
Council to keep the Assembly more fully i!l-
formed in order that it may be in a position to 
hold informal debates on the action to be talren 
concerning questions of defence, armaments and 
disarmament. Another Recomm-endation requests 
that the re'lationship between Euratom and West-
ern European Union be co-ordinated closely. 
The question of the manufacture of atomic 
weapons by Euratom countries has been discuss-
ed at length. In view of the fact that Russia 
possesses 10,000 atomic and hydrogen bombs and 
that America p~ 20,000 nuclear bombs, it 
would :appear that this potential is more than 
sufficient to destroy us and that it is of little 
concern whether one country or Mother decides 
to manufacture half a dozen of these weapons. 
In my opinion it is of more importlltllee to 
restrict ourselves to the peaceful development 
of nuclear energy. 
A third Recommendation, more important 
than the other two, raises the question of new 
weapons and of their effect on the reorganisat-
ion of collective defence. This Recommendation 
requests that any changes in this field be made 
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only by a decision of the competent authorities, 
and, moreover, it guMds against the possibility 
of one or another of the Member States acting 
unilaterally, a possibility which has already boon 
envisaged by Great Britain. 
I would ask the Minister to inform us what 
attitude he proposes to take up in this connect· 
ion when this Recommendation comes for dis-
cussion before the Council of W.E.U." 
VI. Netherlands 
(a) THE FmsT CHAMBER OF THE STATES GENERAL. 
No individual action. 
(b) THE SECOND CHAMBER OF THE STATES 
GENERAL. 
Written Question put by M. Fens, M. Goedhart 
and 111. Korthals, 9th November, 1956, and the 
Reply of the Minister for Foreign Affairs of 
3rd December, 1956. 
Question: "Will the Minister instruct the 
Nether lands representativ-e to the Council of 
Western European Union to support the adopt-
ion by the Council of Recommendations Nos. 5, 
6 and 7, adopted by the Assembly of W astern 
European Union on 12th and 13th October, 
1956 ~" 
Reply: ''I. The Recommendations of the 
WEU .Assembly referred to are at present being 
studied by the Council of Western European 
Union. When considering the matter in the 
Council the Gov-ernment reserves full liberty of 
action and is not prepared 1Jo commit itself at the 
present moment in evoery detail as to the position 
that the Netherlands' Representatives will take 
within the Council. 
II. Nevertheless, the Government proposes to 
adopt thoe following general line within the 
Council: 
With regard to Recommendation No. 5: 
(i) The necessity of adapting the Western 
system of defence continuously to changing 
circumstances is well understood. It is for this 
reason that thoer:e is almost continuoUB consultat-
ion on the question within the framework of 
N.A.T.O. Although in principle W€81Jern Europ-
ean Union does not concern itself with this 
m. Republique FetUrale d' Allemagne 
BuNDESTAG. 
Pas d'action individuelle. 
IV. Italie 
(a) SENAT. 
Pas d'action individuelle. 
(b) ClLumRE DES DEPUTES. 
Pas d'action individuelle. 
V. Luxembourg 
CHA.MBRE DES DEPUTES. 
Reponse faite 'le 12 mars 1957 par M. Margue, 
doyen de la delegation du Luxembourg, au dis-
cours du Premier Ministre et Ministre des Affai-
res Etrangeres, M. Beck, sur le chapitre du bud-
get concernant les Affaires Etrangeres. 
« Je voudrais attirer l'attention des Ministres 
sur trois recommandations votees par l'Assem-
blee de l'U.E.O., recommandations qui s'adressent 
plus specialement au Conseil des Ministres. 
L'une de ces recommandations demande au 
Conseil d'informer plus amplement l'Assemblee, 
pour qu'elle soit en mesure de discuter en pleine 
connaissanc·e de cause les mesures qui s'imposent 
en matiere de defense, d 'armement et de desarme-
ment. Une autre recommandation demande 
que lt~S rapports entre l'Euratom et l'U.E.O. 
soient regl.tes de f~on pertinente. 
On a longuement debattu la queStion s'il faut 
fabriquer des bombes atomiques au sein de !'Eu-
ratom. Puisque la Russie dispose de 10.000 bom-
bes atomiques et a hydrogene et que l'Amerique 
dispose de 20.000 bombes nucleaires, il me semble 
que ce potentiel suffit largement pour detruire 
notre planete et qu'il est de peu d'importance que 
l'un ou !'autre pays se mette a fabriquer une 
demi-douzaine de ces engins. A mon avis, il fau-
dr.ait se restreindre a l'exp'lootation pacifique de 
l'energie nuC'leaire. 
Une troisieme resolution, plus importante que 
les deux autres, souleve la question de sa voir dans 
queUe mesure les innovations creees en matiere 
d'armement nouveau pourront avoir une in-
fluence sur l 'organisation de la defense collective. 
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Cette recommandation exige que toute modifica-
tion en ce domaine soit operee sur une decision 
des autorites competentes, et elle s'eleve par ail-
leurs contre la possibilite de l'un ou l'autre des 
Etats membres d'agir unilateralement, possibilite 
que l'Angleterre avait envisagee a un moment 
donne. 
J e prierais Monsieur le Ministre -de nous dire 
quelle position il adoptera face a ce probleme. 
Cette recommandation sera discutee au sein du 
Conseil des Ministres de l 'U.E.O. » 
VI. Pays-Bas 
(a) PREMIERE CHAMBRE DES ETATB-GENERAUX. 
Pas d'action individuelle. 
(b) DEUXIEME CHAMBRE DES ETATS-GENERAUX. 
Question ecrite adressee par MM. Fens, Goed-
hart et Korthals le 9 novembre 1956, et reponse 
dn Ministre des Affaires Etrangeres le 3 decem-
bre 1956. 
Question : « Le Ministre veut-il instruire le 
representant neerlandais au Conseil de l'Union 
de l'Europe Occidentale d'agir afin que les Re-
commandations 5, 6 et 7, adoptees par l'Assem-
blee de l'Union de l'Europe Occidentale les 12 et 
13 octobre 1956, soient adoptees par le ConseH ? » 
R6ponse: «I. Les recommandations de l'Assem-
blee de l'Union de l'Europe Occidentale, aux-
quellcs faisaient allusion les deputes qui soule-
verent la question, sont actuellement a l'examen 
au Conseil de 1 'Union de 1 'Europe Occidentale. 
En traitant la question au sein du ConseH, le 
Gouvernement se reserve toute liberte d'action 
et ne saurait done s'engager des a present dans 
tous les details quant a la position •que prendra 
au Conseil le representant neerlandais. 
II. Toutefois le Gouvernement se propose 
d 'adopter au Conseil la ligne de conduite gene-
rale que voici : 
Ref. Recommandation no 5 
(i) On se rend compte de la necessite qui s'im-
pose au systeme de la defense occidentale de 
s'·adapter sans cesse aux cireonstances. Aussi, 
dans le cadre de l'O.T.A.N. se consulte-t-on pres-
que continuellement sur la question. Bien qu'en 
principe !'Union de !'Europe Occidentale ne s'oc-
cupe pas de cette matiere, certains aspects parti-
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question, certain particular aspects have boon 
considered in the Council of Western European 
Union. 
(ii) Every effort is being made, while develop-
ing the system of reciproeaJ. consultation, to 
avoid any anticipation of the decisions which 
must be taken by agreement within N.A.T.O. 
concerning defunoo questions. 
(iji) and (iv) The point of view of the Aao:lemhl.y 
is approwd. 
With regard to Recommendation No. 6: 
The Council is already considering whether 
there is any need to modify, and to what extent, 
the point of view adopted by the Council with 
regard to the amended Bl'U£1!els Treaty. 
With regard to Recommendation No. 7: 
The Government is prepared to promote a 
fuller execution of th~ provisions of the Paris 
Agreements with regard to atomic weapons, as 
l,aid down in Protoool III. While Euratom has 
not yet been put into effect, however, it is 
difficult to imagine how one could at the present 
moment act in order to ensure co-operation be-
tween W-estern European Union and Euratom.'' 
VII. United Kingdom 
(a) THE HousE oF LoRDS. 
No individual action. 
(b) THE HousE oF CoMMoNs. 
1. Oral Questiorn put by Sir JOII'nes Hutckis<m 
and Reply by tke Joint Parlwmentary U'l'l,(kr-
Secretorry of State for Foreign Affairs, 26tk 
November, 1956. 
''Sir J ames H utckison a.slred the S'ecretary of 
State for Foreign Affairs if he would give in-
struction to the British repl'ieSentative to the 
Permanent Council of Western European Union 
meeting in London to support Becommendations 
5, 6 and 7 as adopted by the Assembly of 
Western European Union during its recent ses-
sion in Strasbourg. 
Tke Joint Parliamentary Under-Secretary of 
State for Foreign Affairs {Mr. A. D. Dodds-Par-
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ker) : These Recommendrutions are now under 
consideration by the seven member Governments 
in the Council of W~tern European Union. 
They have been sympathetically examined by 
Her M'a.jesty's Government, but it would not be 
appropriate to say what instructions are being 
giwn to the United Kingdom representative. 
Sir James Hutchison: Would my hon. Friend 
not agree that the ewnts of the past few months 
have underlined once again the importance of 
Western European unity? 
Mr. D<Jdds-Po:rker: Yes, I would certainly 
agree with what my hon. Friend has said. I can 
assure him that we will. consider these Recom-
mendations with the utmost sympathy.'' 
2. Written questi<Jns put by Mr. David Janes 
concerning Article V of tke amended Brussels 
Treaty and replies tkeret<J, Jan1M1Jr1J-February 
1957. 
(a) Question a-nd Answer 22nd Jamwry, 1957 
"Mr. David J ones asked the Secretary of State 
for Foreign Mfairs to what extent the Council 
of Western European Union has approved the 
resolution taken by the Brussels Treaty Council 
in December 1950, handing owr the defence 
responsibilities of that latter organisation to the 
North Atlantic Treruty Organisation; and if, 
since the obligations undertaken in Article V 
of the amended. Brussels Treaty go further in 
guaranteeing automatic assistance against ag-
gression than the provisions of Article 5 of the 
Atlantic Treaty, he would take steps to constitute 
tht=J military command structure to implement 
the provisions of Article V of the amended 
Bl'US"!els Treaty. 
Mr. Ormsby-Gorf, (Minisur of State f<Jr For-
eign Affairs): These questions arise on Western 
European Union Assembly's Recommendation 
No. 6 of 12th October, 1956. The Council's reply 
will be included in their Annual Report, which 
will be transmitted to the Assembly nt=Jxt month, 
and I would ask the hon. Member to aWlllit its 
publication." 
(b) Questions and Answers 1st February, 1957 
"Mr. David Jones asked the Secretary of 
State for Foreign Affairs, whether the repre-
sentatives of Italy and the Federal Republic of 
culiers ont fait l'objet de discussions au sein du 
Conseil. 
(ii) On s'efforce, tout en developpant le systeme 
de la consultation reciproque, d'eviter toute anti-
cipation sur les decisions a prendre d'un com-
mun accord dans l'O.T.A.N. a l'egard des pro-
blemes de la defense. 
(iii) et (iv) Le point de vue de l'Assemblee est 
approuve. 
Ref. Recommandatwn n• 6 
Le Conseil examine deja la question de savoir 
s'il y aurait Ueu de modifier - et en quelle me-
sure - le point de vue adopte par le Conseil a 
l'egard de !'interpretation du Traite de Bruxelles 
modifie. 
Ref. Recommandation n• 7 
Le Gouvernement est dispose a p·romouvoir 
une plus ample execution des dispositions des 
Accords de Paris dans le domaine des armes 
atomiques, comme visee au Protocole n° III. Tant 
que !'Euratom n'est pas encore mis en reuvre, on 
ne peut guere s'imaginer comment on pourrait 
proceder maintenant deja pour assurer une co-
operation entre l'Union de l'Europe Occidentale 
et !'Euratom. » 
VII. Royaume- Uni 
(a) CluMBRE DES LORDS. 
Pas d'action individuelle. 
(b) CluMBRE DES COMMUNES. 
1. Question orale posee par Sir James Hutchi-
son et reponse du Sous-Secretaire d'Etat aux Af-
faires Etrangeres, le 26 novembre 1956, a la 
Chamb1·e des Communes. 
«Sir James Hutchison a demande au Secre-
taire d'Etat aux Affaires Etrangeres s'il donne-
rait pour instruction au representant britannique 
qui participera a la reunion, a Londres, du Con-
seil Permanent de l'Union de l'Europe Occiden-
ta'le, d'appuyer les Reoommandations 5, 6 et 7, 
adoptees par l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale lors de sa derniere session, a Stras-
bourg. 
Le Sous-Secretaire d'Etat aux Affaires Etran-
geres (M. A. D. Dodds-Parker) : Ces recomman-
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da;tions SO'lllt aetuelilem.ent soUIJliseg a iJ.'etude de& 
sept Etats membres, au sein du Conseil de l'Union 
de tl'Europe Occidentale. Elles ont ete examinees 
avec sympathie par le Gouvernement de Sa Ma-
jeste, mais il ne serait pas opportun de dire 
quelles sont les instructions donnees a leur sujet 
au representant du Royaume-Uni. 
Sir J ames H utchison : Mon honorable ami ne 
partage-t-il pas I 'avis selon lequelles evenements 
de ces mois derniers ont souligne une fois de plus 
!'importance -de l'unite de l'Europe occidentale 1 
M. Dodds-Parker: Oui, je suis entierement 
d'accord avec ce que vient de dire mon honorable 
ami. Je puis '!'assurer que nous considerons ces 
recomman-dations avec la plus grande sympathie.» 
2. Questions ecrites posees par M. David Jones 
concernant l'article V du Traite de Bruxelles nto-
difie et reponses janvier-fivrier 1957. 
(a) Question et reponse 22 janvier 1957 
«M. David Jones demande au Secretaired'Etat 
aux Affaires Etrangeres dans quelle mesure le 
Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale a ap-
prouve la resolution prise par le Conseil de !'Or-
ganisation du Traite de Bruxelles en decembre 
1950, transferant ~es responsabilites en matiere 
de defense de cette derniere Organisation a 
l'O.T.A.N.; et si, les obligations decoulant de 
!'article V du Traite de Bru.'{elles modifie allant 
plus loin dans le sens d'une assistance automa-
tique garantie contre une agression que les dis-
positions de !'article 5 du Traite de l'Atlantique 
Nord, il prendra des mesures pour organiser les 
commandements militaires necessaires a !'execu-
tion des dispositions de l 'article V du Traite de 
Bruxell.es modifie. 
M. Ormsby-Gore (Ministre d'Etat aux Affaires 
Etrangeres) : Ces questions sont soulevees par la 
Recommandation 6, adoptee le 12 octobre 1956 
par l'Assemblee de !'Union de l'Europe Occiden-
tale. La reponse du Conseil sera faite dans le rap-
port annuel qui sera transmis le mois prochain a 
l'Assemblee, et je demanderais a mon honorable 
collegue d'attendre cette publication.» 
(b) QtMB'tions et reponses 1n fevrier 1957 
«M. David Jones demande au Secretaired'Etat 
aux Affaires Etrangeres si les representants de 
l'Italie et de la Republique Federale d'Allemagne 
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Germany voted in favour of applying the reso-
lution, taken by the Brussels Treaty Council in 
December 1950, to the newly-created organisat-
ion of Western European Union, when the 
matter came before the Council of Western 
European Union for decision. 
Mr. lan Harvey (Parliamentary Under-Secre-
tary of State for Foreign Affairs) :The Brussels 
Treaty Organisation Resolution of 20th Deoom· 
ber 1950 was not endorsed as sueh by Italy and 
the Federal Republic of Gel'DII8!ly. The structure 
of Western European Union was, however, laid 
down in the London and Paris Agreements of 
1954, to which those two Governments were 
parties. 
Mr. David J ones aSked the Secretary of State 
for Foreign Affairs, whether 'he would instruct 
his representative to the Council of Western 
European Union to impress UJpon the Cormci1 
that it is the cdllective responsiJbiUty of that 
body and not the ll'eSponsilbi1ity of indi:vi'durul 
nations within the North Atlantic Treaty Orga-
nisa;tion to ensure that 'the obligations of Ar-
tilc'le V of the Brusse'l.s Trealty are tfu!lfilled, seeing 
that it goes further in guaramteeing automatic 
assistance against aggression th,an tJhe provisions 
of AI"tic>le 5 of the At'lootic Treruty. 
Mr. loo Harvey (Parliam6'ntary Under-Secret-
ary of State {M FMeign Affairs): No, Sir. It 
is not the collective responsibility of the We-
stern European Union Council but of the Gov-
ernments who have ehosen to use the machinery 
of the North Atlantic Treaty Organisation for 
the fulfilment of their mutual defence ~bligat­
ions.'' 
(c) Question and .An..~wer, 8th Februa.ry, 1957 
"Mr. D. Jones asked the Secretary of State 
for Foreign Affairs if he would publish in the 
Official Report the full text of the Brussels 
Treaty Organisation Agreement of 20th Decem-
ber, 1950. 
Mr. loo Harvey (Parliamentary Under-Secret-
ary of State {M Foreign Affairs): The text of 
the Brussels Treaty Organisation Resolution of 
December 1950, has been communicated to the 
Western Europe8ill Union .Assembly. My right 
hon. and learned Friend will seek the consent 
of the other GovernmentB concerned to its 
publication in the Official Report.'' 
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PART II 
Action by the delegation as a whole or by 
those who voted in favour of the Recommen-
dations: public debates 
I. Belgium 
(a) THE SENATE. 
Motion for a Resolution, tabled 20th Novem-
ber, 1956. 
''Having taken note of Recommendations 5, 
6 and 7 adopted in Strasbourg by the Assembly 
of Western European Union during its Second 
Ordinary Session on 12th-13th Oct-<1ber 1956; 
Convinced of the importance of the problems 
of defenoo within the framework of Western 
European Union (especially in the field of 
standardisation and production of armaments), 
posed -by the reconversion of the armed forces 
of Member States following the adoptio::t of 
tactical atomic weapons, 
Urgently requests the Governments to ensu.re 
that the Council of Western European Union 
proceeds BB rapidly as J)O'S9ible to the examinat-
ion of these Recommendations and to accept the 
principles therein laid down.'' 
Signed: V an Remoortel, Struye, 
de la Vallee Poussin. 
Referred back to the Foreign Affairs Commit. 
tee, which in turn transmitted it for opinion to 
the National Defence Committee. This Commit-
tee has expressed its opinion and the Rappor-
teur, M. Moreau de Melen, sulbmitted his report 
to the Foreign Affairs Committee on 27th Fe-
bruary. The draft resolution is to come before 
the Seoote for debate early in April. 
(b) THE 0ru:.MBER OF DEPUTIES. 
No delegation action. 
D. France 
(a) THE CouNCIL OF THE REPUBLIC. 
No delegation action. 
(b) THE NATIONAL AssEMBLY. 
No delegation action. 
ont vote en faveur de !'application de la resolu-
tion prise par le Conseil du Traite de Bruxelles 
en decembre 1950 a !'organisation nouvellement 
creee de l'Union de •l'Europe Occidentale, quand 
cette question a ete soulevee au Conseil de l'Union 
de l'Europe Occidentale pour decision. 
M. lan Harvey (Sous-Secretaire d'Etat Parle-
mentaire aux Affaires Etrangeres) : La Resolu-
tion du 20 ·decembre 1950 de 1 'Organisation du 
Traite de Bruxelles n'a pas ete adoptee expres-
sement par l'Italie et la Republique Fooerale 
d'Allemagne. Les organes de 1'Union de I 'Europe 
Occidentale ont toutefois ete organises par les 
Accords de Paris et de Londres de 1954 auxquels 
ces deux Gouvernements etaient parties. 
M. David Jones demande au Secretaire d'Etat 
aux Affaires Etrangeres s'il donnera des instruc-
tions a son ·representant au Conseil de l'Union 
de l'Europe Occidentale afin de faire reconnai-
tre que c'est la responsabilite collective de ce 
Conseil et non la responsabilite des nations indi-
vi:duelles au sein de l'O.T.A.N. de s'assurer que 
les obligations de !'article V du Traite de Bru-
xelles sont bien remplies, ces obligations allant 
plus loin dans le sens d'une assistance automa-
tique garantie contre une agression que les dis-
positions de !'article 5 du Traite de l'Atlantique 
Nord. 
M. lan Harvey (Sous-Secretaire d'Etat aux 
Affaires Etrangeres): Non, Monsieur. Ce n'est 
pas la responsabilite coHective du Conseil de 
l'Union de l'Europe Occidentale mais des Gou-
vernements qui ont choisi d'employer les organes 
de l'O.T.A.N. pour remplir leur obligation de de-
fense mutuelle. » 
(c) Question et reponse 8 [evrier 1957 
«M. David Jones demande auSecretaired'Etat 
aux Affaires Etrangeres s'il publiera dans le 
Official Report le texte complet de l'Accord du 
20 decembre 1950 de !'Organisation du Traite de 
Bruxelles. 
M. lan Harvey (Sous-Secretaire d'Etat aux 
Affaires Etrangeres) : Le texte de la Resolution 
de decembre 1950 de !'Organisation du Traite de 
Bruxelles a ete communique a l'Assemblee de 
l'Union de !'Europe Occidentale. Mon tres hono-
rable et estime collegue demandera l'accord des 
autres gouvernements interesses a sa publication 




Action entreprise par la delegation dans son 
ensemble ou par ceux qui se sont prononces 




Proposition de resolution deposee le 20 novem-
bre 1956. 
« Ayant pris connaissance des Recommanda-
tions 5, 6 et 7 adoptees a Strasbourg par l'Assem-
blee de l'Union de l'Europe Occidentale au cours 
de sa deuxieme Session ordinaire, les 12 et 13 
octobre 1956 ; 
Convaincu de 1 'importance des problemes de la 
defense dans le cadre de 1 'Union de 1 'Europe 
Occidentale (specialement dans le domaine de la 
standardisation et de la production des arme-
ments) tels qu'ils sont poses par la reconversion 
des forces armees des pays membres, suite a 
!'adoption des armes atomiques tactiques, 
Invite instamment le Gouvernement a engager 
le Conseil de 1 'Union de !'Europe Occidentale a 
proceder aussi rapidement que possible a l'exa-
men des recommandations precitees, et a en ac-
cepter les principes. » 
Signe : Van Remoortel, Struye, de la Vallee 
Poussin. 
Renvoyee a la Commission des Affaires Etran-
geres •qui, ·a son tour, l'a transmise pour avis a 
la Commission de la Defense Nationale. Cette 
derniere a remis son avis, et •le rapporteur Moreau 
de Melen a donne lecture de son rapport a la 
Commission des Affaires Etrangeres le mercredi 
27 fevrier. La proposition de resolution doit venir 
devant le Senat pour etre discutee au debut 
d'avril. 
(b) CIIAMBRE DES REPRESENTANTS. 
Pas d'action entreprise par la delegation. 
ll. France 
(a) CoNsEn. DE LA R:EPUBLIQUE. 
Pas d'action entreprise par la delegation. 
(b) AssEMBLEE NATIONALE. 
Pas d'action entreprise par la delegation. 
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Ill. Federal Republic of Germany 
THE BUNDESTAG. 
During the Foreign Affairs debate on 31st 
January 1957 the Bund~ took note of Re-
commendations 5, 6 and 7 at the request of the 
German Representatiws to the Assembly, at the 
same time as of Recommendations 132, 133, 117 
and 130, and R'eSOlutions 119 and 120 of the 
Consultwtive .&oombly. The texts of these Re-
commendations and Resolutions were printed 
and •cireulla'ted •as a Bundestag paper (No. 3131). 
IV. Italy 
(a) THE SENATE. 
January, 1957. Text of Recommendations 5, 
6 and 7 referred to the Committee on Foreign 
M:liairs. 
(b) THE CHAMBER OF DEPUTIES. 
15th January, 1957. Text of Recommendat-
ions 5, 6 and 7 referred to the Committee on 
Foreign Affairs. 
V. Luxembourg 
THE CHAMBER OF DEPUTIES. 
No delegation action. 
VI. Netherlands 
(a) THE FmsT CHAMBER OF THE STATES GENERAL. 
No delegation action. 
(b) THE SECOND CliAMBRE OF THE STATES GENERAL 
During the discussion of tile Foreign Affairs 
Budget, the Minister's attention was again 
drawn to Recommendations 5, 6 and 7 by 
M. Fens ~and other members of the delegation. 
VII. United Kingdom 
(a) THE HousE OF LORDS. 
No delegation action. 
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(b) THE HOUSE OF COMMONS. 
1. Debate on the Motion for adjournment 1, 
21st December, 1956. 
The spealrers were: 
!Sir James Hutchison, Mr. Mayhew, Lt. 
Cmdr. Maydon, Mr. Jones, Mr. Edwards 
and the Joint Parliamentary Under-Secret-
ary of State for Foreign Mf!llil'S, Mr. Or:ms-
by-Gore. 
2. Debate on a Private Member's motion, 8th 
Febr'IJ.Ofr'Y, 1957. 
On this Friday the House of Commons debat-
ed for 4% hours on a motion tabled by 
Mr. Doughty, following the ballot for private 
members' time. The terms of the motion did not 
derul speci:fficla;lly with RecommendatJions 5, 6 
and 7, but the debate ranged over the future 
rOle of West ern European Union and t:he Coun-
cil of Europe. The terms of the motion, which 
were agreed to without division, were .as follows: 
''That this House recognises the important 
role in:tenna:tionaJl 'Parliamentary assemblies have 
to play in the development of European oo-
opel"ation, and considers that this can be most 
effectively fulfilled in the Council of Europe 
where parliamentarians could meet to discuss 
any aspect of western oo-operation and union.'' 
The speakers were: 
Mr. Doughty (mover), Mr. Godfrey Nichol-
son (seconder), Mr. Edelman, S'ir Robert 
Boothby, Mr. Wi1ley, Mr. Longd.en, Mr. de 
Freitas, Mr. Kirk, Mr. Hynd, Mr. Knox 
Cunningham, Mr. Bottomley, the Minister 
of State for Foreign Affairs (Mr. Ormsby-
Gore), Mr. Boyd, Mr. Biggs-Davison, Mr. 
Robert Edwards, Mr. Hami'lton Kerr, Mr. 
Peter Rawlinson, Mr. Nigel Nicolson. 
I. This action cannot strictly speaking be regarded as 
action by the delegation as a whole, and did not give rise 
to any expression of opinion by the HOUBe as in the par-
liaments of other Member States (Motion for an Early 
Day), but it did give rise to a debate lasting an hour 
and a half on Western European Union, and the Govern-
ment received indication of parliamentary support for 
Recommendations 5, 6 and 7. 
In. Republique Federale d'AUemagne 
BUNDESTAG. 
Pendant le debat consacre aux affaires etran-
geres le 31 janvier 1957, le Bundestag a pris note 
des Recommandations 5, 6 et 7 a la demande des 
Representants allemands a l'Assemblee en meme 
temps que des Recommandations 132, 133, 117 et 
130, et des Resolutions 119 et 120 de 1' Assemblee 
Consultative. Le texte de ces recommandations 
et resolutions a ete imprime et distribue comme 
document du Bundestag (No 3131). 
IV. Italie 
(a) SENAT. 
Janvier 1957. Texte des Recommandations 5, 6 
et 7 renvoye a la Commission des Affaires Etran-
geres. 
(b) 0HAMBRE DES DEPUTES. 
15 janvier 1957. Texte des Recommandations 5, 
6 et 7 renvoye a la Commission des Affaires 
Etrangeres. 
V. Luxembourg 
CHAMBRE DES DEPUTES. 
Pas d'action entreprise par la delegation. 
VI. Pays·Bas 
(a) PREMIERE CHAMBRE DES ETATS-GENERAUX. 
Pas d'action entreprise par la delegation. 
(b) DEUXIEME CHAMBRE DES ETATS-GENERAUX. 
Au cours de la discussion du budget des Affai-
res Etrangeres, M. Fens et d'autres membres de 
la delegation ont une nouvelle fois attire !'atten-
tion du Ministre sur les Recommandations 5, 6 
et 7. 
VII. Royaume- Uni 
(a) 0HAMBRE DES LORDS. 




(b) CHAMBRE DEs CoMMUNEs. 
1. Debat sur la « Motion fur adjoUI"'llD.ent » \ 
21 decembre 1956. 
Ont pris la parole: Sir James Hutchison, M. 
Mayhew, Lt. Cmdr. Maydon, M. Jones, M. 
Edwards, et le Sous-Secretaire d'Etat parle-
mentaire aux Affaires Etrangeres, M. Orms-
by-Gore. 
2. Debat sur une motion presentee par un 
membre, 8 fevrier 1957. 
Ce vendredi, la Chambre des Communes a de-
battu pendant 4 heures 3/4 sur une motion pre-
sentee par M. Doughty a la suite du vote sur le 
temps de parole des membres. Les termes de la 
motion n'avaient pas trait directement aux Re-
commandations 5, 6 et 7, mais le debat a ete cen-
tre sur le rOle futur de l'Union de l'Europe Occi-
dentale et le Conseil de 'l'Europe. La motion qui 
a ete adoptee sans vote etait redigee comme suit : 
« La Chambre reconnait !'important role inter-
national que les assemblees parlementaires ont a 
jouer dans le developpement de la cooperation 
europeenne et considere que ce role peut etre le 
plus efficacement rempli au sein du Conseil de 
1 'Europe ou <les parlementaires peuvent se reunir 
pour discuter tout aspect de la cooperation et de 
l'union de l'Europe Occidentale. » 
Ont pris la parole : M. Doughty (auteur de la mo-
tion), M. Godfrey Nicholson (qui l'appuie), 
M. Edelman, Sir Robert Boothby, MM. Wil-
ley, Longden, de Freitas, Kirk, Hynd, Knox 
Cunningham, Bottomley, le Ministre d 'Etat 
aux Affaires Etrangeres (M. Ormsby-Gore), 
MM. Boyd, Biggs-Davison, Robert Edwards, 
Hamilton Kerr, Peter Rawlinson et Nigel 
Nicolson. 
1. Cette action ne peut titre consideree ii. proprement 
parler comme ayant ete prise par la delegation toute 
entiere et n'a pas donne lieu ii. une expresaion d'aviB de 
la part de la Ohambre des Communes comme dans les 
parlements des autres Etats membres (Motion for an 
Early Day), mais a donne lieu a un debat durant une 
heure et demie sur !'Union de !'Europe Occidentale, et 
le Gouvernement a pu constater !'existence d'un appui 
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Text of Recommendations 6, 6 and 7 
ANNEXE I1 
Texte des Recommandations 6, 6 et 7 
DOOUMENT 39 
RECOMMENDATION 51 
concerning the state of European defence 
The Assembly, 
Having held a debate on the theme 
"the problems of defence within the framework 
of Western European Union, especially in the field 
of standardisation and production of armaments, 
posed by the reconversion of our defence forces, in 
particular with regard to tactical atomic weapons", 
Recommends that the Council accepts the following 
principles : 
1. That a decision concerning the nature of the 
reorganisation of Western defensive forces should be 
taken in the immediate future and that a clear lead 
be given to public opinion in this matter, both by 
the national Governments and by the organs of 
Western European Union, of which this is a funda-
mental responsibility ; 
2. That the decision of the Council of Western 
European Union and of the North Atlantic Council 
concerning the issues raised in paragraph 1 be pre-
judged by no Member State, and that action depend 
upon the conclusions of prior consultation ; 
3. That it be accepted that substantial conventional 
forces be retained in order to meet all eventualities; 
4. That the West German contribution to European 
defence become effective as soon as possible. 
1. Adopted by the Assembly at its 9th Sitting, 12th October, 1956. 
52 
DOCUMENT 39 
RECOMMANDATION 5 1 
sur l'etat de la defense de l'Europe 
L'Assemblee, 
Ayant deliMre sur les « problemes de la defense 
dans le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale, 
specialement dans le domaine de la standardisation 
et de la production des armaments, tels qu'ils sont 
poses par la reconversion de nos forces armees, et a 
la lumiere de !'adoption des armes tactiques ato-
miques », 
Recommande au Conseil d'accepter les principes 
suivants: 
1. qu'une decision concernant la nature de la 
reorganisation des forces defensives occidentales soit 
prise dans un proche avenir et que l'opinion publique 
soit eclairee a ce sujet et par les gouvernements 
nationaux et par les organes de l'Union de l'Europe 
Occidentale dont c'est une des tAches primordiales; 
2. que la decision du Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale et du Conseil de l'O.T.A.N., relative 
aux problemes vises a l'alinea 1, ne soit prejugee 
par aucun des Etats membres et que leur action 
depende des conclusions des consultations prealables ; 
3. qu'il soit admis que d'importantes forces tra-
ditionnelles soient maintenues, pour faire face aux 
besoins eventuels ; 
4. que la contribution de l'Allemagne federale a la 
defense europeenne devienne effective le plus Mt 
possible. 
1. Adoptee par l'.Assemblee lors de sa 9e seance, le 12 octobre 1956. 
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DOCUMENT 39 
RECOMMENDATION 6 1 
concerning the functioRB of Western European Union in the defence field 
The .Assembly, 
Bearing in mind the broad intentions expressed 
in the Treaties which set up Western European 
Union; 
Recognising that these Treaties impose upon 
Western European Union responsibility for collective 
self-defence ; 
Believing that the .Assembly of Western European 
Union cannot hold an informed debate unless, with 
due regard to the requirements of security, all the 
documentation necessary for such a debate is made 
available, 
Recommends that the Council 
Urgently review their present interpretation of the 
amended Treaty of Brussels with regard to the 
functions of Western European Union in the defence 
field. 
1. Adopted by the Assembly at its 9th Sitting, 12th October, 1956. 
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DOCUMENT 39 
RECOMMANDATION 6 1 
sur lea activitea de l'Union de l'Europe Occidentale dana le domaine de la tU(enae 
VAssembtee, 
Considerant les objectifs fixes dans les traites qui 
constituent l'Union de l'Europe Occidentale; 
Reconnaissant que ces traites donnent a l'Union 
de l'Europe Occidentale une responsabilite pour la 
defense collective ; 
Estimant que l'Assembtee de l'Union de l'Europe 
Occidentale ne peut tenir un debat eirconstancie, 
compte tenu des necessites de la securite, si !'infor-
mation necessaire a un tel debat ne lui est pas com-
muniquee, 
Recommande au Conseil de reexaminer d'urgence 
son interpretation actuelle du Traite de Bruxelles 
modifie a l'egard des activites de l'Union de l'Europe 
Occidentale dans le domaine de la defense. 
1. Adopt&! par l'Assemb16e lors de sa 9• seance, le 12 octobre 1956, 
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DOCUMENT 39 
RECOMMENDATION 7 1 
concerning the relationship between Western European Union and Euratom 
The Assembly, 
Having examined the report of its Committee on 
Defence Questions and Armaments concerning the 
utilisation and control of atomic energy within the 
framework of Western European Union; 
Considering that the use of atomic energy is a 
matter of critical importance for the future of all 
]dember States ; 
Considering that the principal problems which 
concern Western European Union are: 
- the establishment of the closest possible rela-
tionship between Great Britain and the "Six", so 
that by the pooling of knowledge and resources the 
utilisation of atomic energy may be the more efficient 
and the more rapid, 
- the establishment of means of ensuring that 
control of fissile material exists at all stages, whether 
designed for military or civilian use, having regard 
to the provisions of the Paris Treaties, 
- the question of the possession of atomic weapons 
by the armed forces of the Member States of Western 
European Union stationed on the continent, 
* 
- the question of the acquisition of these weapons 
from other countries or of their manufacture on the 
continent, 
Recommends to the Council ; 
1. That an agreement be concluded between 
Member States with a view to ensuring that control 
of fissile and fertile material, whether designed for 
military or civilian use, exists at all stages, having 
regard to the provisions of the Paris Treaties ; 
2. That this agreement lay down the means of 
co-operation between the Agency for the Control of 
Armaments of Western European Union and the 
European Organisation for the Peaceful Use of Atomic 
Energy; 
3. That the Council undertake a study of the 
question of the possession, the manufacture and the 
use of atomic weapons ; 
Requests the Council to report to the Assembly 
on these matters. 
* * 
1. Adopted by the Assembly at its 11th Sitting, 13th October, 1956. 
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DOOUMENT 39 
RECOMMANDATION 7 1 
sur lea relatio118 entre l'Union de l'Europe Occidentale et l'Euratom 
L'Assemblee, 
Ayant examine le rapport de sa Commission des 
Questions de Defense et des Armaments relatif a 
!'utilisation et au contrllle de l'energie atomique 
dans le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale ; 
Considerant que !'utilisation de l'energie atomique 
est une question d'importance vitale pour l'avenir 
de tons les pays membres ; 
Considerant que les principaux problemes qui 
concernent l'Union de !'Europe Occidentale sont : 
- l'etablissement des relations les plus etroites pos-
sibles entre les Etats membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale de faC)on qu'une utilisation de l'energie 
atomique plus effi.cace et plus rapide resulte de la 
mise en commun des connaissances et des ressources ; 
- la recherche des moyens d'assurer a to us les sta-
des le controle des materiaux fissiles destines soit a 
]'utilisation militaire, soit a l'emploi pacifique, eu 
egard aux dispositions des Accords de Paris ; 
* 
- la question de la possession des armes atomiques 
par les forces armees des Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale sur le continent ; 
- la question de I' acquisition de ces armes a d'autres 
producteurs, ou de leur fabrication sur le continent, 
Recommande au Conseil : 
1. qu'un accord soit conclu entre les Etats membres 
afin de veiller a ce que le controle des materiaux 
fissiles et fertiles destines a !'utilisation militaire 
ou civile existe a tons les stades, eu egard aux dis-
positions des Accords de Paris ; 
2. que cet accord regle la cooperation entre l' Agence 
de Controle des Armaments de l'Union de l'Europe 
Occidentale et !'organisation europeenne dans le 
domaine de l'emploi pacifique de l'energie atomique; 
3. que le Conseil entreprenne une etude de la 
question de la possession, de la fabrication et de 
l'emploi des armes atomiques ; 
Prie le Conseil de faire rapport a l'Assembtee 
sur ces sujets. 
* * 
1. Adoptee par l'Assemblee lors de sa ne seance, le 13 octobre 1956. 
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Document 40 3rd April, 1957 
Consideration of the Second Annual Report of the Council 
Draft Reply 1 to the Chapters relating to the activities on defence questions, 
presented, on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 2, 
by M. Teitgen, Rapporteur 
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1. The report submitted to your .Assembly by 
the Councill of Western European Union (Doe. 
37) on the activities of the organisation from 1st 
February 1956 to 1st February 1957 replies 
substantially to the questions which your Assem-
bly put at its last session. 
2. The ndtaiiJly improved atmosphere of the 
relations between the Counci!l and the Assembly 
is especilaJNy welcome. A permanent exchange of 
views seems to have been started between the 
Ministerioai and t'he P'81riiam'Eml1lary organs; the 
Recommendations voted by the Assembly have 
not only been given careful study, but the Coun-
ci:l has approved their main principles. 
3. But the wishes of the AliJeJilibly have not 
been compl'eteily met. The A.aolemlbly proposed, 
in fact, thlat the acl;ivities of W.E.U. should be 
expanded to meet the whole set of circumstances 
in which it was set up, and the potliticaJl require-
ments of the present time. 
4. This exchange of views must be continued -
but it is a good sign that it has already started, 
and the cl.ose co-operation between the .Aaremlbly 
and the Council oon no doubt enalbile W.E.U. 
to become, in close coll'aboration with N.A.T.O., 
the main instrument of European defence policy. 
5. Before making guggestions on .the work re-
maining to be done and concrete proposals for 
collaJboration between the .Aa!embly and the 
Council, your Committee proposes to review 
the positive resmts of the activities of W.E.U. 
in the field of defence during the paBt; year. 
PART ONE 
Positive results of WEU activities 
in the field of defence 
6. Your Committee ObtJained information on 
WEU activities in the field of defence from 
three different sources: the Annu:all Repoxt of 
the Council (Doe. 37), the replies of the Council 
to questions put by the Committee in iti!J re-
ports on the stwte of European Defence of Oc-
tober last, and, finally, from joint meetings with 
the Council. This report first attemps to ana-
lyse the positive aspoots of the activities of 
W.E.U. in the field of defence ·both in respect 
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of the Control Agency and of the Standing Arma-
ments Committee illS they appear from the first 
two documents. Thirdly, the encouraging aspects 
of the replies of the Council contained in the 
report or given verOOliy to the Committee on 
more general aspects of defence willil aJso be 
considered. 
A. The Agency for the Control of Armaments 
(Chap. IV of the Report) 
7. It will. be recaililed that the Armaments 
Control Agency as set up by the Paris Agree-
menlts has a dUJal mission based on the limita-
tion of armaments and on the prohibition of the 
manufacture of certain annaments in given 
areas. The Agency exercises control in two ways: 
docll!IIlen:tary control and field contrdl. Both 
a-re interesting booause of their novelty. Docu-
mentary control is not in fact ldmi'ted to the 
cross-checking of infol'lm8;tion on military af~ 
fairs SUpPlied by Member States and vinterna-
tiona'l. Organisations, but also extends to the 
exa.minlation of budgetary and financial infor-
mation which, as is well known, are the only 
sources that can render documentary control 
of armaments both relevant and effective. Field 
control involve v:isitts, test checks and i:nspeetions. 
They enalble the documentary control to be 
checked. There aTe two obstacles in the "Mty of 
control by the Agency, the first arising from 
the discriminatory nature of the control set up 
by the P·aris .Agreemmts and the second from 
th'e anxiety which contrdl may cause as to the 
econo:m.i.c indtependence of Member States. These 
obstacles have been overcome throug'h the atm.06-
phere of confidence and co-operation which has 
been estalbllished during tJhe experimental year 
by the efforts of the Dirootor of the Agency, 
Admiral Ferreri. Your Committee welcomes the 
fact that this atmosphere has, in fact, been creat-
ed - it was essential from the beginning of 
control and without it the Paris Pl'O'lloiOOis would 
have been of pmely academic interest. 
8. The activities of the Agency for the year 
1956 were of an experimental nature. This was 
the decision of the Council taJren at its meeting 
of 14th December 1955. Before rtak!ing action the 
Director of the Control Agency made a number 
of personal contacts with the national sectors 
SU!bject to control. The .Agency subsequently 
proceeded with documentary control and field 
control. 
Introduction 
1. Le rapport qui est soumis a votre Assem-
blee par le {}onseil de l'Union de !'Europe Occi-
dentwle (Doe. 37) sur les activites de !'organisa-
tion du 1'.. fevrier 1956 au 1<>r fevrier 1957 ap-
porte une reponse substantielle aux questions 
que votre Assemblee avait posees au cours de sa 
derniere session. 
2. U est tout par.ticulierem.ent permis de se 
rejouir de 1 'amelioration notalble du climat des 
relations entre le Con.seil et l'.Amemblee. Un dia-
logue semble s'eta'blir entre !'instance mi!list,€.-
rieHe et l'insta.Ime parlementaire; les recomman-
dwtions votees par l'Assemblee n'ont pas seule-
ment ete etudiees avec soin, mais le Conseil y 
a aussi donne son approbation dWlS les grandes 
lignes. 
3. n s'en faut, cependant, que les vreux de 
l'Assemblee soient totalement oombles. EU.e s'est 
propose, en effet, de suggerer un developpe--
ment de l'activite de IJ.'U.E.O. qui corresponde 
tout ensemlboo aux conditions qui ont entoure sa 
creation et aux necessites politigues de l 'heure. 
4. Oe dialogue doit etre pomsuivi, IIIBlis il. est 
heureux qu'il wit ete engage, et la cooperation 
etroite de l'Assemlblee ett du Conscil peut sans 
doute permettre a 1 'U.E.O. de devenir, en etroite 
colhtboration avoo l'O.T.A.N., !'instrument de la 
poilitique europeenne de defense. 
5. Votre Commission se propose, avant de faire 
des suggestions sur le travail qui reste a aecom-
p'liT et d:es propositions concretes de coll'Bibora-
tion entre l'.Assemb'l.ee et le Conseil, de passer 
en revue les resultats posiiifs de !'action de 
l'U.E.O. en matiere de defense au oours de 
l'annee 00oulee. 
PREMIERE PARTIE 
Resultats positifs de l'activite de l'U. E. 0. 
en matiere de defense 
6. Votre Commission a obtenu des informa-
tions sur les ~vites de l'U.E.O. en matiere. de 
defense de trois souroes differentes : ie rapport 
annuel du Cooseil (DOIC1llll.ent 37), les reponses 
du Conseil aux questions p~ par la Commis-
sion dans ses rapports sur l'etat de la derense 
europeenne du mois d'ootobre dernier, et, enfin, 
les reunions communes avee le Conseil. Il sera 
terute ici d'analyser les aspoots positifs de !'ac-
tion de IJ.'U.E.O. en matiere de defense, tant en 
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ee qui oon.eerne l'Agen.ce de Con.trale que le 
Comite permanent des Armements, tels qu'& se 
degagent des deux premiers docume:nrt:s. En troi-
sieme lieu, ce qu'i1 y a d'encourageant dans les 
riponses du Conseil oonienues dWlS le rapport, 
ou donnees oralement a la Commumon sur les 
aspects pilus generaux de la defense, sera ega-
lement emmine. 
A. L'Agence de Contr8le des Armements 
(Qhapitre IV du mpport) 
7. On se souvient que 1' Agence pour le 
Controle des ArmemeDJts, instituee par les Ac-
cords de Paris, a une double mission de limita-
tion des armements et d'interdiction de f·albri-
quer certains armements dans certaines zones 
deoor:min.ees. Le collltrole de l'Agence revet deux 
modalites : un contro'le sur pieces et un oontr~le 
su:r place. Les deux sont interessan.ts en raison 
de leur origilllali.te. Le oontrole sur pieces, en 
effet, n'est pas limi<M au recoupement des infor-
mations emanant des Etats membres et des or-
ganisations internationa~es sur les questions mi-
litaires, mai.s aussi a l'examen des rin!formwtions 
de DJature budg6tJaiirre et financiere, qui, on le 
sait, sont les seules qui rendent pertinent· et 
effectif un corutrole sur pieces en maltiere d'ar-
mements. Le contro1e sur plaJCe evoque, lui, des 
visites, des sondages et des inspections. Il per-
met de verifier 'le oontrole sur pieces. Deux 
ecueils mena~t le oontrole de l'Agence, le 
premier rtenait au ooractere de discrimination 
en matiere de controle que les Accords de Paris 
avaient maintenu, et le second residait dans les 
inquietudes. que ce controle pouvait faire peser 
sur iJ.'independance economique des Etats mem-
bres. Ces ecueils olllt ete surmontes dans un cli-
:rwl.t de confiance et de cooperation qui a ete 
etabli au oours de l'annee experimen:taile, grace 
aux efforts du directeur de l'Agence, i'amiml 
Ferreri. Votre Comm~ion se rejouit de ce cli-
mat qu'il etait essentiel d'instaurer des les de-
buts du controle, et sans lequel les Protocoles 
de Paris seraient fin:alement demeures Lettre 
morte. 
8. L'acbivite de l'Agence pour l'annee 1956 a 
revetu un cametere experimental. TeHe awit 
ete la decision du Conseil lors de sa reunion du 
14 decembre 1955. Avant d'agir, le Directeur 
de l 'Agenoo de Controle a etaJbli un certain 
nomlbre de corutacts pe:rsonnels avec les secteurs 
nationaux controlables. L'Agence est ensuite 
p~ au controle sur pieces et 6gallement au 
oontro'le sur place. 
9. Thre Council has mppHed a very detafled 
report on documentary control. Your Commit-
tee only wishes to consider a few items which 
appeared to it especially important. The re-
plies to the questionnaire on the level of stocks 
of weapons and the level of armaments pro-
duction, and the lists of depOts and :&ctories, 
and information communicated by N.A.T.O., 
have in general been satisfactory. The report, 
however, is not very clear where it states enig-
matically that for forces under nationall co::1:trol, 
owing to the non-existence of agreements dirter-
mining the level of these forces, the inrfol'Jll8o-
tion has not been satisfa<Mry. Your Oomm.ittee 
considers either that the agreements referred to 
in Article 5 of Protocol II should be signed, or 
tlm.t Member States without awaiting such 
agreements should suppiy infol'IIUlJtion in their 
possession on the armaments of these forces. 
The Assembly wishes to receive the text of these 
agreements when they are signed. 
10. Your Committee had drawn the attention of 
the Council to the importance of exports of 
armaments subject to control, and won.del'S 
whether the incomplete nalture of the informa-
tion g1athered by the Ageney may not be a 
souorce of serious anxiety in the future (Art. 22 
of Protoool IV) . 
11. There is good reason for satisfaction in ob-
serving that the ~hecks carried out by the 
~y have not given rise 1Jo protests nor to 
any measures becoming neoossary to ensure 
imptemenJtation of the Paris Agreements. No 
doubt the fundamental difference between 
N.A.T.O. and W.E.U. referred to in the Coun-
cil's report [Section B, Ill, (3)] may give rise to 
difficulties; if it is true that N.A.T.O. aims 
mainlly at bringing W anern defence forees up 
to the desired lewl of efficiency, W.E.U. has to 
ensure that levels of stocks are respected. More-
over, the control exercised by W.E.U. cannot be 
restricted merely to the armed fOl'OOS of member 
countries avaJilable to N.A.T.O. 
12. Field control, whicll is to suppllement docu-
mentary control, has been of a qUIRntitJative na-
ture and one of non-manufacture. For an expe-
riment, the ootivities of the Agency have already 
been considerable during 1956. The number of 
depots visited, including British depOts, as well 
as factories, seems to have enalJled some samplling 
of the control to be effected 1• The methods of 
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quantitaJtive control are interesting. The inspec-
tors are introduced to the national officials, to 
whom the whole of the control proeess and the 
scope of the operation is explained. It is agreed 
that Agency teams IIII8y be accompanied by na-
tional offici:aJls and it is recalled that in no c~ 
cumsta.nees may the inspOOtion endanger the 
seeret of manufacturing pl'OCe8SeS. Documentary 
control gives information which is also checked 
by a sampling process during visits oo factories 
anij depOts. Being newly instituted, ootivities of 
the Agency in the fie'ld of quantitaltive eon:trol 
enable lessons to be loomed to which wide publi-
city shou[ij be given. The i.ruformation coil.ieleted 
by the Control Agency during the experimental 
year might also be used as the basis of a note 
whicll coulld be of intent~~; to the United Nations 
Disanmament ComDllittee. Your Committee would 
like to have the opinion of the Council on this 
poinlt. 
13. It will be reoo1led that the control of non-
production relates to the non-production of the 
so-oo!lled '' ABC '' weapons on the territory of 
the Federal Republic of Germany. So far con-
trol has been exercised over the non-production 
of warships. It is agreeable to note the confident 
and ful9. co-operation afforded by the authori-
ties of the Federall Republlic of Germany. There 
is no need to stress the interest of the control 
of non-produmion of atomic weapons; it would 
be useful to know how the Agency has been aJble 
to fuHil its task in this field. (Contrary to the 
impression created by recent press announce-
ments, onily American - and soon British troops 
- stationed in Germany and not the German 
forces .themselves are equipped with atomic wea-
pons). 
B. The Standing Armament. Committee 
(Chap. V of the Report) 
14. At present the armaments drive in Westem 
Europe is hindered by the economic di:ffieulties 
of Member States, and by the inability of Sta-
tes to produce the necessary a.rmaments by 
themselves. From this conjunction of factors a 
(1) Your Committee is anxious to be represented at 
one of these inspections in 1957. 
9. Le Conseil a fourni un rapport tris circo:l&-
tancie sur le controle sur pieces. V o'tre Commis· 
sion ne veut en retenir que quelques points qui 
lui ont semble plus particulierem.ent importants. 
Les reponses au questionnaire sur le niveau des 
stocks d'armeme:nts et sur le mveau de produc-
tion d'armement.s, ainsi que su:r les listes des 
depots et usines, et la communication d'inlforma .. 
tions pa:r l'O.T.A.N. ont ete, en regie generale, 
satisfaisanltes. Le mpport, cependant, n'est pas 
tres clair lorsqu'il se borne a enoncer que pour 
les forces sous controle national, en raison de 
!'inexistence dlaooords fixant le niveau de ces 
forces, les renseignements n'on.t pas eta eatisfai-
sa:nts. Votre Commission estime qu'ii faudrait 
soit que les accords prevus a !'article 5 du Pro-
tocole no II soient signes, soit que les Etats 
membres donnent, sans attendre ces ·aooords, les 
i.n!formations qu'& possMent sur 'les al.'llllements 
de ces forces. L'.Assemlblee sou'haiterait que lui 
soit communique le texte de ces accords lors-
qu'ils seront signes. 
10. Votre Commission avait attire l 1att::ention 
du Conseil sur l'importanlce de ia question des 
exportations d'al.'llllements soumds au contro1e, et 
eHe se demande si le £ait que les renseignements 
recueillis par i'Agence sont incom.plets, ne laisse 
pas planer pour l'~&venir une inquietude serieuse 
(article 22 du Protocole ID.0 IV). 
11. · On ne peut que se feliciter de oonstater que 
les verifications qui ont ete e:ntreprises par 
l'Agenc:e n'ont pas conduit a des protesta1lions 
ou a des mesures de l'.Agence destinees a faire 
respecter les Accords de Paris. Sams douie la 
difference d'objet de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. 
indiquee dans le rapport du Conseil [Section B 
Ill, (3) ] peut conduire a des di:MicuHes s'i'l est 
vrai que l'O.T.A.N. sll.tta.che surtolllt a reaJ.iser 
le niveau d'efficacite voulu des forces de defense 
de l'Oooident et si 1 'U.E.O. doit assurer le res-
poot des niveaux des stooks. D'autre p&--t, le 
ooDJtrOle de l'U.E.O. ne peut ~tre limite aux 
seules forces a.nnees des pays membres qui sont 
mises a la disposition de l'O.T.A.N. 
12. Le controle sur pllace, qui doit parfaire le 
controle sur pieces, a rev~tu un caractere quan-
titatif et un carootere de non-'falbricBition. L'ac-
tivite de l' Age:nce poux ~tJJe e~rimentale · a 
deja ete remarquable aU OOUI'S de l'annoo 1956. 
Le nombre de depOts visites, parmi lesquels il 
faUlt noter les depots britanniques, ainsi que des 
usines, semble avoir permis un certain 00h81D.til-
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lonnage du controle 1• Les methodes appliquMs 
pour ce controle quantitatif sont interessantes. 
Lee inspooteurs sont presen~ aux fonction-
naires nationaux auxquels est e~ique l'ensem-
ble du procesms de controle et la portee de 
l'opemtion. n est admis que les b:}uilpes de 
1' Agence peuvent ~tre accompagnees par des 
fonetionnaires nationaux, et il est rap~e que 
le oontrole ne saurait mettre en aucun cas en 
danger Le secret des proOOdes de fabrication. Le 
controle sur pieces donne des 'informations qui 
sont e~emeDJt verifiees par un procede de son-
dage lors des visites aux usin"es ou aux depots. 
L'ootion de l'Agence dans ce oontrole quantita-
tif, parce qu'eUe est nouveRe, permet de tirer 
des enseignemelllts auxquels devrait ~re donnee 
une Large publicite, et il serait peut-~tre pos-
siiMe de iaire, sur les bases de ces enseignements 
tires des traV!aux de l'Agezree de Controle pen-
dant l'a:nnee experimentale, une note susceptible 
d 'interesser ies travaux de !la Commission du 
Desarmement des Nations Unies. Votre Commis-
sion souhaiterait avoir l'avis du Conseii sur ee 
poiDJt. 
13. En ce qui concerne le oontrole de non-fabri-
oation, oo. sait qu'U porte sur la non..fabricatioo 
des armes dites A, B, C, sur le territoire de la 
~ulblique Federale d'.Allemagne. Jusqu'a pre-
sent, le controle a ete effootue .sur la noo-fabri-
cation de navires de guerre. Il est heureux que 
la oooperwtion des autori'tM de la RepuMique 
Federale d'.Allemagne ait ete as8U1"'0 de ~n 
confiante et oompl~. L'interet du controle de 
non-'fabrication des armes 81tomiques qui n'a pas 
besoin d'etre sou!ligne exigerait que l'on sftt 
comment l'Agence de Cootrole a pu assumer sa 
charge di8.DS ce domaine. (Contmirement a Pim-
pression creee par de recen'tes nouvelles de 
p:resse, semes les forces americaines stationn6es 
en Allemagne - et bientOt les forces brita.nni-
ques - mais non les troupes allemandes soot 
equipees d'armes atomiques.) 
B. Le ComiU permanent dea Armementa 
(Chiapitre V du rapport) 
. . 
14. L'effort d'a.l.'llllement de l'Europe occiden-
tale . est limdte, a 1 'heure '8JCtue'lle, par les diff}. 
cult&! ooonomiques . auxquelles sont suje1s les 
Etat.s membres et par l'incapacite de ces Etats 
pris individuel!lement de produire ces arme-
1. Votre Commission souhaiterait etre representee lors 
d'une de ces inspections au cours de 1957. 
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weakness in the ''shield'' has resulted which· is 
disquieting. Moreover, in spite of the value of the 
work of the Armaments Control Agency for any 
general -disarmament, as long as Soviet Russia 
persists in its attitude displayed at Budapest, 
the limitation of armaments production will. be of 
somewhat academic interest. It would rather ap-
pear that the task of W.E.U. is to facilitate and 
to encourage the standardised production of wea-
pons witfurin the framework of a viable economy. 
15. Your Committee has therefore been some-
what disappointed to observe that the Council's 
report makes onlly Limited reference to the Stand-
ing Armaments Committee, which is out of keep-
ing with its real importance and with the work 
which it has now carried out. 
16. The Report of the Council concentrates on 
the sati!ifootion of immedialte requirements in 
completed equipment and on problems of replace-
ment and mddernisaJtion. 
~i) On the satisfactitnt of immedwte require-
ments omd existing completed equipment we 
can only agree wi'bh the need for an e:mh:ange of 
vi6WS "on procurement prog:ramm'eS in order to 
achieve greater co-ordination bot'h ·as to timing 
and geogra.p:Jrical distributtion of tihe principaJI. 
contracts to be passed". ExChanges of military 
and technica1 iruformation which have been car-
ried out in the Standing Armaments Coonm'ittee 
still only relaJte to limited types of armaments. 
But the dry teclmic:a!l details given in the report 
must not discourage your Assembly, and your 
Committee stresses the importance of these ex-
changes of views w'hlch prepare the basis for 
active mufti'l181teraJl ooNabo11ation. The Working 
Groups which a.re dealing with these teJchn'ica1 
questions within the Standing Armaments Com-
mittee p~ay a part Which must not be underesti-
maJted. 
17. Your Committee has frequently drawn the 
attention of the Assemb1y to the mediocre oohie-
vements in the field of standardisa:tJion and joint 
production of armaments. It will not repeat its 
remarks on these shortoomings but merely ex-
plain them . in recalling the numerous e6onomic 
and poliltical dbslta.cles whieh beset the standar-
disation of existing oomp[eted equipment. 
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18. It sholrld, however, have been pmm'Me ro 
achieve results in this field in the case of the 
German Federal Republic. Your Committee 
would be glad to know the criteria on which 
equipment has been chosen and would be grate-
ful for an exhaustive list of this equipment, with 
the names of the countries where orders have 
been placed, to be communicated to it by the 
Council. 
19. It is therefore in the field of replacement 
and modernisation of equipment that quicker 
action of the Standing Armaments Committee 
may be hoped for. 
20. The report of the Council states that ''the 
countries of Europe, i.f they rely on their own 
resources, cannot resolve the many di:ffiicuities 
of rep1Jaooment' '. Your Committee has taken 
good note Olf this remark and welcomes the poSi.. 
tion taken up by Member Governments. 
(ii) In the field of repla.cefMn.t ood modernisa-
tion of armamenfs various interesting activities 
h:ave been initiated during the past ye1ar by 
national delegations to the Standing Armaments 
Commi-ttee. Fou;r proposails of wrying impor-
tance are referred to in the Report. It has, in 
fact, been suggested that countries interested in 
the manu:fact:ure of certa.in weapons, and who 
have decided to pa.riJicipaJte financially and tech-
nically in joint design studies for certain wea-
pons, should do so in the framework of the 
Standing .A!rmaments Oommlittee. SQ far only 
the development of ligh't AA ar'tiillery seems to 
have been envisaged. The three other sugges-
tions relate to the exchange of information on 
scientific and aeronautilcal teelhnie!al prolbllems 
which coulld be effeeted throug!h the Standi:::tg 
Al'lllULDlents Committee. It is cle8Jl" tJhat both the 
scientific and economic r~urces of Europe are 
limited and that it is essentirul that the best use 
be made of them. It is for this reason thlat the 
propoeal for an eXJChange not on[y of views but 
of information in the field of a.iremft :research 
is very interesting. It has a!1so been suggested that 
such co-operation should not be limited to aero-
nautical reselarcih but extended to questions of 
concern to the Navies and Land Services. 
21. Going beyond such co-ope:ration it has been 
suggested that agreement should be sought on 
sharing the wo:rlk of research and development -
an'd here the Report must be quoted : "It is hoped 
meuts. De cmte oonjugaison resulte une faille 
dans le ibouclier defensii, qui, par ceitains ootes, 
est preoocupante. Aus8i, maJgre l'inte:ret des tra-
vaux de [' Agence pour le ContrOile des Arma-
ments pour un desa.rmement genera:l eventuel, la 
limitation de la produ~on d'armements prend, 
aussi longtemps que la Russie sovietique persis-
tera dans il'attiltude de Budapest, un caractere 
quelque peu academique. n semblerait plutOt 
que la tache de l'Union de l'Europe Oooiden-
tale soit de f.aciliter, de stimu:ler la produc.tioo 
stand8Jl'disee des armements et de 1 'inscrire dans 
un conte:xtte eoonomique viBible. 
15. Aussi votre Commission a-t-elle eu un cer-
tain desappointement A constater que IJ.e rapport 
du Conseii n ll.ccorde au Comite permanent des 
Armaments qu'une place limitee qui ne corres-
pond pas A son importa:nce reelle et pas davan-
tage aux travaux qu'il vient d'effectuer. 
16. Le rapport du Conseil se p.reoocupe de la 
sa.tisfaction des besoins immediaJts en ma~riels 
finis, et des pr<Memes de rempl81Cement et de 
modernisation. 
(i) E"' ce qui ooncerne la satis{acrtiml, des 
besoins immediats e"' materiels finis existoots, 
on ne saurait que tomber d'aceord sur iJ:a neces-
site d'un echange de vues «sur les programmes 
d 'Mhats I8Jfin d'aboutir A une coordiootion plus 
poussee dans iJ.e temps et dans l'espace des prin-
cipaux marches 3. cooolure ». Les OOhanges d'in-
form:aJtions militaires et techniques auxquelles i1 
a ete procede au sein du Comite permanent des 
Armements n'interessent enoore que des types 
d'armemenrt;s limites. Mais l'aridite des details 
techniques du rapport ne doit pas ~buter votre 
Assemblee, et votre Commission desire insister 
sur !'importance de ces echanges de vues qui 
permettent d'envisager une COilla;boration active 
sur une base multi:lruteraJle. Les groupes de tra-
vail qui, au sein du Comite permanell't des 
Armaments, se p:rOOooupent de ces questioos 
techniques ont un ·rOile qu'iiJ. semilt vain de sou&-
estimer. 
17. A plusieurs reprises, votre Commission a 
asttire !'attention de l'Assernlblee sur la m&lio-
crite des resuitats obtenus dans le domaine de 
la stlaindaroisatioo et de la production en com-
mun des armements. Elle ne reviendra pas sur 
cette defi~ience, tout au plus voudrait-elle l'ex-
pliquer en rappelanrt que des obstaC'les tres 
nombreux d'orore economique autant que d'or-
dre politique renden.t 1a standardisation des ma-
terials finis existanta enremement diffic:iile. 
·5s 
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18. En ce qui conc:erne la Republique F6derale 
d'Allemagne cependant il aurait ete possible d'ar-
river A un resultat en ce domaine. Votre Com-
mission desirerait savoir du ConseitJ. quels cri-
teres ont servi de base au choix des materiels 
dant elle aimerait avoir une liste exhaustive avec 
les noms des pays ou les commandes ont ete 
passees. 
19. C'est done dimS le domaine du remplace-
ntent et de la modernlsa.tion du materiel qu 'il 
faut escompter une action plus rapide du Co-
mite permanent des Armements. 
20. Le rasppont du Conseil constate que « s'ils 
comptenJt sur leUl's seules ressources, les pays 
europeens pris isolement ne peuvent resoudre 
les multiples difficuilit:.es inherentes aux pro-
blames de remplacement ::.. Votre Commission en 
prend bonne note et se felicite de cette prise 
de position des gouvemements membres. 
(ii) Drms le domaine du rempl.aceme111t et d6 Za 
modernisation, des armements, differentes initia-
tives inll:eressan'tes ont ete prises au cours de 
l'annee ecoulee par des delegations nationales 
au sein du Comite permanent des Armements. 
Quatre propositions d'ineg&le importance sont 
indiquees dans le napport. Il a ate propose, en 
effet, que ies pays qui seraien.t inte~ A la 
fabrication de certaines armes et decides A par-
ticiper finaneierement et toobniquemenlt A des 
etudes en commun pour la mise au point de 
certaines armes, puissell't 'le faire dans ie cadre 
du Comite. permanent des Armements. Jusqu'A 
present i1 ne semble avoir ete envisage que des 
recherches pour la mise au point de Partill.erie 
Iegere anti~aerienne. Les trois autres suggestions 
releveni de l'echange de renseignements sur les 
prolblemes d'ordre scientifique et tec'lmique aero-
naurt;ique qui poUl'l'lait e"re assure par l'iillterm.e-
diadre du Comite permanent des Armemen:ts. I1 
est certain que les ressources de 1 'Europe, tant 
scientifiques qu'eoonomiques, sonrt; limitees et 
qu'il- impo!1te de iJ.es utiHser au mieux. C'est 
pourquoi la proposi'tion faite de proOOder A des 
echanges,. non plus de vues, mais d~nforma­
tions dans ie domaine de la :recherche aeronau-
tique est tres interessanlte. I1 a ete suggere, 
d 'autre part, que ootte cooperation ne soit pas 
limitee A bai recherche aerooautique, mais eten-
due aux questions interessant la marine et l'ar-
mee de terre. 
21. Allant plus loin que cette cooperation, iil a 
ete propose que l'on cherche A ta;boutir A un 
acoord sur iJ.a repartition des taclles en matiere 
de recherches et de dewloppement, et - i1 fawt 
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that it might be posstole to co-ordinate actimt 
in the design a;nd 'II&MI.ufacture of completed 
eq'Wipment". Your Committee considers that this 
is the key to the problem. If joint studies are 
undertaken it will then be possible to achieve 
the manufacture of standardised equipment, 
since it wil1 have been jointJI.y designed. Com-
pared with the limited results obtained with 
existing completed equipment, this rather theo-
retical but still most important result of agree-
ment on the necessity for joint researoh must 
be given its full importance. This is, of course, 
on!ly a beginning, but a beginning fuJ.Il of hope 
without its counterpart elsewhere. It would be 
of value to know the aJttnude of the other dele-
gati008. In conclusion - the 1iast interesting and 
important suggert.ion - it has been proposed, 
but not, apparen1Jly, agreed as yet, that member 
countries should make their research and testing 
faciUties aVIailable to their partners. 
22. The positive aspect of the activities of the 
Standing Ann.aments Committee during 1956 
seems satisfactory to your Committee, which has 
borne in mind th:e fact that the Committee was 
only set up by a decision of 7th May, 1955, and 
that, although t'his body is to be the instrnment of 
thoroughgoing co-operation in armements manu-
facrture - eo-operation e:rt.ending from design 
study to the production of completed equipment 
- it is nevertheless an intergovernmental body 
which can only operate to the enent that Mem-
ber States are prepared to make use of i:t and 
genuinely desire to achieve joint action. It is 
important that our Governments should decide to 
use this means of achieving both pjartial and 
general agreements which wi!ll aJffect 8.l'Illat-
men1:s production. The .Assem:My reserves its 
decision wlill.e aW'ai'ting the decisions of the 
Council on the British propoeais for developing 
the activities of the Cotnmittee which are referr-
ed to in the Council's Press Oommuniqu~ of 
26th February, 1957. 
23. At the joint meeting of the Council and the 
Committee on 8th February, 1957, in London, 
after hearing a statement by the German Ambas-
sador on the level of forces in Germany, the 
Committee enjiQyed a most profitable and inter-
esting discussion with the German representative 
not only on the subject for which the meeting 
was called, i.e. the German defence effort, but 
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also on the conceptions of the German Ministry 
of Defence concerning the manufacture of arma-
ments. Your Committee was especially interested 
to learn that the Federal Republic did not intend 
to manufacture all these armaments itself; quite 
the contrary, it has planlled to rely heavily on 
foreign armaments industries and has actually 
proposed, if required, to supply various equip-
ment to other member countries. It also seemed of 
interest to your Committee that an exchange of 
views had been po!Si:b1e with the Council on the 
subject of the manufacture of guided misslles. 
This exchange of views has no duubt been very 
limited and largely disappointing. It is, however, 
of fundamental importom.ce that the question, of 
the manufooture of modern. woo-po-ns, especially 
of guided missiles, should be taken up within 
W.E.U. The difference pemisting between the 
discussions of the British Minister of Defence in 
the United States and thiOSe whieh were held 
between the French and German M:in:isters of 
Defence spring from the fact that .A:tgio-A.me-
riean co-operation is outside W.E.U. whereas 
Franco-German ookbOration on guided missiles 
must necessarily be effected within the frame-
work of W.E.U. in accordance with the provis-
ions of Protocol Ill of the Paris Agreements. 
C. Other points 
raiaed in the Council'• Report 
I. ARTICLE V OF THE TREATY. 
(Chapters I A, 11, 1 of the Report of the Council) 
(a) Gen.eral remarks 
24. Since the first Joint Meeting between the 
Committee and the Council the Committee has 
been pressing the question of the difference in 
wording between Article V of the W astern Eu-
ropean Union Treaty and Article 5 of the NATO 
Treaty. 
25. This difference undoubtedly raises an im-
portant legal point concerning whdeh it is the 
Committee's interpretation, and not that given 
by the Council, which is valid. On the other 
hand, from the practieall point of view it may be 
questioned whether in military terms it wolrld 
ever be possiMe to impil:ementt the WEU Ar-
ticle V on a time-scale different from the gen&o 
raJ action by N.A.T.O. under Article 5 of the 
NATO Treaty. 
citer ici le rapport - « Qn espere qu't"l sera 
possible de coordonner la conception et la fabri-
cation de materiels finis. » V otre Commission 
estime que c'est la clef du probleme. Si l'on 
reaiise des etudes en commun, il sera alors pos-
sible d'i8:boutir a la f<lbbricaltion de ma.teriels 
standardises par le fait meme qu'ils auront ete 
conc,:us en oommun. En face de la mediocrite 
des resultart:s dbtenus dans le domaine des mate-
riels finis existanlts, il :faut placer ee :resuit;a,t 
un peu theorique, mais neanmoins tres impor-
tant d'un accord sur la necessite des rechereh.es 
en oommun. Ce n'est certes qu'un debut, mais 
c'est un debut plein de promesses qui n'a pas 
d'equivalent ailleurs. Il serait important de 
connaitre !'attitude des autres delegaltions. En-
fin, derniere suggestion inte:ressante et impor-
tante : il a eta propose, mais il ne semlble pas 
que l'on soit arrive jusqu'a present a un aC'Cord 
en ce dom.aine, que les pays membres mettent 
a la disposition de ~eurs partenaires des moyens 
d'etudes qui sont en leur possession. 
22. L 'aspe~ poaitif de l'ill~Crtion du Comite per· 
manent des Armements au cours de iJ.'annee 
1956 a semble satisfaisant a votre Commission 
qui 18. garde present a !'esprit que le Comite n'a 
ete cree que p:ar decision du 7 mai 1955, et que 
oot organisme, s'il doilt etre !'-artisan d'une coo-
peration po'W!fJOO en matiere de fabricwtion d'ar-
mements, cooperation s'etendan.t des etudes pre-
liminaires a m produetion de materiels finis, est 
cependant un orglalle intergouvernemental qui 
ne peut foootionner que dan.s la mesure ou les 
Etats membres veulent s'en servir et veulenlt 
veritablement rea'liser une ·action commune. Il 
importe que nos gouvernements se dOOident a 
utiliser ce cadre pour faire aboutir des accords 
partiels aussi bien que genemux qui auront un 
resmtat sur '118. production des armaments. L'As-
semblee reserve son attitude en attendant les 
decisions du Conseil sur 'les propoSitions brita.n-
niques de dewlopper i'actiO'll du Comite dont il 
est fait mention dans le comm'llllique de presse 
du Consei1 du 26 fevrier dernier. 
23. La Commission, a sa reunion commu:1e avec 
le Conseil, le 8 fevrier dernier a L001dres, apres 
avoir entenidu un expose de l'ambassadeur d'Al-
lemagne sur le niv-eau des forces -en Mlemagne, a 
pu avoir avec le rep:OOsenta.:1t allemand au 
Conseil un oohwnge de vues extremement profi-
table et interessant, non seulement sur le sujet 
qui avait ete a l'origine de cetlte reunion, a 
savoir !'effort du rearmement de !I.'Anemagne, 
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mais aussi sur les conceptions du 1\finistere alle-
mand de la Defense en matiere de fabrication 
des armements. Votre Commission a tout parti-
culierement ete interessee d '·apprendre que la 
Repll!blique Federale n-e projetait pas de fabri-
quer pour elle-meme tous oos armements ; qu'au 
contraire, elle a.vait prevu de faire un iJ.arge 
appal aux industries etrangeres et qu'en!fin el[e 
envisagea.it, le cas ecMa.nt, de fournir different& 
materiels a d'autres pays membres. H a paru 
ega1em-ent interessant a votre rapporteur qu'un 
dialogue ait pu s'etaJblir avec le Conseil au su-
jet de 1a fabrication des engins telegrudes. Sans 
doute, ce dialogue est.-il reste tres i.nsuffisant et 
decevant dans une large mesure. Il est d'une 
importance capitale pour l'U.E.O. que la ques-
tion de la fabrication des armements modernes 
et notamment des engins teUguides se fasse sous 
le couvert de l'U.E.O. La difference qui existe 
entre les enJtretiens du Ministre britannique de 
la Defense aux Etats-Unis et ceux qui ont eu 
lieu entre les Ministres fran~is et allemand de 
la Defense tient a ce qU'e la oolla~bora.tion anglo-
am~ricaine est etrangere a l'U.E.O., tandis que 
1a collaboration franoo-a!llemmllde en matiere 
d'engins teleguides doit neces:~airemelllt se faire 
sous l'egide de iJ.'U.E.O. en vertu des dispositions 
du Protooole no Ill des Accords de Paris. 
C. Points divera 
soulevea daft8 le rapport du Coft8eil 
I. ARTICLE V DU TRA.rr:B. 
(Chapitres l"r, A, et II, 1 du rapport) 
(a) ObservatUms generales 
24. Depuis la premiere ~ion qu ~ie a tenue 
en oommun avec le Conseil, la Commission n 'a 
c-esse de sou:lever la questioo. des differences 
existant entre le texte de !'article V du tmite 
de l'Union de l'Europe Occidenta:le et ie texte 
de !'article 5 du Tr.ruite de l'AUantique Nord. 
25. Ces differences posent un prollleme juridi-
que ~moot important, et il est manifeste 
que e'est l'interpretation qu'en a donne aa 
Commission, et non pas celie du Conseil, qui est 
1a 'bonne. D'un autre c&t..e, on est en droit de 
douter, sur le p!1an des realites militaires, que 
se presente jamais un cas ou il put ne pas y 
avoir contemporaneirt:e entl.ll !'·application des 
dispositions de l'artiele V du traite de l'U.E.O. 
et l'action pilus generaile entreprise pa.r l'Orga-
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It may be argued that this is a situation of 
foot dependent essentiwlly upon American policy 
and the esence of American bom!bers and 
missiles in a state of immediate readiness; and 
iliat the Committee should consider the Treaty 
position as being the more important. This 
would indeed be the case, were either American 
poliiey or American defensive preparedness to 
change, or her troops to be Wl"thdrawn from Eu-
rope. But the mere mention of such a possibility 
shows the d'allger which is run if the question 
of the interpretation of Ar'ticle V is pushed 
too far. 
26. The reason the Committee raised this issue 
was not because it was not aware of the preced-
ing considerations, but because it wished to use 
the legal point in order to make a breach in the 
Council's view that Western European Union 
has no military functions apart from the Stand-
ing Armaments Committee and the Agency for 
the Control of Armaments. 
This in turn involved two questions: (a) infor-
mation; (b) Europe's relwtiJOnship to American 
within N.A.T.O. 
With regard to the question of information, it 
was pointed out th~ there was no NATO As-
sembly, and that therefore the Council should 
at least channel infOI'lllation which it did not 
possess itself, but which it could obtain from 
the NATO Council, or from information com-
municated by Governments to national parlia-
ments, to the WEU Assembly. The Committee 
submits a draft Recommendation 1 to the Council 
on this question. 
27. The second vital question is one which has 
innumeraMe aspects both political and military. 
If the Conmiittee is satisfied that in practice 
there wiJ.l be no delay in the case of aggression, 
then it might be argued thwt attention should in 
future be concentrated on issues such as whether 
Europe should produce her own guided missiles or 
should be entirely dependent on America for 
these; or whether some inte~mediiate position 
1. See para. 32 below, 
60 
cannot be found, while making full use of Eu-
ropean standardisation possibilities. 
(b) Legol in.terpretatiotr, of Article V 
28. The legal argument with the Council has 
proceeded by the folowing stages: 
(i) The Council contended that, although there 
was an admitted difference !between the tem of 
the two Articles 5, W.E.U. had by its own actioo 
h'anded over its defence fu.ootions to N.A.T.O. 
by virtue of the Resolution of December 1950 
adopted 'by the BrtUBels Treaty Organisation. 
To this the reply was made that Western Euro-
pean Union was not in ex'istence in December 
1950 and was not bound by the decisions of the 
Brussels Treaty Organisation. 
(ii) The Council claimed that tthe meaning of the 
Resolution of Deeemlber 1950 h'ad been incorpor-
ated in 1Jhe Paris Agreements of October 1954 
to whic:h the Federal Repu!Mic of Germany and 
Italy were parties. 
It was established that the text of the Resolution 
of December 1950 had not been communicated to 
either the Genn:an or the Italian Governments 
at the time of ·1he signature of the Paris Agree-
men'ts, and is not referred to in the Resolution 
of the Nol'lth Atlantic Council deail.ling with the 
precise point of the relations between W.E.U. and 
N.A.T.O., wlhleh was adopted IllS part of the Paris 
Agreements. 
(iii) The United Kingdom Under-Secret;a;ry of 
State for Foreign Mfairs then advanced the 
view 'tfulat a:lthough Artiole V of the WEU TreaJty 
did go further than Mtticle 5 of the NATO 
Trea;ty, ~ts implementation was not the respon-
silbility of the WEU Council as such, but wras 
the individual responsibility of Governments act-
ing within N.A.T.O. 
Were this to be the case, it would raise the 
question as to why Western European Union 
exists at all. It is, however, in the view of your 
Committee an invalid position, in that Article 
VIII of the WEU Treaty created a Council spe-
cifically for the purpose of impllementing the pro-
visions of the WEU Treaty, including Artietle V. 
nisation de l'Atlantique Nord conformemenrt; a 
1 'arti~le 5 die son propre traite. 
On peut arguer que c'est ~a une situation de 
fait dependant essenti.el[ement de !la politique 
americaine, et de !'existence de bombardiers et 
d'engins tklieguides americains en etat d'in.rter-
venir insbantanement, et que la Commission 
doit tenir pour plus importanw les dispositions 
du traite de l'U.E.O. 11 en semit assmoemen.Jt 
ainsi si la pdlitique des EtaJt.s-Unis, ou reta.t de 
leur prepamtion mili'taire, venaient a changer, 
ou si les troupes americaines deVJaient etre reti-
rees d 'Europe. Mais 1a seu.'l.e mention d'une rte1le 
evenJtualite montre ie danger qu'i'l y aurait a 
s'appesrantir par trop sur la queStion de !'inter-
pretation de l'al'lticle V. 
26. Si la Commission a soulleve ee point, ce 
n'est pas par ignorance des considerations qui 
precedent, mais parce qu'el:lte voulait, ce faisant, 
battre en brrehe sur •le terrain juridique l 'opi-
nion du Conseil selon laquelie iJ. 'Union de !'Eu-
rope OccidenJtale n'a pas de IIIlissions d'ordre 
militai:t:e a remplir, hormis celles qui ont ete 
confiees au · Comite permooent des Armements 
et i l'Agenlee pour le Co:htrole des Armemen18. 
Deux questions se trouv;aient, par la meme, 
posees : (a) OOile des informations; (b) celle 
des relations entre l'Europe et l'Amerdque au 
sein de l'O.T.A.N. 
Concernanrt; les intformations, la Commission a 
souligne qu'en ['absence d'une Assemil1lee de 
l'O.T.A.N., le Cooseii devrait transmettre a 
l'Assemblee de l'U.E.O. les ren~ignements qu'il 
pourrait Obtenir a cet effet du Consetl de 
l'O.T.A.N., ou qu'ill tirerait, a l'inltention de 
l'Assemblee, de la documentation fournie par [es 
differents gouv.emements a leurs parlemen18 res-
pectifs. La 'Commission depose, a ce su.jet, un 
projet de recommandation 1 au Co~il. 
27. Le second probleme vitaJ. presente de mul-
tiples aspec1:8 tant politiques que mili'tadres. En 
admettant - si tel!le est !'opinion de [a Commis-
sion - qu'il serail!;, an fait, repondu sans d&i 
aueun a une eventuelle agression, i1 semblerait 
que, dorenaV'IlJlt, l'atterutioo dut se concentrer 
sur des problemes te'ls que ceux-ci : convient-il 
que !'Europe faJbrique ses p;ropres engins tela-
guides, ou doit-ell.e reSter a cet ~ dans Pen-
1. Voir paragraphe 32 ci-deesous. 
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tiere dependance de 1' Amerique, ou encore ne 
pourrait-on, tout en mettant ~einement a pro-
fit les possi:bilites de Sllandardisaltion europe-
enne, definir un moyen rterme entre ces deux 
propositions. 
(b) lt~-terpretatiun. jwridiqWJ de l'arlicle V 
28. La CODJtroverse juridique a.vec le Conseil a 
suivi le COlll'S que voici. 
(i) De Conseil, tom en admettant qu'ill existe 
une difference entre les textes des deux articles 
cinq, pretendrut que l'U.E.O. avait de soo pro-
pre chef delegue 889 fonctions defensives a 
l'O.T.A.N., aux termes de 1a Resolution de 
decembre [1950 prise par l'Organi9111tion du Tmi·· 
te de Bruxel[es. 
Ll fut repondu a cela que !'Union de l'Europe 
Oooidentale n'existait pas en decembre 1950 et 
qu'elile n'etait pas liee par les decisions de !'Or-
ganisation du Trai'te de Bruxelles. 
(ii) Le Conseil soutmt en retour que la sub-
stance de [a Resolution de d&embre 1950 awit 
ete incorpo~ d&nS 'les Accords de Paris d'oc-
tobre 1954, auxquels etaielllt pa.rt.ies 'tant la 
RepUJblique Feklerale d'.A!llemagne que l'ltalie. 
n a eta eta'Mi, au contmire, que le texte de 
la Resolution de decembre 1950 n'a ~ commu-
nique ni au Gouvernement a1lemand, ni au Gou-
vememerut itald.en lors de la signaJture des Ac-
cords de Paris, et qu'il n'en est pas fait mention 
dans 1a resolution du Consei1 Atlantique Nord 
qui trai'te precisement des .relations erutre 
l'U.E.O. et i'O.T.A.N., et qui a ete adoptee 
comane faisant partie intkgrnnte des Accords de 
Paris. 
(iii) · Le Sotts-Secretaire d'Etat aux Affaires 
Etrangeres du Royawne-Uni exprima o:lors 
l'avis que, fbien que l'arrtiele V du traite de 
1 'U.E.O. fut plus eJq)licilte que !'article 5 du 
traite de l'A'tlantique Nord, son application 
n'et&it pas du ressort du Conseil de '1 'U.E.O. 
lui-meme mais relevwit de la competence propre 
des gouvernemeJWI - agissa.n.t au sein de 
l'O.T.A.N. 
S'il en etait ainsi, c'est l'exigtence meme de 
1 'Union de IJ.'Europe OooidenJtall.e qui se trouve-
rait mise en cause. Mais c'est [a, de l'avis de 
votre Commission, une these erronee, puisque le 
traite de l'U.E.O., en son article VIII, a. cree 
un. Conseil Blfin, precisement, d'assurer l'appli-
eation de ses dispositions, y compris ceU.es de 
son article V. 
(iv) The last stage of this somewhat artificial 
argument was reached when the Council express-
ed the view that the provisions of Article VIII 
were permissive and not mandatory, and that 
therefore the Governments might use any organ-
isation they liked to fulfil their Treaty obliga-
tions and were not bound to use the 0l'glanisation 
set UJp by the TreaJty wthi'ch had create'd the dblig-
aJtionl 
29. That this kind of answer could have ibeen 
produced shows the possible unwisdom of push-
ing legal interpretations too far. It is, of course, 
wrong to suggest that Governments can imple-
ment their Treaty obligations where they like. 
By the act setting up Western European Union 
and a permanent Council, the Governments 
bound themselves to use this as the instrument 
for implementing the provtisions of the Treaty 
of which the creation of the Council forms a 
lynch-pin. It wa:s in 1hls sense and not other-
wise that we ratified these Treaties in our na-
tional parliaments. 
(c) The practical sit'l/4tion 
30. In spite of these erroneous ~egal interpreta-
tions - but also partly because of them - the 
Assembly's first duty is to satisfy itself that in 
practice there will be no delay and that the de-
fence of our countries is ensured. If this is the 
case the other issues can be seen in the Ught of 
the general prob'lems raised in paragraphs 25-27 
above. 
31. The practical position woul(l seem to be the 
foHowing: 
(i) As there is an integrated single Command it 
is difficult to see how 1fue seven countries could 
give orders to General Vailluy or General Nor-
stad to move Western European Union troops 
before those of N.A.T.O. move. 
(ii) As, in the conception of General Norstad, the 
deterrent is composed both of the ground troops 
r:md of the atomic striking force, of whieh by 
far the greater part is formed by the U.S. 
Strategic .Air Command, it is cilear that in case 
of attack both these elements have to enter into 
action. 
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(iii) Your Committee is, in fact, assured that 
there wouM. !be no Ameman delay, as an attaek 
on any Western European country is equivalent 
to an attack on American troops stationed in the 
NATO area, and the United States Strategic Air 
Command wou:ld la1mch reprisals withi-n a mat-
ter of mi"utes foll.owing any general Soviet 
attaclk, wh~er or not the Soviet forces use 
atomic weapons. 
(d) Conclusion 
32. Under these circumstances, the Committee 
proposes to the Assem'My, at this stage of the 
discussion, the adoption of the following draft 
Recommendation. 
Draft Recommendation 
conceming communication of information 
The .Assembly, 
Having regard to its duty recognised by the 
Council in its Second Annual Report "to con-
sider tJhe broader aspects of defence than 
those to which the Oouneii must limit them-
selves and to debate these activities against a 
background of a genera1 policy"; 
Considering the statement made by the Brit-
ish Government on 21st December, 1956, th:at 
in order to provide more extenSive information 
for the Assembly ''there is scope, to begin 
with, in the exchange and pooling of informa-
tion available in the seven national Par'lia-
ments"; 
Considering that in its Second Report to 
the Assembly the Council has endorsed the 
Hritish position a!lld expressed the view that 
''as the Governments would nut normailly be 
expected to give more detailed informatioo to 
the Assembly than they are prepared to give 
to their own Members of Parliament", "the 
exchange and pooling of information made 
a vailabiJ.e by Governments to nation·a1 Parlia-
ments might be useful", 
RECOMMENDS TO THE CoUNciL that it com-
municate, beginning on 1st September, 1957, 
to the Assemtbly on the first day of every se-
cond month the text of information concern-
ing defence matters communicated by the 
Governments of the seven Member States to 
(iv) Le Conseil en est fimlllement venu, dans 
cette controverse quelque peu artifi.eiellLe, a sou· 
tenir que les ddsposiJtions de l'article VIII 
etaient faculJtatives et non imperatives, et que 
les gouvernements pouvaient done faire usage, 
pour rernplir les obligations du trailte, de !'or-
ganisation qu'il leur plaimit d '&ire, sans ~tre 
tenus d'user de l'organe institue par le traite 
m~e qui les lie I 
29. Qu'une reponse de oot ordre ait pu ~tre 
avancee montre a quelles inoonsfiquenoos pen-
vent oonduire des interpretations juridiques par 
trop pollS&t'ies. Il est evidemment faux de pre-
tendre que les gouvernements a.ient pareille la-
titude. En creant l'Union de l'Europe Oooiden-
tale et en instituant un Conseil permanelllt, les 
parties oontra.cta.ntes se sont engagt'ies a fai'l'e de 
cet orga.ne !'instrument de la nrlse en muvre 
des dispositions du traite, et cela d'autan..t plus 
que l'instauration meme de 00 Conseill a consti.-
tue l'un des points essenticls des accords conclus. 
C'est en ce sens et en aucun autre que les 
conventions olllt ~ ratifi6es par n«l9 parlements 
n&~tionaux. 
(c) La situation de fait 
30. En depitt de ces interpretations juridique11 
erronees - et 8Jil8Si en raison m~e de ces inter-
pretations - l' Assemblee a pour premier devoir 
de dire si elle estime qu'en pratique iln'y aura, ef-
fectivement, pas de delai dans la riposte a une 
agression eventuelle, et que la defense de nos pays 
est concretement assuree. S'il en est ainsi, les 
al.lltres poiDJts pourront ~tre envisa.g61 a la lu-
miere des problemes generaux evoques dans les 
paragraphes 25 a 27 ci-dessus. 
31. La situation de fait semble etre la suiVIalllte : 
(i) Vu 1 'existence d'un oommandement unique 
illltegre, il est diffici.'le d'im.aginer comment les 
sept pays pourra.ient donner ordre au general 
Valluy ou au g&leral Norstad de mettre en 
mouvement les foroes de l'Union de l'Europe 
Oooidentale a.V18llt que n'agissent cellles de 
l'O.T.A.N. 
(ii) La conception du general Norsbad etant 
que le footellil' de preventtion est donne a la fois 
par les fOl'Ces terrestres et par les moyens ato-
miques, efllellltiellement oonst.:itu& par I'U.S. 
Strategic Air Command, il Q9t clair qu'en cas 
d'egression ces deux Mements devraient entrer 
en action. 
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(iii) V otre Commission iient en fait pour assure 
qu'il n'y aurait aucun delai du cOte america.in, 
toute agression contre un pays de l'Europe·ooci-
denta:le equivalant a une attaque oontre les 
troupes americaines Sll81tionnees dans le peri-
metre de l'O.T.A.N. ; I'U.S. Strategic Air Com-
mand lancerait wn.e actiml, de represoilles en 
l' espace de quelques minutes dans le cas d'une 
offensive generale des forces sovietiques, 
que ceJ.les-ci usent ou non d'armes rutooniques. 
(d) ConclusWn. 
32. Cela etant, la Commission, au stade actue-1 
de 'la !discussion, propose a l'A.ssem'Hlee !'adop-
tion du projet de 'recommandation suivant : 
Projet de recommandation 
relatif d la communication d'informations 
L' .Assemlblee, 
Consciente du devoir qui est le sien, et que 
lui a reconnu le Conseil dans son deuxieme 
rapport annuel, « d'examiner 1es questions de 
defense da.ns une perspeetive plus large que 
celle a laquelle le Conseil doit se limiter et 
de considerer ces ootivites da.ns le cadre d'une 
politique generale :. ; 
Considerant la declaration du Gouverne-
ment britannique, en date du 21 decembre 
1956, disant que, pour fournir de plus amples 
informations a l'Assemblee, « il y a :moyen 
d'envisager, pour commencer, l'echange et La 
mise en commun des renseignements dispo-
nd.bles dans les sept parlements nationaux » ; 
Considerant que, dlans son deuxieme rap· 
port a l'A.ssemblee, le Conseil a fait sienne 
cette suggestion brtta.nnique et exprime l'avis 
que, puisque l'on « ne peut oompter, en regie 
generaile, qu'un gouvernement donnera a l'.As-
semblee des renseignemetllts plus detailles qu'a 
son parllement », « l'echange et ia mise en 
commun des renseignements fournis par les 
gouvemements aux parlements nationaux 
pourraient etre uiiles », 
RECOMMANDE AU CONSEIL de CODblD.uniquer a 
1 'Assenlblee, tous les deux mois, le r• du 
mois, a dater du r· septembre 1957, le texte 
d'informations rela.ti~ aux questions de d&-
fense communiquees par les gouvernements des 
sept Etats membres a leurs parlements res-
their ll8Jtionall. P&rliaments and to the Commit-
tees of 'those P·arliaments, in accordance with 
tthe proVIisions of Article VII (c) of the 
Charter. 
II. MEETING OF PERMANENT REPRESENTATIVES 
TO THE NATO CoUNCIL OF THE SEVEN MEMBER 
COUNTRIES OF W. E. U. 
(Chap. III, 1 of the Report) 
33. Y om Committee was also swtisilied fu learn 
that the Permanent Representatives to the 
NATO Council of the seven member countries of 
W.E.U. were henceforth to meet before pre-
paration of the NATO AnnUIIll Review, 90 '88 to 
determine w!hether the !Level of their forces was 
in accordance with Protocol II of the Paris 
Agreements. 
Ill. ScoPE oF THE CoUNCIL's AOTIVITIES. 
(Chap. II, 1 of the Report) 
34. Finally, your Committee has carefully noted 
the restrictive llist of aetivitiUt whlich the Council 
considers to be ilts own in the fi'eld of defence. 
In the first place, t'here '8ll'e questions which the 
Contracting Parties wish to mise, in parbieu!lar 
under the terms of Auticle VIII of the Brmti~ 
Treaty, and it is to lbe hoped thla!t Governments 
aV'd themselves of 1hls possibility to the maxi-
mum. The fom otlher items on this list concern 
activtitiUt w!hieh .1Jhe Council cannot shirk: these 
are the [evel of forces in Mem!ber States, the 
maintenance of British formations on the Con-
tinent, the ·ooti'vi'ties of the Control Agen~Cy and 
the Standling Armaments Committee. Your Com-
mittee wiU in 1Jhe furtu~"e be surprised if 8llY 
questions whlieh the Assem!bly may a8k on these 
various suibjects IWre 11Jhought to be outside the 
competence of the Council to repily. 
35. Your Committee has noted with interest 
that the Council thought that N.A.T.O. could be 
considered as an L"ldependent source of infurm-
ation and that a certain amount of information 
published by N.A.T.O. might be obtained direct-
ly from N.A.T.O. Your ·Committee expects to 
avail itself of this source of information. 
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PART TWO 
WEU's programme in the field of defence 
(1951-1958) 
36. Al!though your Committee finds the acllieve-
ments of W.E.U. in the :ffield of defence during 
the past year to be important, it would never-
theless wish to see activities already undertaken 
oonside:vaibly extended. The defe:~.ee of Europe 
and the fTee world requires this constant effort. 
To make Western defence more effective it is 
essential that t'he defence programmes Olf West-
ern European countries should be more uniform 
-and for this purpose the activities of the Stand-
ing A.rm.ame111ts Committee must espec/n;Uy be 
devel<Jped. How the .Assembly may foster such 
activities will lbe the wbjoot of concrete pro-
posals by your Committee which, before conclud-
ing this Report, wishes to stress the possibility of 
taking action within W.E.U. which would in no 
way duplicate that of N.A.T.O. or the national au-
thori!ties, but would in fact be an essential com-
plement to their activities. 
A. Necessity for production of modern weapons 
37. Your Committee h'88 ailready drawn the As-
sembly's attention in its previous report to the 
problems facing Europe, with the reconversion 
of armaments and the adoption of new weapons 
whiCh are currenltly revolutionising the st11a:begie 
and tootiooJ. conceptions of defence. Modern 
weapons TeqUire an economic and financial effort 
beyond the nation'8ll resources of Memlber States. 
European rearmament, and especia.Uy ifue pro-
dUIC'tion of new weapons, must therefore be based 
on •a policy of geneml European economic and 
political co-operation. 
38. Maintwin.ing foroes combat-ready, and ask-
ing Great Britain to continue its financial effort 
and to fulfil the coomnitments which it under-
took in the Paris Agreements, can only make 
sense if am our forces are equipped with modern 
weapons and are adapted to thei·r role of sMeld 
which fa.llil to them under the general defence 
conception of the free worltl. 
39. This "shield" can only be strong if the coun-
tries of Western Europe produce modern weap-
ons; and they wihl onJy be produced by joint 
pectifs et aux commissions de ees pa'l'lements, 
cela oonform.6ment aux dispositions de l'ar-
tic!J.e VII (c) de La Charte. 
II. REUNION DES REPRESENT.A.NTS PERMANENTS 
.AUPRES DE L'O. T. A. N. DES PAYS MEMBRES 
DE L'U.E.O. 
(Chapi'tre III, 1, du rapport) 
33. Votre Conundssion a egailem.ent ete sa;tisf.a.ite 
d'apprendre que les representan:ts permanents 
aupres du Conseil de l'O.T.A.N. des sept pa:ys 
mem:b:res de l'U.E.O. atlaient desormais se reunir 
avant ta prepamtion de l'examen annuti de 
l'O.T.A.N., afin d'examiner si le niveau des 
forces etatt conforme au Protocole no II des 
Accords de P®ris. 
Ill. PoRTEE DES .AOTIVIT:Es DU CoNSEIL. 
(Chapitre II, 1, du rapport) 
34. Enfin, votre Commission a pris bonne note 
de la liste limitative des ootivites que re Conseil 
estime [ui appal1tenir en prop.re dJans 'le domaine 
de la defense. LI. y a, en premier lieu, les qu~ 
tions que les parties con!traetantes desiTellt evo-
quer notamment aux termes de !'article VIII 
du Traite de BruxeTies, et il faut souhaiter que 
les gQuvernements utillisent au maximum cette 
!altitude. Les quatre autres points de eette iaste 
reJ.event d'activites dont le Conseil ne peut se 
dooharger : :ill. s'a.git du niveau des forces des 
Etats membres, du maintien d'uni~ britanni-
ques sur le eontinenlt, de l'tlliCtivite de l'Agence 
de Controle et du Comite permanent des Arme-
men!ts. Votre Commission s'et.onnerait desorm.ais 
des fins de non recevoir qui poul.'ll'aient etre 
appor.tees aux questions eventuelles de 1 '.Assem-
blee sur ees differents points. 
35. Votre Commission a egruem.oot oonstate 
avec interet que le Conseill estimait que 
l'O.T.A.N. pouvait etre oonsidere comme une 
source d'informBJtions independante et qu.'un 
certain nomlbre de renseignemtmts publies par 
l'O.T.A.N. poumient etre obtenus en s'adressant 




DEUXIEME P ARTIE 
Programme de l'U.E.O. en matiere de defense 
(1951-1958) 
36. Si votre Coilllllission a juge inte~ts les 
resu:ltats obtenus par 1 'U.E.O. en matiere de 
defense pendant l'annee eooulee, il n'en reste 
pas moins qu'ellle sou.haite un ~a.r~ent des 
ootivites qui sont deja engagees. La defense de 
l'Europe et du monde li!bre exige Mt effort 
constant. Pour rendre ia defense de l'Occiden:t 
plus effiooce, il importe que les programmes de 
defense des pays d 'Europe ooeiden'tale soient 
plus homogenes et, a cette fin, il foot surtout 
devewpper l'actiun du Oomite permom,tmt .des 
Armements. Comment cette ootion pelllt etre 
facilitee par l'Assem.blee, ce sera l'objet de pro-
positions concretes de votre Commission qu:i, 
avanct de terminer, voudrait insister sur la pos-
sibi!lite d'une ootion au sein de l'U.E.O. qui ne 
semit pas concurrente de cellle de l'O.T.A.N. ou 
des i.nstam:les natiolltiJles, mais ieur complement 
essentiel. 
A. Necessite de produire des armements modernes 
37. V otre OoiDIUI:ission. a deja attire l'attellition 
de l'Assem.blee a l'oocasion du precedent rapport 
sur ~es prdlllemes que pose a l'Europe la recon-
version des armements et !'adoption d'armes 
nouvelles, qu:i sont en tJr.a.in de revolutionner les 
conceptions millitaires tant stmtegiques que IIJao. 
tiques. Les armements mOO.ernes exigent un 
effort economique et financier de la part des 
Etats qui depasse les possibHites nationales. Par 
consequent, il faUJt s'efforcer de placer le rear-
mament de l'Europe et notammeDJt la produc-
tion d'armes nouveE.es dans le cadre d'une poli-
tique de cooper&tion eoonomique europeenne 
general. e. 
38. Mainte.nir des forces en etat de combattre, 
demander a la Grande-Bretagne de pouisuivre 
son effor.t financier et remplir les engagements 
qu'e'Lle a contmctes dans les Accords de Paris 
ne prend un sens que si 'toutes nos forces sont 
equipees de fa~on moderne et sont a.p.tes a rem-
pUr le role . de bouclter qui leur a ate confie 
dans la conception generale de la defense du 
monde Hbre. 
39. Ce bouclier ne sera solide que si, par un 
effet de la volontte des Etruts de 1 'Europe ooei-
derutaJle, les al'lllles modei:nes sont produites, et 
effort and lby man:o!faetming them to common 
standards, thus making them usalble ·by ~e dif-
ferent nation.:al armies and producing finally the 
integrated weapon which must be available to 
the Commander-in-Chief - the integrated 
weapon whieh your Ooromittee learned from the 
C.-in-C. AlliJ.ied. Forces Central Europe himse'lf 
does not exist at the present time. 
B. Place of the Standing Armaments Committee 
in European economic: c:o•operation 
40. The Standing Armaments Committee is a 
means of •achieving economic co-operation in Eu-
rope whiicll wiliJ. supplement the Common :Market 
currently being negotiated by the six countries 
of W estem Europe, ·and the indUBtrial free trade 
area designed to associate with it Great Britain 
and the other member countries of O.E.E.C. 
Member Governments, parliamentary and public 
opinion must realise that the Standing Arma-
ments Committee of W.E.U. is the instrument 
which in present conditions is not only the most 
suitable but the only instrument that can achieve 
the aims set out above. 
41. Your Committee is surprised that the Sta!ld-
ing Armaments Committee did not taike pal't in 
the negotiati10n whicll led to the 'armaments pur-
chases by the Federa:l Republic of Germany 
from other Member States. On the other hand, 
the news published in the press Last DecEml'ber 
concerning the proposals made 'by Dr. StraUBS, 
the German :Minister of Defence, for the pro-
duction of a European 1laiilk by several Member 
States, are of great interest. 
42. The Standing Armaments Committee, by ob-
taining customs facilities, for example, could 
speeld up the production iOf cerltlain weap-
ons. But Slbiill firmer action must be taken than 
has been devised to date - and of which your 
Committee has given account in the first part 
of this report - to implement a wider program-
me of joint researeh and development which 
M:~uld lead to the adoption of identi.oal equip-
ment by the different European States. This 
wouM be a step toward European economic co-
operation; it would achieve oonsideralJle saving 
for States whose military expenditure weighs on 
their budgets; and would in the end be the most 
certain way of ensuring effootive defenee. 
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43. Your Committee wishes to stress particular-
ly the activities of the Standing Armaments 
Committee, not onJ.y because they are novel and 
because no other European or international or-
ganiS~~~tion undertakes comparable ·activities, but 
also beoouse at this 81lage of the activities of 
W.E.U. the Standing Armaments Committee is 
the body which must be developed the most 
urgently. ConseJquently, 1Jhe Committee proposes 
to the Assemlbly the adoption as a first applica-
tion of this principle, of the fo'1lawing dTad:t Re-
eommendrution : 
Draft Recommendation on the 
production in common of guided missiles 
The .As9emlbly, 
Considering the doolavations that have !been 
made by Member Governments in recent 
months coneernmg the necessity for co-opera-
tion in the field of research and production 
o.f new weapons a:nd, in particill.ar, of guided 
missiles, 
Considering that among these weapons 
ground-to-ground :mis9iles for very short and 
short range, aJir-to.&r missiles and ground-to-
air missiles, deserve high priority for West 
European defence, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. that a plan for pooling of research and 
joint producti10n of these missiles be establish-
ed by the Standing AriDIS.lnents Committee 
before 1st August, 1957, utilising the latest 
technical OOV'ance6 made in each Member StaJte 
separately and such information as may 'be 
communicated by the United States; 
2. that joint design teams be set to work 
before 15tll September, 1957 in order to pre-
pare designs for the standard types of missiles 
to be produced; 
3. that the production of the various types 
of missiles be undertaken between Member 
States on the basis of experience already gain-
ed, efficiency, division of labour and the mi-
litary security of forward areas; 
4. that missiles be av-ailable in numbers to 
equip the forces of Member States which are 
e1:les ne seront produites que par un effoDt en 
comm.un et que si ces 8J'IIIeS modernes corres-
pondent a des normes oommunes les ~"endant 
utilisables pt8.ll' les differentes arm.OO& ootionales, 
r6alisan't enfin !'instrument inltegre qui doit etre 
mis a la disposition du Commandant en Chef, 
instrument intkgre que vdtre Commission, de [a 
bouche meme du Commandant en Chef des 
Forces Centre-Europe, a appri.s ne pas exister 
3. 1 'heure aetuelle. 
B. Place du Comite permanent des Armements 
dana la cooperation economique europeenne 
40. Le Comite permanent ides Armaments e\St 
un moyen d'alboutir en Europe a une coopera-
tion economique oom.pletant le marche commun 
europeen actuell.emeDJt negooie par les six pays 
de l'Europe occidentale et la zone de libre-
echange indusbrielle prevue pour y assooier la 
Grande-Bretagne et d'autres Eta.ts membres de 
l'O.E.C.E. Il faut que iles gouvernements mem-
bres, que !'opinion par'.lemenJtaire et que l'opi· 
nion publique se renden.t compte que le Comite 
permanent die8 Ann:ements de i'Union de l'Eu-
rope Occidentale est !'instrument qui, dans les 
conditions presentes, est non seu:lement le plus 
apte, mais le seul a realliser les objootifs qui ontt 
eta enumeres plus haut. 
41. Votre Commission s'etonne que le Comite 
permanent des Armements ait ~ absent des 
negocia'tions qui ont albouti aux oommandes 
d'annements de la RepuMique FedeMle d'ANe-
magne aux 18.Utres Etats membres. En revan.che, 
il faut se felieiter de la nouvelle difiusee dans 
la presse au mois de dOOemlYre dernier, faisant 
paDt du projet du Ministre .allleDlJallld de la 
Defense M. Strauss, de proposer la fabrication 
d'un char d 'a.li&ut de m&ne type par les divers 
Etats membres. 
42. Le Comite perm&'llent des .A:rmements, en 
obtenant pa.r exem.ple des faeilites de douane, 
pourmit aooelerer certaines :li.!Jbrications d'arm.e-
ments. Mais il faut s'orienter d'une fa~n plus 
nette encore que jusqu'a present, et dont votre 
ra.pporteur a rendu compte dans la premiere 
partie de son rappoDt, vers un progmmme tres 
vaste d'etudes et de reeherches en commun qui 
menerait a !'adoption de matkriels identiques 
pour les di:flferents Etalts europeens. Ce ser&it 
une 6tape dans la voie de la coopemtion econo-
mique europeenne ; ce serait une economie ap-
preciable pour des Ete.ts dont les charges mili-
tames oberent le budget ; ce serait, enfin, le 




43. Votre Coiimldssion se perm.et d'in&ster tout 
particuliereme:nt sur l'aetion du Comite penna-
nent des Arm.em.ents, non pas seulemenlt parce 
que cette action est originale et qu'atreun aUJtre 
organism.e europeen ni interna'llional n'assume 
des fonetions comparaJbles, mais :ausm paree que 
a ce poiDJt donne doe l'aetivite de l~nion de 
1 'Europe Oeciden.VaJle c'est oot organisme dont le 
developpement revet un caractere d'urgenoo. En 
consequence, 'la Coonm~on a 'adopte Qa recom-
mandation suivante: 
Projet de recommandation sur la 
production en commun d'engins teUguides 
L 'Assemlb16e, 
Considemnt les dOOJ:arations faites ces der-
ni-ers mois ,par des gouvernemen1:8 membres 
concernant ia ~te d'we co01peration dans 
le domwine de la recherche et de la produc-
tion des arnres nouvelles, notammeDJt des en-
gins teleguides, 
Considerant. qu'a cet egard une haute prio-
rite doit etre ·aJCcordoo, pour la defense de 
!'Europe oocidenJfia:le, aux engins soiJ.-SO'J. a 
courte et tres courte ~e, aux engins air-
air et aux engins sol-air, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
•1. Qu'en oo qui concerne ces engins, un plan 
de mise en oommun des reeherches et des fa-
1briea:tions soit elabore avanrt le r· aoftt 1957 
par le Comite permanent des Armaments, sur 
la base des p!us rOOen.ts progres techniques 
realises dans chaeun des Etats membres et 
des informations qui pourront etre communi-· 
quees par les Etats-Unis ; 
2 .. que des burea:ux mines d'6tudes se met-
tent :au travail avant le 15 septembre 1957, 
afin d'el:wborer les plans des types sta:ldard 
d'engins ~leguides dont la produCition aura 
6te decidee3 
3. que la fabrieation des differents types 
d'engins son re:P,a·rtie entre les Etats memlbres 
en fonction de l'experie'D.JCe anterieurement ae-
quise, de l'effieaeitk, d'une bonne division du 
travail et des exigences de la securite mili-
taire des territoil'69 « avances » ; 
4. que des engins teleguides soient produits 
en quantites im.pol'!tantes, et dans le plus lbref 
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at the ctisposa1 of S.AOEUR ·and the territorial 
defence forces within the shortest time pos-
sible; 
5. that the establishment of this plan and 
its implementation be considered as one neces-
sitating special priorities. 
C. Collaboration of the Auembly in the worlr of the 
Standing Armamente Committee 
44. Once having reoognised the essential. role of 
the Standing .A.rnmments Committee among the 
activities of W.E.U., your Committee consider-
ed the w.rious means Whereby the .Assemlbly 
cou!Ikl facilitate its task. It seemed first th81t par-
liamentary opinion must be made to understand 
that the Committee has its place in general eco-
nomic co-operation, and that joint research in the 
military field could eventually have beneficial 
effects on the nationwl economies, on technical 
and general progress and on the development of 
equipment for civilian use. Secondly, that it must 
be demonstrated that a concerted armaments 
policy - concerted through the Committee -
could at a time of economic crisis have a stimul-
ating effect on the economy. Notwithstanding 
the existence of certain technical aspects, your 
Committee would like to see European public 
opinion made to understand that the Standing 
.Arm.aanents Committee is ' 'doing its bit'' towards 
the construction of Europe. 
45. Your Committee would also like to see the 
.Assembly demonstrate to Governments the will 
to go ahead !a:J.ong the path on whieh the Com-
mittee has started. It hopes that the Assembly 
will take heed and that in their turn Govern-
ments will rooognise the urgeDJt need for the 
action which he advocates. 
46. But your Committee would li:ke to see the 
.Assembly itself give effective help sti11 more 
directly to the work of the Committee and to this 
end proposes to consider the possibility 1 of 
preparing two Conventions to facilitate the 
work of the Standing Armaments Committee, 
and which would be submitted to the seven 
Member Governments for ratification. These 
1. See Draft Order, p. 12. 
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Conventions are devoid of technical content; 
they are limited to certain legal and customs 
problems, the solution of which would facili-
tate the work of the Committee. The first con-
vention would e:rtend from internal to interna-
tiomd law the notion of participation, enrabling 
proprietary rights emanating from j10int research 
to ·be determined. A second convention WIOuld lbe 
desil1&ble to reduce the customs formalities to 
which the prototypes of weapons are subjected. 
International co-operation in this field is hinlder-
ed by delays arising from customs formailities. 
It shouM be unthinkable for the production of 
prototypes of weapons 1to be held up or oonsider-
albly delayed by customs legislation, when the 
quantities concerned are e:Rremely smalt 
47. In the opinion of your Committee these are 
immediate fields in which the .Assembly could 
he1p the work of the Standing Armaments CIOm-
mittee. 
D. Place of Western European Union within the 
frameworlr of European policy in the field of defence 
48. The aims thus proposed for W.E.U. in the 
field of defence for the current year do not 
trespass on the activities of N.A.T.O. The task 
of W.E.U. as defined by the Council is •addition-
all to the ooliective responsibilities already oo-
cepted in N.A.T.O. W.E.U. on[y limits nationral 
sovereignties, and it is between national sover-
eignties and the gener811. oompetenee of N.A.T.O . 
that the role of W.E.U. is to be found. This 
point must be stressed aliter having reviewed the 
military aims proposed for W.E.U. Although it 
is not desimble for the Council of W.E.U. to deal 
with the same questions as the NATO Council, 
since it must not take decisions in this field 
whi~h might prejudge those to be taken by 
N.A.T.O.; and although it is undesirable for the 
Council of W.E.U. to mbmit 1a report to a. Mem· 
ber State on the aetivities of N.A.T.O. sinee this 
is the responsibility of the North Atllantic Coun-
cil, and the seven member countries of W.E.U. 
are also Members of N.A.T.O., it is nevertheless 
certain that the Council of W.E.U. must watch 
over the :fulfilment of obligations u:1dertaken 
in the Paris Agreements and must endeavour to 
institute effeetive co-opera.tion in the field of 
armaments, and thus fulfil a task of whti.ch the 
d~lai possible, a !'intention des forces des 
Etats membres qui sont a iJ:a disposition du 
SACEUR, et des forces de defense territo-
riale; 
5. qu'i soit reconnu que l'eta!I:J.l.issement de 
ce programme et sa mise en muvre appellent 
des priorites speciales. 
c. Collaboration de I'Auemblee 
a l'aetiuiU du ComiU permanent des Armements 
44. Une fois admis le role ewmtiel du ComiM 
permanent des Amnements parmi les aetivites 
de l'U.E.O. en matiere de defense, votre Commis-
sion s'est interrogee sur les moyens qui pour-
raient ,permettre a l'As9emibloo de faciliter sa 
tache. Il lui a semble, tout d'albord, qu'il fa.Hiait 
faire connaitre, qu m. fallait faire oomprendre a 
!'opinion parlem.entaire que le COIDl.iJte awit sa 
place dans la coo~ration eoonomique generale, 
et que les recherches en commun dans le do-
maine militaire pouvaient finailem.ent avoir des 
effets heureu.x sur ies economies natioooles, sur 
le progres technique et geneml, et sur ia mise 
au point de materials destines a !'utilisation ci-
vile. 11 a paru aussi qu'il fallait montrer 
qu'une politique concel"Me en matiere d'8Jl'Dle-
ment, par l'intemnediaire du ComiM, pourrait, 
en periode de crise, avoir un effet stimul.ant 
sur l'economie. Par dela certains aspects tech-
niques rebutants, votre Commission voudrait 
que l'on puisse faire comprendre a !'opinion 
pulblique europeenne que le ComiM permanent 
des Armements agit dansle sens de la construc-
tion europeenne. 
45. Votre Commission sou:haiterait aussi que 
l'Assemblee indique nettement au.x gouverneo-
ments la volonte qui s'est fait jour d'.aJller de 
l'avant dans la voie ou s'est engage le ComiM. 
Elle espere que l'Assemblee entendra son vmu et 
que les gouvernemell!ts, a leur tour, compren-
dront l'urgente nOOessiM de l'action qu'il ri-
clame. 
46. Mais votre Commission voudrait que l'As-
sembloo puisse appol'lter elle-meme une aide effi-
cace plus direciement encore -au.x travaux du 
Comite, et c'est la raison pour laquelle elle vous 
propose d'examiner la poesibilite 1 de faire pre-
parer par ses soins, en collaboration avec des ex-
perts, deux projets de convention ayant pour but 
de faciliter l'activite du Comite permanent des 
1. Voir projet de directive, page 12. 
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Armaments, qui seraient proposees a !'ap-
probation des gouvernements. Ces conventions 
n'ont aucun aspect technique; el!les sont 
limitees a certaines difficultes juridiques et 
douanieres dont la solution presenterait des 
8ivantages pour l'action du Comite. n silgirait, 
dans une premiere conventioo, de faire passer 
du droit interne au droit international la no-
tion de participation, permettant de determiner 
la<J droitB de !Pl"'Priete de resultat& de recher-
ches communes. Une seoonde convention serait 
souh:aitable pour assouplir 1Es formalites de 
dou.ane imposees au.x materials entrant dans la 
faJbrication de prototY'Pes d 'armaments. Une ooo-
~r-ation intern811:Jionale dans oo domaine est 
freinee par les {ielais resultant des formalites 
douanieres. n serait inlco~meva'ble que 1a produc-
tion de prototypes d W.Tmements puisse etre re-
tardee, voire rendue aJ.eatoire par la legislation 
douaniere, alors qu'i1 ne s'lllgit que de materiels 
en nombre tree limite. 
47. Tels sont les domaines imm.Miats d.ans iJ.e&. 
qruels rl'.A&semiblee pourrait, de l'avis de votre 
Commill!lion, faciliter !'.action du Comite per-
manent des Armements. 
D. Place de I'U. E. O. 
dans l'effort europeen de de(e1111e 
48. Les dbjecti:fs ainsi proposes a l'U.E.O. en 
matiere 'Cle def.ense pour l'annee en oours n'em-
pietent pas sur la competence de l'O.T.A.N. La 
taehe de ~'U.E.O., telle que le Conseil. ~'a defi.n:ie 
et qui ne prate pas a discussion, ajoute quel-
que chose au.x respon.sabili.tes collectives deja 
aooeptees dans l'O.T.A.N. L'U.E.O. ne fait que 
limiter les souver.ainetes nationales, et c'est 
entre les souverainet& national!El8 et la compe-
tenee g6nera1e de l'O.T.A.N. que doit s'inscrire 
le role de ['U.E.O. Il importe de souligner ce 
point ·avec force apres avoir passe en revue les 
objeetifs militaires proposes a 1 'Union de i 'Eu-
rope Oooidentall!e. S'il n'est pas sou:hailtaJble que 
1e Conseil de l'Union de l'Europe Oooidentale 
se saisisse des memes questions que le Conseil 
de l'O.T.A.N., puisque .aussi. bien i1 ne saurait 
prendre des decisions en ce domaine qui puis-
sent prejuger celles de l'O.T.A.N., s'ii n'est pas 
opportun que le Conseil de l'Unioo de !'Europe 
Occidentale soumette a un Etat mem'bre un 
oompte rendu sur l'activite de rO.T.A.N. puis-
que le Conseil de l'O.T.A.N. est charge de le 
faire et que les sept Etats memlbres de ['Union 
de l'Europe Oooidentale sont egalement mem-
bres de ['O.T.A.N., il est certain, au eontraire, 
national Gover:Qments are insufficiently aware, 
for which they are ill-equipped, and wmeh is not 
undertaken 1by N.A.T.O. whose membership is 
too wide for this type of activity. Your Com-
mittee is therefore concerned :to learn first, tblat 
the Council of W.E.U. was not infurmed of the 
recent negotiations between the United Kingdom 
and the Uillited States, the basis of which was 
prepared by Mr. Duncan Sandys in Washington. 
It would also wish to receive lllml'8.I1Ce& as to the 
scope of this co-operation aud its OGmpatibility 
with the collaboration to which the United King-
dom is committed with its pa.rtnel'8 in W.E.U. 
Failure in this respect would be a grave disap-
pointment for all those who set great store by 
the role of the Standing Armaments Committee 
and who have confidently welcomed those aspects 
of the Council's Report which seem to have 
brought something constructive to the field of 
armaments . .And your Committee hopes that the 
Council wiH agree to a frank exchange of views 
with the Assembly on this issue. Once again the 
question of the production of new weapons is 
decisive. Will W.E.U. be in a position to furnish 
Western Europe with the means of implement-
ing its policy1 
49. If this is the case, it may be possible - and 
here your Rapporteur is reproducing an opinion 
expressed in another report to be submitted at 
this session (Doe. 40) - for W estem European 
Union to become, within N.A.T.O. and within 
those fields which are strictly in its competence, 
a progressive element, in the sense that associat-
ion between its Members wiH be closer. 
• 
Conclusion 
50. Your Rapporteur does not wish to eoncllude 
on a dijsappointing note. He is not unaware of the 
delicate 'and difficult nature of the task,s to which 
he has referred. Having been responsible for de-
fence questions in his own country, having been 
one of the most •ardent supporters of the Eu-
ropean Defence Community, and having well 
understood on both th-ese occasions the extent to 
which military questions were ellltangled with 
economic policy and general political considerat-
ions and with the sentimental reactions and 
spiritual values of a country, he did not expect 
that our organisation - which relies on inter-
governmental co-operation for its means of action 
- could solve such complicated problems 
rapidly. Perhaps for this reason he has particu-
larly wished to report that positive results have 
already been achieved, and much more - that 
W astern European Union is on the right road. 
He hopes that at the end of the forthcoming 
Session the Governments and the Council will 
be inspired by a firmer resolve to complete the 
work on which so far only a start has been 
made. 
Draft Order of the Assembly 
on the preparation 
of two draft Conventions 
The .Assembly, 
Anxious to bring all the 88Sistance in its power 
to the activities of the Standing Armaments 
Committee, 
Entrusts the Committee on Defence Questions 
and Armaments with the study of the general 
provisions of two dm:ft Conventions, the first 
Convention intended to define the proprietary 
righlts resulting from research undertaken in 
common, the second aiming at the reduction of 
customs formalities to which weapon prototypes 
are subjected . 
• • 
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tale doit veiller au respect des engagements 
que le Conseil de 1 'Union de 1 'Europe Oooiden-
tale doit veiller au respect des engagements 
contraetes dans les Aooo·rds de Paris et doit 
s'efforceT de mettre en place une ooop6ration 
effective dans le domaine des armaments, et 
ainsi remplir une tache dont les gouvernements 
nationaux n'ollif; peut-etre pas SUJffisamment 
conscience ou pour laquelle ils ne sonlt pas ou-
tilles, et qui n'est pas ·aooomplie par l'O.T.A.N. 
dont la composition est trop v.aste pour ce type 
d '~activite. Aussi votre Commission s'est-elle m-
quietee d'apprendre tout d'abord que Je Conseil 
de l'U.E.O. n'a pas ete tenu informe- des re-
eentes negociations entre les Britanniques et les 
Americains, dont la base a ete jetee par 
M. Sandys ·aux Etats-Unis. EUe ·auradt souhaite 
reC'eVoir des apadsemen;ts sur la portee de cette 
cooperatioo et sa compa;tibilite avee la collalbo-
ration a laquelle 1 'Antgleterre s'etait engagee 
avec ses partenaires de 1 'Union de 1 'Europe 
Oceidentale. Ce serait une tres vive deception 
pour .tous ceux qui ont mis un grand espoir 
dans le role du Oomite pel'Dl8Jilent des Arme-
men18 et qui ont salue avec oonfiance le rap-
port du Conseil da.ns la mesure ou il semlblait 
apporter un element eonstructif pour la colla-
boration en ma·tiere d'armements. Et votre 
Commission souhaite que le ·Conseil aooepte de 
proeeder a un large echange de vues avee l'As-
semlblee en cette matiere. Enoore ~ fois, la 
question de W, prodUJCtion des m"''neS no1welles 
est decisive. L'U.E.O. ura-t-e-ae m-ise en mesure 
de donner a l'Europe Oooid!elnlole les muyens 
de sa politique 1 
49. S'il en est ainsi, il serait peut-etre possible 
de ooneevoir - et votre rapporteur rejoint ici 
un point de vue e:Jqlrime dans un autre rapport 
presente a cette session (Doe. 40) -que l'Union 
de !'Europe Oooidentale devienne, au sein de 
l'O.T.A.N. et dans les domaines qui lui revien-
nent en propre, un element de progres dans la 
mesure ou I 'association de ses Membres serait 
plus etroite. 
Conclusion 
50. Votre rapporteur ne voudrait pas que i'on 
puisse rester sur une impresmn de desappoin-
tement. 11 n'ignore pas eombien les .taches aux-
queUes il est fait allusion sont delicates et diffi-
ciles a assumer. Pour avoir ete charg6 des ques-
tions de defense dans son pays, pour avoir ete 
un des plus ardents partisans de ia CooununauM 
Europeenne de Defense, et pour avoir compris, 
3 ces deux occasions, eomlbien les questions m.Hi-
taires touchent a l'ensemble de la vie eoonomi-
que oomme a la politique generale, aux reflexes 
seniimentaux et aux valeurs spiritueUes d'un 
pays, il ne s 'attendait pas a ce que notre orga-
nisation, qui demande a la cooperation inter-
gouvernementale le maximum de ses moyens 
d'action, puisse resoudre rapidement ces pro-
blemes si compllexes. C'est peut-etre pourquoi il 
a tenu a oonstater en toute hOOllletete qu'un 
resultat positif avait deja ete !altteint, et bien 
plus, que l 'Union de 1 'Europe Occidentale etait 
sur la bonne voie. I1 souhaite qu'a !'issue de 
eette session une volonte plus ferme anime les 
gouvernemenJts et le Conseil, et leur fasse par-
faire l'reuwe qui n'.est qu'ebauchee. 
Projet de directive 
sur la preparation 
de deux projets de convention 
L'AMemblee, 
Soucieuse d'apporter toute l'aide possible a 
l'activite au Oomite permla!llent des Armements, 
Charge :}a commission des Questions de De-
fense et des ATmemen18 d'etudier les disposi-
tions generales de deux projets d'e conV'ention, 
le premier tendan:t a determiner !es droits de 
pTopriete resultant de recherehes en oommun, 
le second ayant pour but d'assouplir les forma-
lites de douane impoaees aux DUIIteriels entrant 
dans la ilbrication de prototypes d'armements. 
• • • 
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Draft Recommendation 
on the future r6le of Westem European Union 
The Assembly, 
A 
Welcoming the decisive step forward towards 
European unity achieved by the signature of 
the Treaties setting up Euratom and the Euro-
pean Common Market; 
1. See Document 32 (1956). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: M. van der Goes van 
Naters (Chairman); MM. Gaborit, Kiesinger (Vice-
C'IwMmen); Baldini Confalonieri, Beoker, Bettiol, Biohet, 
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Considering that the future role of Western 
European Union will depend on the develop-
ment of common policy between Great Britain 
and the six Powers signatory to these Treaties; 
Considering that these seven countries com-
prise the majority of free Europe's peoples and 
material resources; 
Considering that, if the attempt to build the 
unity of the seven Powers should fail, all efforts 
would be jeopardised to build the wider 
Conte, Dehousse, Dame Florence Horsbrugh, MM.Janeaena, 
van Kauvenbergh, Legendre, Lenz (Substitute : Kopf), 
Mme Meyer-Laule, MM. Mommer, Montini, Motz, Niohol-
son, Santero, Sohmal (Substitute: Sohuijt), SenghQt, 
Spalliooi, Viscount Stonehaven, MM. Struye, Willey~ 
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par M. Senghor, rapporteur 
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Projet de recommandation 
sur le r6le (utur 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
L'Assemblee, 
A 
Se felicitant du pas deeisif vers l'unite euro-
peenne represente par la signature des traites 
instituant !'Euratom et le marche commun 
europeen; 
1. Document 32 {1956). 
2. Adopte par la. Commission 8. l'una.nimite. 
3. M embru de la commission : MM. van der Goes van 
Na.ters (president); Ga.borit, Kiesinger {vice-presidents); 
Badini Confftlonieri, Backer, Bettiol, Bicbet, Conte, 
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Considerant que le role futur de l'Union de 
l'Europe Oceidentale dependra du developpe-
ment d'une politique commune entre la Grande-
Bretagne et les six puissances signataires de 
ces traites ; 
Considerant que ces sept Etats comprennent 
la majorite de la population et des ressources 
de l'Europe libre ; 
Considerant que, si !'effort d'unite entrepris 
par ces sept pays devait echouer, la construc-
tion d'llne communaute plus large comprenant 
Debousse, Dame Florence Horsbrugb, MM. Janssens, van 
Ka.uvenbergb, Legendre, Lenz (suppleant : Kopf), Mme 
Meyer-Laule, MM. Mommer, Montini, Motz, Nicbolson, 
Sa.ntero, Sohma.l (supplea.nt: Scbuijt), Senghor, Spa.lliooi, 
Viscount Stoneha.ven, MM. Struye, Willey. 
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community of all European nations, which must 
remain the ultimate aim; 
Considering that the development of the 
seven-Power Community depends in great 
measure upon the political will of Great Britain 
to play her part in the construction of a United 
Europe, towards which the British proposals for 
the creation of a Free Trade Area constitute 
a most important step forward ; 
B 
Considering that what is needful is less the 
discussion of further institutional blue-prints 
than that the seven Governments should show 
genuine and continuous determination to use 
those institutions already in being and, in parti-
cular, the Council of Western European Union, 
under the provisions of Article VIII of the 
Brussels Treaty as modified and completed on 
23rd October, 1954; 
Considering the aim to be the joint working 
out of common European policies within the 
appropriate organs of Western European Union 
rather than the prior formation of separate 
natiooail pdlicies which are sulbsequent'ly con-
fronted, 
Recommends to the Council: 
I. Political field 
1. that on major issues, affecting European 
interests: 
(i) it should hold more frequent meetings, 
especially before meetings of the North Atlantic 
Council; 
(ii) it showd seek to co..:ordinate the instructions 
given to the permanent de'legates of Member 
States in the United Nations and that prior 
discussion of these issues within the Council be 
a permanent item on the Council's Agenda; 
2. that, in future, the Defence Ministers· of 
all Member States should accompany Foreign 
Ministers when the Council meets at the 
Ministerial level for the discussion of defence 
questions; 
3. that other Ministries should be· directly 
.represented in the Council when questions con-
cerning their work are discussed; 
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4. that a study be made by the Council and 
communicated to the Assembly for an Opinion 
of how the present departmental structure of 
Foreign Offices might be modified so that all 
major problems may be studied from the be-
ginning in a European perspective. 
II. Economic field 
1. that the six Governments that form part 
of the Council which have concluded the Eura-
tom an'd Common Market T·reaties direct their 
efforts to ensuring that the full process of 
parliamentary ratification of these Treaties is 
completed before the SUJmmer recess; 
2. that, following the ratification of these 
Treaties, the Council re-examine the relationship 
between the six Powers and Great Britain in 
such a way as to bind Western European Union 
and the institutions of the six-Power Commun-
ity as closely together as possible, in order to 
co-ordinate efforts to achieve European unity. 
III. Cultural field 
that the sums of money devoted to the cultural 
activities of Western European Union be 
increased so as to facilitate the pursuit of these 
activities. 
IV. Legal field 
that, adapting the method developed within 
the Brussels Treaty Organisation of direct 
contacts between senior civil servants of the 
departmental Ministries, rather than passing 
through the Ministries of Foreign Affairs, the 
Ministries of Justice of the seven countries 
should establish a working party which, in close 
co-operation with the competent committees of 
the Council of Europe, will examine practical 
measures tending towards the unification of 
Company and Insurance Law in Member States, 
with a view to facilitating the development of 
European economic integration. 
Draft Order of the Assembly 
The Assembly, 
Considering the importance of the problems 
posed by the integration of overseas territories 
for the cause of European unity; 
!'ensemble des nations europeennes et qui de-
meure le but ultime serait mise en danger; 
Considerant que le developpement d'une com-
munaute des sept puissances depend dans une 
grande mesure de la volonte politique de la 
Grande-Bretagne de jouer son role dans la cons-
truction d'une Europe unie, vers laquelle les 
propositions britanniques pour la creation d'unc 
zone de libre-echange constituent une etape de la 
plus grande signification ; 
B 
Considerant que ce qui est necessaire est moins 
la discussion de nouveaux projets constitution-
nels qu'une volonte politique persevcrante et 
sincere des sept gouvernements d'utiliscr les 
institutions d'ores et deja existantes, et en par-
ticulier le Conseil de !'Union de !'Europe Occi-
dentale selon les dispositions de !'article VIII 
du Traite de Bruxelles modifie et complete le 
23 octobre 1954 ; 
Considerant que l'objectif majeur doit etre 
d'elaborer et de definir en commun une poli-
tique europeenne par l'intermediaire des organes 
de !'Union de !'Europe Occidentale plutOt que 
par la confrontation de politiques nationales 
definies prealablement et isolement, 
Recommande au Conseil : 
I. Domaine politique 
1. qu'en ce qui concerne les principales ques-
tions d'interet europeen : 
(i) il tienne des reunions plus frequentes, no-
tamment avant les sessions de l'O.T.A.N.; 
(ii) il s'efforce de coordonner les instructions 
donnees aux del6gues permanents des Etats 
membres aux Nations Unies et que la discussion 
prealable de ces questions au sein du Conseil 
soit de fa~n permanente a l'ordre du jour du 
Conseil; 
2. qu'a l'avenir, les Ministres de la Defense 
des Etats membres assistant les Ministres des 
Affaires Etrangeres lors des reunions du Con-
seil, au niveau ministerial, quand sont discutees 
les questions de defense ; 
3. que les autres ministeres soient representes 
directement au Conseil quand des questions 
concernant leurs activites sont discutees ; 
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4. qu'une etude soit entreprise par le Conseil 
et communiquee pour avis a 1' Assemblee des 
modalites de reorganisation interne des Minis-
teres des Affaires Etrangeres de fa~on a ce 
que les grands problemes puissent etre etudies 
des le debut dans une perspective europeenne ; 
II. Domaine economique 
1. que les six gouvernements representes au 
Conseil et qui ont conclu les traites de !'Eura-
tom et du marche commun fassent effort pour 
que la ratification de ces traites soit torminee 
avant les vacances parlementaires ; 
2. que, apres la ratification de ces traites, le 
Conseil reexamine les relations entre les six 
puissances et la Grande-Bretagne de fa~on a 
lier l 'Union de !'Europe Occidentale et les insti-
tutions de la communaute des six anssi etroite-
ment que possible, afin de coordonner les efforts 
tendant a !'unite europeenne ; 
Ill. Domaine culturel 
que les credits affectes aux activites cultu-
relles de l'Union de !'Europe Occidentale soient 
augmentes de fa~on a permettre la poursuite de 
ces activites ; 
IV. Domaine juridique 
qu'en adaptant la methode mise au point au 
sein de !'Organisation du Traite de Bruxelles 
de contacts directs entre hauts fonctionnaires 
des ministeres interesses, qui n'impliquent pas 
l'entremise des Ministeres des Affaires Etran-
geres, les Ministeres de la Justice des sept pays 
constituent un groupe de travail qui, en evitant 
tout double emploi avec la commission compe-
tente du Conseil de !'Europe, etudie des me-
sures pratiques tendant a !'unification du droit 
des societas et des assurances dans tes Etats 
m~mbres, afin de faciliter le deve'l.oppement de 
!'integration economique europeenne. 
Projet de directive de l 'Assemblee 
L'Assemblee, 
Considerant !'importance des problemes poses 
par !'integration des territoires d'outre-mer pour 
la cause de l'unite europeenne ; 
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Considering that Western European Union is, 
by its composition, able to make an important 
contribution to the solution of these problems, 
Requests its General Affairs Committee to 
report on the integration of overseas territories 
at its next Session. 
Explanatory Memorandum 
(presented by M. Senghor, Rapporteur) 
1. At its last Session, the Assembly referred 
to your General Affairs Committee the study 
of the future role of Western European Union. 
The Committee has discussed the subject on two 
occasions - first at its session in December 1956 
and tJhen at its session in April1957. At the first 
of these meetings, your Committee held a ge-
neral discussion of the problem which brought 
out the main features and gave your two Rap-
porteurs, M. Montini and myself, valuable 
guidance. The Assembly has arranged that the 
military role of Western European Union should 
be dealt with by the Committee concerned. 
I shall therefore restrict myself here to the 
political, economic, cultural and legal aspects 
of the problem, and leave the report on social 
questions to my colleague M. Montini. 
2. The reasons which led your General Affairs 
Committee to submit to the Assembly the problem 
of the ever-growing number of European 
Assemblies will be recalled : the difficulties 
which Representatives - who are also members 
of their national Parliaments - encountered dn 
attending the meetings of all European Assem-
blies and their committees ; the lack of interest 
of European public opinion, confused by the 
mulltip'lication of these assemblies and, finally, 
the overlapping and waste of time which results. 
3. Experience has now shown that the facts 
of the international situation and the concern 
to avoid duplication and overlapping compet-
ences. have caused Western European Union to 
change the course of its development so that it 
no longer corresponds entirely with the design 
of its founders nor with the text of the Brus-
sels Treaty, modified and completed by the 
Protocol to this Treaty, concluded on 23rd 
October, 1954. 
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4. Faced with this situation, we thought it 
useful to examine successively: (1) the reasons 
and intentions of those who drafted the Protocol 
of 23rd October, 1954 ; (2) the text of the 
modified and completed Brussels Treaty ; (3) 
the present trend of Western European Union. 
Once this analysis is concluded, the conclusions 
to which your Committee has come will be seen 
to be logically concerned with the realities of 
the· international situation. 
I. Intentio1111 behind the Protocol 
modifying and completing the Brussels Treaty 
5. It will be recalled that it was the French 
Parliament which by its historic vote of 30th 
August, 1954, rejected the Treaty setting up the 
European Defence Community. In so doing, it 
took the responsibility of creating a virtual 
military and political vacuum in Western 
Europe, gravely weakening N.A.T.O. Being well 
aware of this responsibility, the French Premier 
at the time - M. Pierre Mendes-France -
sought and accepted the British invitation to 
negotiate a new Treaty which in practice offered 
the same guarantees of effectiveness while 
taking account of French objections. It was this 
French responsibility which - how pathetic-
ally ! - was the principal argument used by 
the French Prime Minister and the Rapporteurs 
of the Committees concerned when they spoke 
before the French Parliament. 
6. If, therefore, we are to understand the 
underlying intentions of the Brussels Treaty 
as amended, we must first seek them in the 
debates of the French Parliament, which was 
the first to ratify. It is significant that the 
speeches of M. Mendes-France stressed the 
military aspects of the Treaty. This proves that 
to the minds of those who drafted it it was first 
and foremost a successor to E.D.C. 
7. But it went much further. One of the 
objections to E.D.C. had been that it mistook 
the means for the end, and that, after all, 
defence was only one of the means of European 
integration and not the most effective at that. 
For his part, M. Mendes-France did not fail to 
bring out the other aspects of the problem, espec-
ially the political aspect. Thus he referred to 
Franco-German reconciliation and above all to 
the participation of Great Britain as the two ideas 
which gave the Paris Agreements "theh- real 
Consid~rant que l'Union de l'Europe Occiden-
tale est, du fait de sa composition, en mesure 
d'apporter une contribution importante a la so-
lution de ces problemes, 
Charge sa Commission des Affaires Generales 
de lui faire rapport sur !'integration des terri-
toires d'outre-mer a sa prochaine session. 
Expose des motifs 
(presente par M. Senghor, rapporteur) 
1. L'Assemblee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale, au cours de sa derniere session, a ren-
voy~, pour etude, a votre Commission des Af-
faires Generales, le probleme du role futur de 
l'Union de l'Europe Occidentale. Celle-ci l'a 
examine par deux fois : d'abord a sa session de 
decembre 1956, ensuite a celle d'avril 1957. 
A la premiere de ces reunions, votre Commis-
sion a engage une discussion generale sur le 
probleme, qui a permis d'en degager les aspects 
essentiels et de fournir, aux deux rapporteurs, 
M. Montini et moi-meme, de precieuses indica-
tions. Il avait ete entendu, par l'Assemblee, que 
le role militaire de l'U.E.O. serait traite par la 
commission competente. Je ne traiterai done, ici, 
que les aspects politique, economique, culture! 
et juridique du probleme, laissant a M. Montini 
le soin de faire rapport sur les questions sociales. 
2. On se rappelle les raisons qui ont amene 
votre Commission des Affaires Generales a sai-
sir l'Assemblee du probleme du nombre des 
assemblees europeennes, qui ne cesse de s'ac-
croitre : des difficultes que rencontrent les Re-
presentants, membres par ailleurs de leur par-
lement national, a assister aux reunions de 
toutes les assemblees europeennes et de leurs 
commissions ; de la lassitude de !'opinion pu-
blique europeenne, desorientee par la multipli-
cation de ces assemblees ; enfin, des doubles 
emplois et des chevauchements de competences 
entre celles-ci. 
3. L'experience a prouve, maintenant, que les 
realites internationales ainsi que le souci legi-
time d'eviter doubles emplois et chevauchements 
de competences ont amene l'U.E.O. a inflechir 
sa ligne de developpement, qui ne correspond 
tout a fait ni a la pensee de ses fondateurs ni 
au texte du Traite de Bruxelles modifie et 
complete par · le protocole a ce traite conclu 
le 23 oetobre 1954. 
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4. Telle etant la situation, nous avons pense 
qu'il etait de bonne methode d'examiner succes-
sivement : (1) les raisons et la pensee de ceux 
qui ont pris !'initiative du protocole du 23 oc-
tobre 1954 ; (2) le texte du Traite de Bruxelles 
modifie et complete ; (3) le sens du developpe-
ment reel de l'U.E.O. Cette analyse faite, les 
conclusions auxquelles aura abouti votre Com-
mission ne pourront que mieux apparaitre dans 
leur logique soucieuse des realites internatio-
nales. 
I. Raisons du protocole modiflant et completant 
le Traite de Brwcelles 
5. On sait que c'est le Parlement franc;ais qui 
a, par le vote historique du 30 aout 1954, fait 
echouer le « Traite instituant la Communaute 
Europeenne de Defense ». Ce faisant, il prenait 
la responsabilite de creer une sorte de vide 
militaire et politique en Europe occidentale en 
affaiblissant gravement l'O.T.A.N. C'est parce 
qu'il etait conscient de cette responsabilite que 
le President du Conseil des Ministres d'alors, 
M. Pierre Mendes-France, sollicita et accepta 
!'initiative britannique de negocier un nouveau 
traite qui, dans la pratique, presentait les memes 
garanties d'efficacite tout en tenant compte des 
objections franc;aises. C'est cette responsabilite 
franc;aise qui fut !'argument majeur - et com-
bien pathetique ! - dont se servirent, au Par-
lement, le President du Conseil et les rappor-
teurs des commissions competentes. 
6. Si nous voulons done connaitre le sens pro-
fond du Traite de Bruxelles modifie et com-
plete, il faut d'abord le chercher dans les de-
bats du Parlement franc;ais qui fut, au demeu-
rant, le premier a le ratifier. Il est significatif 
que les interventions de M. Mendes-France aient 
mis l'accent sur !'aspect militaire du traite. Cela 
prouve que, dans l'esprit de ceux qui en pre-
naient !'initiative, il etait, avant tout, un succe-
dane de la C.E.D. · 
7. Cependant, il allait plus loin. Un des re-
proches faits a la C.E.D. avait ete qu'elle pre-
nait le moyen pour le but et qu'apres tout, la 
defense n'etait qu'un des moyens de !'integration 
europeenne, et pas le plus efficace. M. Mendes-
France, pour sa part, ne manqua pas de sou-
ligner les autres aspects du probleme et d'abord 
l'aspect politique. C'est ainsi qu'il presenta la 
reconciliation franco-allemande et la participa-
tion de la Grande-Bretagne comme les deux 
idees-forces qui donnaient aux Accords de Paris 
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meaning". He went further and on 23rd De-
cember, 1954, stated before the National Assem-
bly: 
"Moreover, Western European Union is not 
only competent, as is too often thought, in 
the military field alone : it is also competent 
in other most diverse fields - those of eco-
nomics, commerce and social questions - and 
its powers will be progressively extended if 
only by the pressure of the democratic 
assembly which is to be set up with it. 
I have often said that the contribution to the 
construction of Europe is infinitely more 
important to the future of our civilization 
than the military clauses of the agreements 
which are now before you. We must in fact 
enable the European nations, drawn together 
by so many common aspirations, progressively 
to harmonize their economies and to organise 
within a wider framework the rational use 
of their resources, both their material and -
perhaps even more important - their spiri-
tual resources. " 
8. Previously, M. Billotte, Rapporteur of the 
Foreign Affairs Committee and a General by 
profession, had analysed at length and in the 
same sense the various functions which were 
to be given to Western European Union. He 
concluded: 
" I go even further. The spirit in which the 
Brussels Treaty has been selected and trans-
formed to make it the mainstay of European 
Union is reflected in the new provisions 
which, it must be realised, leave open every 
possibility of European development. Thus, 
for example, it was not considered enough 
to state, as the Treaty originally did, that 
the Member States would endeavour to de-
velop economic, social and cultural cooperat-
ion. By Protocol No. 1,it has been added that 
they are resolved to promote unity and to 
encourage the progressive integration of 
Europe." 
9. In any case, those who were responsible for 
the Protocol modifying and completing the 
Brussels Treaty were not so much M. Mendes-
France and France, as Great Britain in the 
person of Sir Anthony Eden. It was he who, after 
the failure of E.D.C. and the communique of 9th 
September, 1954, made a pilgrimage through 
the countries of "Little Europe" to persuade 
them that this failure must not be accepted 
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and to propose the conclusion of fresh agree-
ments with the participation of Great Britain. 
It was this participation of Great Britain which 
was to give the read meaning to Western Euro-
pean Union. It re-~aunched the idea of 
European integration, but, especially, it enabled 
what was Europe's greatest hope to be fulfilled. 
For the first time in her history, in fact, Great 
Britain was undertaking to renounce part of 
her sovereignty, by renouncing on certain ques-
tions her right of veto (Article VIII of the 
Treaty). As Lord John Hope, Parliamentary 
Under-Secretary of State for Foreign Affairs, 
stated unequivocally before the Assembly on 
24th April, 1956, this was an historical gesture 
of incalculable political importance. He con-
cluded: 
"I have tried to tell the story of the pa.rt 
that the United Kingdom has played -and 
played, I must say, with pride - in the 
launching of this great adventure. Did I say 
' launching ' ? Well, that is a word very much 
nearer to ' re lance ' 'tlhan to ' immobilisme '. 
And I will not withdraw it. 
France and Germany ; Germany and Europe ; 
Great Britain and Europe. Three relation-
ships. Each of them has a history behind it, 
a history in which sadness and bitterness, 
fear and terror fill too many of the pages. 
Each has also a question-mark in front of it. 
What will the answer be ? As far as my 
country is concerned, we pledge OU""selves to 
do our duty as we see it: to search unceas-
ingly for an answer that will spell progress, 
unity and peace. " 
ll. Analysis of the modified and amended 
BraseiiJ -Treaty 
10. Such were the intentions, the underlying 
thoughts of the statesmen and Governments who 
took the initiative of modifying and completing 
the Brussels Treaty. We must now analyse the 
actual text of the Treaty. For if to-day, in the 
light of European and international events, we 
can enlarge and extend its field of application, if 
it is desirable that we should do so, it is not 
possible, without further modification or 
addition, to violate the letter - still less the 
spirit - of the Treaty. 
11. What, then, is the spirit which is to be found 
in the preamble 7 This preamble defines, first, 
an aim and, secondly, intentions. 
« leur veritable signification». 11 allait plus loin 
et declarait devant l'Assemblee Nationale le 
23 decembre 1954 : 
« L'Union de !'Europe Occidentale, au sur-
plus, n'est pas seulement competente, comme 
on le croit trop souvent, en matiere militaire ; 
elle est competente aussi dans les ordres les 
plus divers : economique, commercial, social, 
et ses attributions seront progressivement ac-
crues, ne serait-ce que sous la pression de l'as-
semblee democratique dont elle va etre accom-
pagnee. » 
« Je l'ai dit plus d'une fois, les aspects de la 
construction europeenne depassent de beau-
coup en importance, pour l'avenir de notre 
civilisation, les clauses militaires des accords 
qui vous sont soumis. Nous devons permettre, 
enfin, aux nations europeennes, qu'unissem 
tant d'aspirations communes, d 'harmoniser 
progressivement leurs economies et d'organi-
ser, dans un cadre plus vaste, !'utilisation de 
leurs ressources materielles et, plus encore 
peut-etre, de leurs ressources spirituelles. » 
8. Auparavant, M. Pierre Billotte, rapporteur 
de la Commission des Affaires Etrangeres et 
general de son m6tier, avait longuement analyse, 
dans le meme sens, les differentes attributions 
qui allaient etre celles de l'Union de l'Europe 
Occidentale. 11 concluait : 
« Je vais plus loin. L'esprit dans lequel a ete 
choisi et transforme le Traite de Bruxelles 
pour en faire le support de 1 'Union Europeenne 
se traduit par des dispositions nouvelles dont 
il faut reconnaitre qu'elles laissent ouvertes 
toutes les possibilites de developpement euro-
peen. C'est ainsi, par exemple, qu'il n'a pas 
ete juge suffisant de declarer, comme le faisait 
le traite sous sa forme primitive, que les Etats 
membres s'efforceraient de developper leur 
cooperation economique, sociale et culturelle. 
11 y a ete ajoute, par le Protocole no 1, que 
seront prises les mesures necessaires afin de 
promouvoir l'unite et d'encourager l'integra-
tion progressive de l'Europe. » 
9. Mais !'initiative du Protocole modifiant et 
completant le Traite de Bruxelles appartient 
moins a M. Mendes-France et a la France qu'a 
la Grande-Bretagne en la personne de M. Eden. 
C'est lui qui, apres l'echec de la C.E.D. et le 
communique du 9 septembre 1954, prit le baton 
du pelerin et visita les pays de la « petite Eu-
rope » pour les persuader qu'il ne fallait pas 
rester sur cet echec et leur suggerer de conclure 
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de nouveaux accords avec la participation de la 
Grande-Bretagne. C'est cette participation de la 
Grande-Bretagne qui devait dormer son sens v6-
ritable a !'Union de !'Europe Occidentale. Elle 
relan<;ait !'idee de Z'integration europeenne ; 
elle permettait surtout a ce grand espoir euro-
peen de se realiser. En effet, pour la premiere 
fois dans son histoire, la Grande-Bretagne accep-
tait de renoncer a une partie de sa souverainete, 
en renon<;ant, dans certaines questions, a son 
droit de veto (article VIII du traite). Ce geste 
historique d'une portee politique incalculable, 
Lord John Hope, Sous-Secretaire d'Etat parle-
mentaire aux Affaires Etrangeres du Royaume-
Uni, l'a souligne avec force, le 24 avrll 1956, de-
vant l'Assemblee de l'U.E.O. Et il concluait: 
« J'ai tente de retracer le rOle qu'a joue et 
qu'est fier d'avoir joue le Royaume-Uni dans 
le lancement de cette grande aventure. Ai-je 
dit « lancement » ? Eh bien I soit ; le mot res-
semble beaucoup plus a « relance » qu'a « im-
mobilisme », et je ne m'en dedirai pas. 
France- Allemagne, Allemagne- Europe, 
Grande-Bretagne-Europe: trois ordres de 
rapports etroitement interdependants. Chacun 
a son histoire - une histoire dont trop de 
pages sont empreintes de tristesse et d'amer-
tume, de craintes et d'horreurs. Chacun aussi 
comporte un point d'interrogation. QueUe sera 
la reponse ? Pour ce qui est de mon pays, 
nO'US nous engageons a faire notre devoir, tel 
qu'il nous apparait, c'est-a-dire a rechercher 
sans relache une reponse qui tienne en ces 
trois termes : progres, union et paix. » 
ll. Analyse du Traite de BTUXella 
modifie et complete 
10. Telles sont les raisons, la pensee profonde 
des hommes d'Etat et des gouvemements qui 
ont pris !'initiative de modifier et de completer 
le Traite de Bruxelles. 11 nous faut, maintenant, 
analyser le texte meme du traite. Car si l'on 
peut, aujourd 'hui, a la lumiere des realites euro-
peennes et intemationales, elargir ou restreindre 
son champ d'application, s'il est souhaitable de 
le faire, on ne peut, sans nouvelle modification 
ni complement, en violer la lettre, encore moins 
I' esprit. 
11. Quel est done !'esprit qui se trouve dans 
le preambule Y Ce preambule definit, d'une part, 
un but, d'autre part, des objectifs. 
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12. The aim of Western European Union is 
defined in paragraphs 3 and 4. It is to affirm 
the belief of Member States " in the dignity 
and worth of the human person'' which remains 
the basis of European values. These are referred 
to in concrete form as their "common heritage", 
in u the principles of democracy, personal 
freedom and political liberty, constitutional 
traditions and the rule of law ". 
13. The intentions defined in the other para-
graphs are merely the means employed among 
others to attain the aim. The expression " with 
these aims in view " is significant in this respect. 
These means are the strengthening of the 
" economic, social and cultural ties " which 
already unite the Member States. To these must 
be added the military means. But there is a 
more general intention which is the "unity " 
and " the progressive integration of Europe ". 
14. Not wishing to go beyond the limits of this 
report I will restrict myself to the economic, 
cultural, political and legal aspects of the 
problem. 
15. Contrary to the general opinion that pre-
vails, the modified and completed Brussels 
Treaty lays particular stress on the " economic 
recovery of Europe " and the coordination of 
the " economic activites " of the Member States 
of Western European Union. A whole paragraph 
of the Preamble is devoted to this subject, 
which is also defined in Article I. This is, in 
faet, one of the two reasons which can be 
invoked for the immediate convening of the 
Council of W.E.U. (Artic'le VIII, paragraph 3). 
But, for the sake of compLeteness, 'it muSt be 
stated that economic co-operation is one of two 
subjects where it is expressly stated that any 
dwpl.l'ication must be avoided. 1 
16. Cultural cooperation is defined in Article 
III. It is to be pursued through "cultural 
exchanges " and " Conventions " concluded 
between the Member States. 
17. But political co-operation is the keystone 
of the organization. As I have rulready said, it 
is the main intention. Two paragraphs are 
devoted to it in the Preamble. It is the main 
subject of Article VIII, which undoubtedly 
remains the most important. It is considered to 
be the ultimate and most effective means oi 
achieving European integration. 
I. cf. Second Report of the Council (Doe. 37), p. 57 
m fine. 
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18. As for the legal aspect of the problem, the 
Treaty prescribes that any differences which 
may arise between Member States shall be 
submitted to the International Court of Justice 
but only where such differences are covered by 
Article 36, paragraph 2, of the Statute. In this 
case "the compulsory jurisdiction clause" shall 
apply. In other cases, a procedure of concilia-
tion is provided. 
19. These are the provisions of the Treaty 
which come within the scope of this report. 
m. Development and future r8le 
of Western European Union 
20. Your Rapporteur was careful 1 at the 
beginning of his report to describe the reasons 
which led the Assembly of Western European 
Union to request its General Affairs Committee 
to report on the future role of Western 
European Union. Here we must go back and 
examine more closely the reason deriving from 
international factors - more exactly from the 
crisis in the At11antic Alliance itself brought 
about by the Suez expedition. It is relevant 
here to observe that although N.A.T.O. is 
essentially a military alliance it is not only that, 
and in any case - and this cannot be too often 
repeated - military power is only one instru-
ment of politics. The solution of the crisis in 
N.A.T.O. must therefore be political above all 
else. 
21. For your Rapporteur there can be no 
question of going back to 1918, to the end of 
the First World War. I shall merely say that 
the period fd1lowing 1918 marked the end of Eu-
ropean supremacy and the birth of the two Great 
Powers - the United States of America and the 
Union of Soviet Socialist Republics. The illusion 
of its own power which Western Europe stil[ cher-
ished in the Entente Cordiale or the Axis had 
begun to fade. Hence the need which it 1Jhen felt 
to base its force on that of the United States of 
America, in order to prevent the possibility of 
Soviet aggression or to ensure its failure if it 
were to occur. Thus was N.A.T.O. born. But the 
illusion remained - and prevented Europe from 
paying sufficient attention to the rise of India 
and the Peoples' Republic of China. As M. Ray-
I. These paragraphs (20-24) are the expression of the 
personal opinion of the Rapporteur in his judgment on 
the year's political events. 
12. Le but de l'U.E.O. est defini aux alinea.s 3 
et 4. 11 est d'affirmer la foi des Etats membres 
« dans la dignite et la valeur de la personne 
humaine », qui reste le fondement des valeurs 
europeennes. Celles-ci sont concretisees, en tant 
que « patrimoine commun », dans « les prin-
cipes democratiques, l@S libertes civiques et indi-
viduelles, les traditions constitutionnelles et le 
respect de la loi ». 
13. Les objectifs definis aux autres alineas ne 
sont que les moyens employes, parmi d'autres, 
pour parvenir au but. L'expression « dans cet 
esprit » est, a cet egard, significative. Ces 
moyens sont le resserrement des «liens econo-
miques, sociaux et culturels » qui unissent deja 
les Etats membres. Il faut y ajouter les moyens 
militaires. Mais il y a un objectif plus general, 
qui est « l'unite » et « !'integration progressive 
de !'Europe». 
14. Ne voulant pas depasser les limites de ce 
rapport, je m'en tiendrai aux ~ects econo-
mique, culturel, politique et juridique du pro-
bleme. 
15. Contrairement a !'opinion courante, le 
Traite de Bruxelles modifie et complete met un 
accent particulier sur « le redressement econo-
mique de l'Europe » et la coordination des « ac-
tivites economiques » des Etats membres de 
l'U.E.O. Le preambule consacre un alinea entier 
a cette question qui est, par ailleurs, definie a 
!'article premier. Celle-ci est, enfin, une des 
deux raisons qui peuvent motiver la convocation 
immediate du Conseil de l'U.E.O. (article VIII, 
alinea 3). Mais il faut preciser, pour etre com-
plet, que la cooperation economique est l'une 
des deux matieres ou il est preconise d'eviter 
tout double emploi. 1 
16. La cooperation culturelle, elle, est definie 
a !'article III. Elle se developpera grace aux 
« echanges culturels » et aux «conventions» 
conclus entre les Etats membres. 
17. Mais la cooperation palitique est 'la clef de 
voute de !'organisation. Elle en canstitue, comme 
je l'ai dit plus haut, l'objectif general. Le pream-
bule lui consacre deux alineas. Elle est l'objet 
majeur de !'article VIII qui reste incontestable-
ment le plus important. Elle est consideree 
comme le moyen ultime et le plus efficace de 
!'integration europeenne. 




18. Quant a l'aspect juridique du probleme, le 
traite renvoie tous les differends qui auront pu 
s'elever entre les Etats membres a la Cour inter-
nationale de Justice, mais seulement dans la me-
sure ou ces differends sont visas par !'article 36, 
alinea 2 du statut. Dans ce cas, «la clause de 
juridiction obligatoire » devra jouer. Dans les 
autres cas, il est prevu une procedure de conci-
liation. 
19. Telles sont les dispositions du traite qui 
entrent dans le cadre de ce rapport. 
ID. Deueloppement et r6le futur de l'U. E. 0. 
20. Votre rapporteur a pris soin t, au debut 
de cet expose, d'indiquer les raisons qui ont 
amene l'Assemblee de l'U.E.O. a demander a la 
Commission des .Affaires Generales de lui faire 
r111pport sur le role futur de l'U.E.O. Il nous 
faut ici revenir, en l'examinant de plus pres, 
sur la raison tiree des realites internationales, 
plus precisement sur la crise de !'alliance atlan-
tique, elle-meme provoquee par !'expedition de 
Suez. C'est le lieu de constater que, si l'O.T . .A.N. 
est surtout une alliance militaire, elle n'est pas 
que cela, qu'en tout etat de cause - on ne sau-
rait trop le repeter - la puissance militaire 
n'est qu'un des moyens de la politique. La solu-
tion de la crise de l'O.T.A.N. doit done etre, 
avant tout, politique. 
21. Il n'est pas question, pour votre rappor-
teur, de remonter a 1918, a la fin de la premiere 
guerre mondiale. Je dirai simplement qu'elle 
marque la fin de la suprematie europeenne et la 
naissance des deux Grands : les Etats-Unis 
d'Amerique et l'Union des Republiques Socia-
listes Sovietiques. L'illusion de sa puissance 
qu'entretenait encore !'Europe occidentale au 
sein de !'Entente cordiale ou de l'.Axe a com-
mence de se dissiper, d'ou la necessite, qui lui 
apparut alors, d'appuyer sa force sur celle des 
Etats-Unis d'Amerique pour prevenir une even-
tuelle agression sovietique ou lui faire echec si 
elle avait lieu. Ainsi naissait 1'0. T.A.N. Mais 
!'illusion demeurait qui empechait l'Europe de 
preter une attention suffisante a la montee de 
l'Inde et de la Republique Populaire de Chine. 
1. Ces paragraphes (20 8. 24) refletent !'opinion per-
sonnelle du rapporteur dans son jugement sur les evene-
ments politiques de l'annee. 
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mond Aron has written, Mr. Nehru has become 
more important for the United States than Sir 
Anthony Eden or his successor. 
22. It was precisely this illusion, your Rap-
porteur thinks, which was at the root of the 
Suez expedition and the crisis in N.A.T.O. The 
Powers of Western Europe led by France and 
Great Britain have not paid sufficient attention 
to the fact - which results, indeed, from the 
text of the Treaty- that N.A.T.O. committed 
the United States of America only within the 
framework of Western Europe and to safeguard 
the values of the West ; that it could not bind 
it in other spheres: in particular it could not 
bring it to protect the interests of the " colonial 
Powers ". The attitude of the United States 
during the Suez expedition was the latest version 
of the " agonising reappraisal " announced by 
Mr. Dulles when E.D.C. was rejected. 
23. When thoroughly considered, the crisis of 
N.A.T.O. is to be found less in an unfriendly 
attitude of the U.S.A., less in what some called 
their "imperialism" or with more indulgence 
their " lack of psychology ", than in the division 
within the body politic of our Continent, which 
has so much difficulty in overcoming national 
antagonisms. It is a fact that N.A.T.O. is under 
American lleadership ·and that from this there 
results a moral and political unbalance which is 
harmful to the efficiency of the Organization. 
But the necessary balance can only be esta-
blished if the principal Powers of Western 
Europe transcend their national differences -
I shall not call them antagonisms- and unite, 
finally, to achieve European integration. As we 
have seen, this is precisely the main aim and 
object of Western European Union. There is 
no question of overlooking American responsi-
bilities, but of doing positive work. 
24. Before coming to the future political role 
of Western European Union I must deal with 
the economic and cultural roles. The importance 
and urgency of the political solution to the 
problem will then be all the clearer. 
A. Economic role 
25. As I have said above, the modified and 
completed Brussels Treaty lays particular stress 
on the economic role of Western European 
Union, and yet the economic activities of the 
Six and of Great Britain are chiefly concen-
trated elsewhere. Why 1 First, that at the time 
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when the Paris Agreements were signed, three 
organizations for the economic co-operation of 
European States already existed- the O.E.E.C., 
the E.P.U. and the E.C.S.C. Thus it was, that, 
in order to take these facts into account, the 
modified and supplemented Brussels Treaty was 
careful to preclude any duplication and to 
prescribe that Western European Union should 
"assist the work of those organizations". The 
question is, however, more complicated than 
appears at first sight. 
26. The O.E.E.C. and the E.P.U. are organi-
zations created for transient circumstances. A.111 
such they will disappear when they have 
completed their task. O.E.E.C. was set up to 
administer and distribute Marshall Plan funds 
among the Member States. The E.P.U. was set 
up within the O.E.E.C. to improve the con-
vertibility of national currencies. 
27. The aim of the E.C.S.C. is quite different. 
Limited to the fields of coal and steel it is the 
first step towards the achievement of a Euro-
pean Common, Market. 
28. Once these principles and facts are borne 
in mind, the economic role of Western European 
Union will be seen more clearly. It is quite clear 
that the future treaties of the European Econo-
mic Community and Euratom, folJI.owing in the 
wake of E.C.S.C., will contribute to the economic 
integration of Europe. More exactly the Common 
Assembly of the E.C.S.C., as your General 
Affairs Committee and the Bureaux of the three 
European Assemblies have requested, will be 
enlarged to become a genuine ''Common 
Assembly". That is, it will extend its com-
petence to the parliamentary control of the 
European Economic Community and Euratom. 
29. But, we shall be asked again, what is the 
exact role of Western European Union in 
European econonric integration? I have just 
recalled the part played by the General Affairs 
Committee and the Bureau of the WEU 
Assembly in preparing the European Economic 
Community and Euratom Treaties. Western 
European Union will have an even more import-
ant part to play in preparing the Free Trade 
Area Treaty. It wil!l. be 'r00811led that 1ilie initiator 
of this W88 Mr. MaemiNan, when Chancelllor of 
the Exchequer in the United Kingdom Govern-
ment, and who to-day is Prime Minister of the 
same Government. This shows the importance of 
British participation in Western European 
Comme l'a OOrit M. Raymond Aron, M. Nehru 
est devenu plus important, pour les Etats-Unis, 
que M. Eden ou son successeur. 
22. C'est precisement cette illusion, pense le 
rapporteur, qui a ete a l'origine de l'exp6dition 
de Suez, et pu.rtant de la crise de l'O.T.A.N. Les 
puissances de !'Europe occidentale, au premier 
rang desquelles la France et la Grande-Bretagne, 
n'ont pas ete assez attentives a ce fait, qui de-
coule, au demeurant, du texte du traite, que 
l'O.T.A.N. n'engageait les Etats-Unis d'Am6-
rique que dans le cadre de !'Europe occidentale 
et pour la sauvegarde des valeurs de l'Occi-
dent, qu'elle ne pouvait les lier en d'autres do-
maines, et surtout pas les amener A defendre 
les int6rets propres des « puissances coloniales :.. 
L'attitude des Etats-Unis a !'occasion de l'exp6-
dition de Suez, c'est la nouvelle version de la 
« revision dechirante » annoncee par M. Dulles 
au moment du rejet de la C.E.D. 
23. A y bien reflechir, la crise de l'O.T.A.N. 
est moins dans une attitude inamicale des Etats-
Unis d'Amerique, moins dans ce que d'aucuns 
appellant leur « imperialisme » ou, plus indul-
gents leur « manque de psychologie », que dans 
les divisions de !'Europe, qui a tant de peine 
A surmonter ses antagonismes nationaux. C'est 
un fait que l'O.T.A.N. est sous le leadership 
americain et qu'il en resulte un d6sequilibre mo-
ral, politique, prejudiciable a l'efficacit6 de !'or-
ganisation. Mais l'equilibre nooessaire ne peut 
etre ritabli que si les principales puissance& de 
!'Europe occidentale transcendent leurs diffe-
rences nationales ---.,... nous ne voulons pas dire : 
leurs oppositions -, s'unissent pour realiser, en-
fin, !'integration europeenne. C'est ce qui est, 
precisement, comme nous l'avons vu! l'objectif 
majeur de l'U.E.O. TI n'est pas quest1on de m6-
connaitre les responsabilit6s americaines, mais de 
faire amvre positive. 
24. A vant d'en venir au role politique futur de 
11J.E.O., il nous faut parler de ses roles econo-
mique et culture!. L'importance et l'urgence de 
la solution politique du probleme n'en apparaitra 
que mieux. 
A. Role economique 
25. Comme je l'ai dit plus haut, le Trait6 de 
Bruxelles modifie et complete a mis un accent 
particulier sur le role economique de l'U.E.O., 
et portant les activit6s economiques des Six et 
de la Grande-Bretagne s'exercent surtout ailleurs. 
Quelles en sont les raisons 7 C'est d'abord qu'il 
'11 
existait dejA, au moment de la signature des 
Accords de Paris, trois organisations de coopera-
tion economique des Etats europeens : l'O.E.C.E., 
l'U.E.P. et la C.E.C.A. C'est ensuite que, pour 
tenir compte de ces realit6s, le Trait6 de Bru-
xelles modifie et complete a pris soin de pros-
crire les doubles emplois et d'assigner 8.11J.E.O., 
dans le domaine economique, le role precis d'ap-
porter « l'aide la plus efficace a l'activite de ces 
organisations ». Cependant, la question est plus 
complexe qu'il ne semble au premier abord. 
26. L'O.E.C.E. et 11J.E.P. sont des organisations 
nees de circonstances transitoires. Comme telles, 
elles doivent disparaitre quand elles auront rem-
pli leur role. En effet, l'O.E.C.E. a ete creee pour 
administrer et repartir, entre les Etats benefi-
ciaires, les cr6dits du Plan Marshal!. L1J.E.P., 
elle, a ete criee, au sein de l'O.E.C.E., pour assu-
rer une meilleure convertibilit6 des monnaies na-
tionales. 
27. Le but de la C.E.C.A. est tout autre. Limitee 
au domaine du charbon et de l'acier, elle est la 
premiere etape vers la realisation du marche 
commun europeen. 
28. Rappel6s ces principes et ces faits, le role 
economique de l'U.E.O. apparait plus clairement. 
C'est !'evidence que les futurs treites de la Com-
mlmiJ.Ute economique europeenne et ~e 1 'Eura-
tom, s'inscrivant dens [a ligne de la C.E.C.A., 
devront oontribuer a 1 'integration economique de 
1 'EU!l'ope. Plus precisement 1 'Assemblee Com-
mune de la C.E.C.A., coonme Font demande 
votre Commission des Affaires Generalles et les 
Bureaux des trois Assemhlees europeennes, sera 
m.argie pour etre reellement l'Assemblee com-
mune. C'est dire qu'elle eten&a sa competence 
au oontrole parilementaire de la Communaut6 
economique europeenne et ~e i 'Euratom. 
29. Mais, nous demandera-t-on a nouveau, quel 
est le role precis de l'U.E.O. dans !'integration 
ooonomique de !'Europe? Je viens de rappeler 
le role joue par la Commission des Affaires Ge-
nerales et le Bureau de l'Assemblee de 11J.E.O. 
dans la preparation des tra:iltes de la Oommu-
naute economique europeenne et de 1 'Euratom. 
L1J.E.O. aura une mission encore plus impor-
tante a remplir clans la preparation du traite de 
libre-echange. On sait que le promoteur de IJ.'idee 
fut M. Macmillan, alors Chanceiier de l'Echi-
quier du Gouvernement du Royaume-Uni, au-
jourd'hui Prmnier Ministre de ce meme Gouver-
nmnent. C'est ici qu'apparait }'importance de la 
participation britannique a 11J.E.O. Cette orga-
Union. The latter is mainifestly the most 
suitable organization, under Article VIII, para-
graph 3, of the modified and completed Brussels 
Treaty, to smooth the obstacles in the path of 
the Free Trade Area Treaty. This would bt' 
the opportunity for Western European Union 
to begin to rfuHi!lll the role of co-ol."dmation in 
the economic field attributed to it by the Treaty, 
and which so far it has failed to carry out. 
30. But the economic role of Western European 
Union must not stop there. Its flexible organi· 
zation, its intermediate position between the 
governmental organizations - O.E.E.C., E.P.U. 
- and the supranational organizations -
E.C.S.C., European Economic Community, Eura-
tom- enable it to play the part of concmiator, 
if not arbitrator or even integrator, between the 
intergovernmentaJl organizations and the supra-
national organizations. But here we are touching 
on politicai matters which we will treat later. 
B. Cultural role 
31. Contrary to the way things have worked 
out in the economic field, the Brussels Treacy 
Organization has always taken an interest in 
cultural affairs. It is in this field in fact that 
it has achieved its most tangible results. Since 
the signature of the Paris Agreements it has 
not ceased to work for the cultural unification 
of Europe, and each year in its Report to the 
WEU Assembly the Council has devoted con-
siderable space to cultural activities. 
32. Anything else would indeed have been 
astonishing. As was stressed when the E.D.C. 
was overthrown, cultural defence is quite as 
important as military defence. I would go 
further and say that to speak of the " apolitical 
and amoral nature of culture", is to misunder-
stand the fundamental nature of culture. There 
is no need to go back to the " Politics " of 
Aristotle or the more relevant " Republic " of 
Plato. It is sufficient for me to refer to the 
very instructive works of the Societe Euro-
peenne de Culture. "Power", as its Secretary-
General, M. Campagnole, reminds us, ''springs 
in fact from culture". For "every man is cul-
ture ". To attain its object - which in fact is 
to rule the City by controlling the heritage of 
the community - politics must be based on 
culture which alone can give it meaning. The 
final Resolution unanimously adopted on 3rd 
October 1956, by the Sixth Ordinary General 
Assembly of the Societe Europeenne de Cul-
ture, defines culture in this way: "cuiture is 
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not limited to the capitalization, preservation 
and handing on of a heritage of traditional 
values however precious they may be ; it is 
essentially a process creative of new values. 
Culture is not the prerogative of a privileged 
minority, but the undivided property and the 
common wealth which results from the efforts 
of each and every one to express and mark in 
deeds the aspirations and fundamental needs 
of all men. " 
33. If Western European Union is to achieve 
results of living value, it should meditate on 
these words and act in the spirit of them. It 
should substitute for the usual static conception 
of culture a dynamic conception in tune with 
modern times ; we are no longer in the age of 
Descartes but in that of Einstein and nuclear 
physics. The cultural activities of Western 
European Union should be based, as they have 
begun to be, on the modern training of teachers 
and technicians, the " free circulation of persons 
and cultural property", the development of 
youth activities, the use of audio-visual aids in 
education. Once again it is a matter of "express-
ing and marking in deeds the aspirations and 
fundamental needs" of Europeans in 1957, the 
leaders and especially the masses. 
34. A question here arises which has often been 
raised in the Consultative Assembly of the 
Council of Europe : should cultural activities 
be carried on within the framework of Western 
European Union or in that of the Council of 
Europe V The Coumcil of Western European Union 
has already given a most perfulent reply in its 
Report of last year. "The work of the Cultural 
Sections of Western European Union is to some 
extent experimental, similar to that done in a 
laboratory. In carrying out this work the 
committees feel they may be able to prevent 
failures and false starts in the larger organ-
izations. They also hope it may be possible to 
extend to the Council of Europe such of their 
activities as have been successful, and which 
are suitable for adoption in the wider frame-
work of that body. " 
35. This is sheer common sense. It is easier 
to conduct experiments on a seven-Power basis 
rather than on a fifteen-Power basis. Moreover, 
the seven countries of Western European Union 
possess between themselves greater cultural 
affinities than the Fifteen, while still offering 
varied aspects of culture - Latin, Germanic, 
nisation est toute designee, en vertu de l'llll"tiele 
VIII, alinea 3, du Traite de Bruxelles modifie 
et complete, pour aplanir les obstaCles qui pour-
rai.ent s'opposer a la concllusion du tmite de 
libre-echange. L'U.E.O. aurait IJ.a l'oocasion de 
commencer a mettre en pratique le role de 
coordination qui lui est assigne par le traite dans 
le domai.ne economique - et qu'elle a neglige 
d'assumer jusqu'ici. 
30. Mais le role economique de l'U.E.O. ne doit 
pas s'arreter la. La souplesse de son organisation, 
sa situation intermediaire entre les organisations 
gouvernementales - O.E.C.E., U.E.P. - et les 
organisations supranationales - C.E.C.A., Com-
munaute economique europeenne, Euratom -
lui permet de jouer U!lle mission, sinon d'arbi-
trage, du moins de ooncilliwtion, voire d'integra-
tion entre ~'ElS organisations intergouvernemen-
tales et ~es organisations supmnatlionail.~. Mais 
voill.A que nous touehons deja a la question pali-
tique. Et c'est encore trop tOt. 
B. Role culturel 
31. Contrairement a ce qui s'est passe da.ns le 
domaine economique, !'Organisation du Traite de 
Bruxelles s'est toujours interessee aux questions 
culturelles. C'est meme dans ce domaine qu'elle a 
atteint les resultats les plus tangibles. Depuis la 
signature des Accords de Paris, elle n'a cesse de 
travailler a la reunification culturelle de !'Eu-
rope, et le Conseil, chaque a.nnee, da.ns son rap-
port a l'Assemblee de l'U.E.O., a accorde une 
place importante aux activites culturelles. 
32. Le contraire eut ete etonnant. La defense 
culturelle, on l'a souligne a !'occasion du rejet de 
la C.E.D., est aussi importante que la defense 
militaire. J'irai plus loin : parler du « caractere 
apolitique et amoral de la culture :. c'est mecon-
naitre la nature profonde de la culture. Point 
n'est besoin de remonter a la « politique » d'Aris-
tote ou a celle, plus pertinente, de Platon. Il me 
suffira de me referer aux travaux si instructifs 
de la Societe europeenne de Culture. « Le pou-
voir » - nous rappelle son Secretaire General, 
M. Campagnolo - « ressort effectivement de la 
culture». Car «tout l'homme est culture». Done, 
pour repondre a son objet, qui est de bien gou-
verner la cite en gerant le patrimoine de la com-
munaute, la politique doit se fonder sur la culture 
qui, seule, peut lui donner son sens. La resolution 
finale, adoptee a l'unanimite, le 3 octobre 1956, 
par la sixieme Assemblee Generale ordinaire de 
la Societe europeenne de Culture, definit ainsi 
la culture : « La culture ne se borne pas a la 
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capitalisation, a la conservation et a la transmis-
sion d'un patrimoine de valeurs traditionnelles, 
si precieuses soient-elles ; elle consiste essentielle-
ment da.ns le processus createur de valeurs nou-
velles. La culture n'est pas l'apanage de minori-
tes privilegiees, mais le bien indivis et l'reuvre 
commune qui resulte de l'effort de tous et de 
chacun pour exprimer et inscrire dans les faits 
les aspirations et les besoins profonds de tous 
les hommes. » 
33. L'U.E.O., si elle veut faire reuvre de vie, 
devra mediter ces lignes et s'inspirer de leur es-
prit. Elle devra substituer a la conception clas-
sique, statique, de la culture une conception 
dynamique a la mesure des temps modernes; car 
nous ne sommes plus au siecle de Descartes, mais 
au siecle d'Einstein et de la physique nucleaire. 
Elle orientera ses activites culturelles, comme elle 
a commence de le faire, vers la formation moderne 
de professeurs et de techniciens, la « libre circu-
lation des personnes et des biens culturels », le 
developpement des reuvres de jeunesse, !'utilisa-
tion des moyens audio-visuels da.ns !'education. 
Il s'agit, encore une fois, d' « exprimer et inscrire 
dans les faits les aspirations et les besoins pro-
fonds » des Europeens de 1957, des elites et sur-
tout des masses. 
34. Une question se pose ici, qui a ete souvent 
evoquee a l'Assemblee Consultative du Conseil 
de !'Europe : les activites culturelles doivent-
elles s'exercer da.ns le cadre de l'U.E.O. ou dans 
celui du Conseil de !'Europe? Il y a deja ete 
repondu avec pertinence par le Conseil de 
l'U.E.O., dans son rapport de l'an dernier. « Le 
travail effectue par les sections culturelle et 
sociale de l'U.E.O. » - disait ce rapport -
« est, en partie, experimental, analogue a un 
travail de laboratoire. Ce faisant, les comites 
estiment possible d'epargner aux organisations 
plus importantes aussi bien des echecs que des 
erreurs au depart. Ils esperent pouvoir etendre 
au Conseil de !'Europe celles de leurs activites 
qui ont remporte du succes et qui seraient pro-
pres a etre reprises dans le cadre plus large du 
Conseil. » 
35. C'est la sagesse meme. En effet, il est plus 
facile de faire des experiences a sept qu'a quinze. 
D'autre part, les sept pays de l'U.E.O. pre-
sentent entre eux plus d'affinites culturelles que 
les Quinze, encore qu'ils nous offrent des as-
p~ts vari~s- Jatiln, gel'manique, anglo-saxoo-
de la meme civiUsa'bion europeenne. J'ajoute 
Anglo-Saxon. I would add that the seven coun-
tries of Western Europe have stressed the 
universal nature of European civilization and 
in so doing they have given it the value of an 
exemplar. 
C. Political role t 
36. I shall not refer again to the Suez expe-
dition and its most spectacular result - the 
NATO crisis. Although less spectacular, there 
was also a crisis in Europe last year. There is 
sufficient proof of it in the divergence of views 
which appeared between European States 
reflected both in Western European Union and 
in the Council of Europe. Although most 
discreetly expressed here and there - in the 
European organizations and in the United 
Nations- these divergencies still caused a grave 
political malaise. The virtue of Nasser, to whom 
Europeans may end up by building a statue, was 
to make Europe conscious of the real weakness 
of its material position. In the eyes of clear-
seeing Europeans, Europe now appears as it 
rewlly is - a smalll. "peninsula of Asia", an 
"under-developed area" compared with North 
America, " under-armed " compared with the 
two Great Powers. 
37. There she is then, Europe, awakened, alone 
in face of her problems. I say alo'M, since 
America can help only to the extent that Europe 
first helps itself. The day will be won if and when 
Britain awakes to her European destiny, as Dis-
raeli urged her to do at the end of his career, and 
is ready to assume her true European responsi-
bilities. 
38. This "peninsula of Asia", this "under-
developed area", has to-day the good fortune 
to possess the means of recovery - immense 
intellectual and spiritual resources and even 
material, and above all the idea, if not the will, 
to unite. The bases of European unity are there, 
and among them, the political framework of 
Western European Union. Europe needs only 
the will to become agaiB the prima.ry spiritual 
power and, together with Africa, the primary 
economic power. 
39. For the role of Western European Union 
is essentially political. Authoritative voices were 
1. The following paragraphs are the expression of the 
personal opinion of the Rapporteur in his judgment on 
this year's political events. 
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raised at the end of last year to affirm it and 
among them was thwt of M. Martino, the Italian 
Minister for Foreign Affairs. He concluded his 
speech of lOth December by saying : " This 
brings us back to the essential theme of all our 
anxieties - the need to create among our seven 
States a political community of more than two 
hundred m'l.1lion people, endowed with a vast 
technical and spiritual heritage which forms 
the nucleus of a stronger Atlantic Alliance. " 
This political role, which stems from the very 
text of the Treaty, is fundamental, and no one 
to-day will deny it. The problem is to know : 
(a) its nature; (b) within what framework it 
should be exercised; and (c) by what means. 
40. (a) Once again the text of the modified and 
completed Brussels Treaty is clear. As major 
objectives of Western European Union the 
preamble states : '' To promote the unity and 
to encourage the progressive integration of 
Europe". That is to say that the seven Western 
European Union countries must draw up a 
common attitude not only in fields internal to 
the organ'ization- economic, social, cultural and 
legal - but in their relations with foreign Pow-
ers, especially in N.A.T.O. and in the U.N. Such 
activity can only be " political ". 
41. We have already seen that there are eco-
nomic politics and cultural politics. And the 
Council of Western European Union itself, in 
its Second Report to the Assembly{Doc. 37, p.ll), 
states that there are political aspects of defence: 
" At the meeting of the Council of Ministers 
on 15th September 1956, the Foreign Minister 
of the Federal Republic of Germany informed 
the Council of the views of his Government on 
certain political aspects of the problem of 
Western defence. During the discussion which 
followed great stress was laid on the fact that 
strategic planning must proceed in accordance 
with political directives. " 
In fact political thought should inspire and 
guide economic, cultural, social, military and 
even legal activites, if these are not to be taken 
as ends in themselves and not, as they should 
be, only the means. This political thought is 
essentially the institutional unity of Europe, 
which alone with the creation of " fresh values " 
will allow the full development of the human 
person in the Continent. 
que les sept pays de !'Europe oceidentale ont 
mis !'accent sur le earactere d'universali~ de 
la civilisation europ~enne. Ce faisant, ils lui ont 
donn~ une valeur exemplaire. 
c. Role politiq'U8 1 
36. Je ne reviendrai pas sur !'expedition de 
Suez et sur son r~ultat le plus spectaculaire : la 
crise de l'O.T.A.N. Encore qu'elle fut moins 
voyante, il y eut aussi, l'an dernier, une crise 
de l'Europe. Je n'en veux pour preuves que 
les divergences de vues qui se manifesterent 
entre les Etats europoons, tant au sein de 
l'U.E.O. que du Conseil de !'Europe. Pour avoir 
~t~ exprim~es discretement ici et la - dans 
les organisations europ00nnes et a l'O.N.U. -
ces divergences n'engendrerent pas moins un 
profond malaise politique. Le m~rite de Nasser, 
a qui les Europoons finiront bien par ~lever une 
statue, fut de rendre !'Europe a la conscience 
de sa situation et de sa faiblesse mat~rielle. 
L'Europe apparait maintenant, aux yeux des 
Europoons lucides, ce qu'elle est : une petite 
« presqu'ile de l'Asie », un continent « sous- d&. 
velopp~ » par rapport a l'Am~rique du Nord, 
« sous-arm~ » par rapport aux deux Grands. 
37. Voila done !'Europe r~veilloo, seule en face 
de ses problemes. Je dis seule, car l'Am~rique ne 
peut l'aider que dans la mesure ou elle se sera 
d'abord aidoo elle-meme. Elle y aura gagn~ de 
voir l'Angleterre prendre conscience de son 
destin europ~en, comme le lui recommandait 
Disraeli a la fin de sa carriere, et de l'entendre 
se d~clarer prete a assumer ses responsabili~ 
europ00nnes. 
38. La chance de eette petite « presqu'Ue de 
l'Asie », de ce continent « sous-d~velopp6 », est 
qu'elle a aujourd'hui les instruments de son 
relevement : d'immenses ressources intellec-
tuelles et spirituelles, voire ma~rielles, surtout 
l'id~e, sinon la volon~, de s'unir. Les cadres de 
l'unit~ europ~enne sont la et, parmi eux, le 
cadre politique qu'est l'U.E.O. ll suffit a !'Eu-
rope de le vouloir pour redevenir la premiere 
puissance spirituelle du monde et, avec l'Afrique, 
la premiere puissance ~conomique. 
39. Car le role de l'U.E.O. est surtout poli-
tique. Voila que des voix autoris~ se sont 
1. Lee paragraphes suivants re:flbtent l'opinion pel'I!On-
nelle du rapporteur dans son jugement sur les evene-
ments politiques de l'annee. 
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elev~, a la fin de l'annoo derniere, pour l'af-
firmer et, parmi elles, celle de M. Martino, 
Ministre des Affaires Etrangeres d'Italie. Il 
coneluait ainsi sa declaration du 10 dooembre : 
« Nous voici ramen~ au theme essential de nos 
pr~occupations : la n~cessi~ de crier, entre nos 
sept Etats, une cotnmunaute politique de plus 
de 200 millions d?wmmes, pourvue d'un vaste 
patrimoine technique et spirituel, qui constitue 
le noyau central d'une alliance atlantique plus 
forte. » Ce role politiqu.e, qui d~coule du texte 
meme du Trait~, personne ne le nie plus- au-
jourd'hui et qu'il soit primordial. Le probleme 
est de savoir : (a) sa nature ; (b) dans quel cadre 
il doit s'exercer; (c) par quels moyens. 
40. (a) Encore une fois, le texte du Trait~ de 
Bruxelles modifi~ et compMt~ est clair. Le pr&. 
ambule assigne comme objectif majeur a l'U.E.O. 
de « prendre les mesures nooessaires afin de 
promouvoir l'unit~ et d'encourager l'int~gration 
progressive de I 'Europe». C'est dire que les 
sept pays de l'U.E.O. devront ~laborer et d~· 
finir une attitude commune non seulement dans 
les domaines in~rieurs a !'organisation - ~co­
nomique, social, culture! et juridique - mais 
encore dans leurs relations avec les puissances 
~trangeres, notamment a 1'0. T. A. N. et a 
l'O.N.U. Or, cette attitude ne saurait etre que 
« politique ». 
41. Nous avons vu plus haut qu'il y a une poli-
tique de l'~oomie, une politique de la culture. 
Et c'est le Conseil de l'U.E.O. lui-meme qui, 
dans son deuxieme rapport a l'Assembloo, 
affirme qu'il y a une politique de la defense. 
« Lors de la reunion du Conseil des Ministres, 
tenue le 15 septembre 1956 » - lit-on dans ce 
rapport (Doe. 37, page 11) - «le Ministre des 
Affaires Etrangeres de la. Repuhrique Federale 
d 'Mlemagne a inmorme le Conse:H du point de 
vue de son Gouvemement sur certains aspects po-
litiques du probleme de la defense de !'Europe 
occidentale. Au cours de l'echange de vues qui 
s'ensuivit, on a insiste sur le fait que les plans 
strategiques de1Jraient etre elabores conforme-
ment aux directives politiques. » 
En v~rit~, la pensee politique doit inspirer et 
guider [es acltivi'tks econooniques, cu'lturcl1es, 80-
cia:les, mi.Hta'ires et meme juridiques si on ne 
veut pas que ool!l:es-ci soient prises oomme des 
fims en soi et non pas, ce qu'eH.es devraien't ~re, 
comme des moyens. Cette pensee politique, c'est 
surtout l'unite institutionnel[e de 1 'Europe qui 
seule permettra, arvec [a creation (le « va:lem"S 
nol:lVeRes :., le p'lein eyanouissement de la per-
sonne hu:maine dans ce cootinent. 
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42. The common attitude of which I have 
spoken, and which will grow from a great 
" political design ", will take shape particularly 
in the devellopm:ent of a common foreign policy 1 • 
Europe cannot isolate itself in a world which 
is so interdependent. But its unity will be forged 
in the ordeal of international difficulties like 
a champion who proves his worth in battle. 
43. (b) Your General Affairs Committee con-
siders that a common foreign policy must necess-
arily be drawn up within Western European 
Union, i. e. within the Council with the colla-
boration of the Assembly. The policy defined in 
this way will first be applied in the framework 
of N.A.T.O. and then in that of the U.N. Some 
members of the Committee put forward the idea 
that it should even be applied in the Council 
1. 
Written Question put by M. Legendre 
"Will the Council inform me whether one or 
more Member Governments have taken steps to 
propose joint European action with regard to the 
Suez crisis, in accordance with paragraph 3 of Ar-
ticle VIII of the Brussels Treaty : 
.At the request of any of the High Contracting 
Parties the Council shall be immediately convened 
in order to permit them to consult with regard to 
any situation which may constitute a threat to 
peace, in whatever area this threat should arise, or 
a danger to economic stability." 
Reply 
~·On the initiative of the United Kingdom Govern-
ment, a special meeting of the Council was held on 
September 4th to consider the Suez question. The 
problem was again considered by the Ministers at 
the Council meeting held on September 15th in 
Paris." 
Written Question put by M. Teitgen 
"What measures do the Member Governments 
propose taking in order to define a common foreign 
policy, with particular reference to the provisions of 
Article VIII, paragraph 3, of the Treaty!" 
Reply 
"The Governments may consult within the frame-
work of Western European Union on political mat-
ters. They have already studied questions of common 
interest and are considering the possibility of exten-
ding their consultations." 
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of Europe, that in this body the seven member 
countries of Western European Union should 
initiate concrete proposals which, when approved 
by the other eight member countries, would 
carry great weight in N.A.T.O. and in the U.N. 
44. It is relevant here to refer to the proposals 
made by Mr. Selwyn Lloyd, Secretary of State 
for Foreign Affairs of the United Kingdom, in 
his notable speech of 12th December, 1956. Mr. 
Selwyn Lloyd proposed to stress the political 
nature of N.A.T.O., and to do this both by 
extending the powers of the Secretary-General, 
and by creating an Atlantic Parliament within 
that Organization. In these circumstances 
Western European Union would be integrated 
with N.A.T.O., of which it would merely be the 
European section. 
45. Your 'Committee has not yet decided it 
.attiltude concernmg the ildea of Mr. Selwyn 
Lloyd, although it recognized its value. Apart 
from the material difficulties of the undertaking, 
it thought - and rightly - that the Suez affair 
proved that the U.S.A. would be reluctant to 
adopt the policy and shoulder the cares of Eu-
rope ; that as they weighed too heavily in the 
balance, they would not be able to avoid, even 
unintentionally, compromising the chances of 
Europealll unity. Nor is this Atlantic integration 
in fact desired by the U.S.A. As M. Martino said 
in his speech of lOth December, 195·6, the Unit-
ed States see in W est.ern European Union the best 
means of consolidating the Atlantic Pact. And 
the Italian Foreign Minister recalled the fol1ow-
ing statement of American policy from Presi-
dent Eisenhower's letter of March 1955 : 
''The succesc:~ of the Atlantic ~Ussociation will 
be determined in large measure by the degree 
of practi~al co-Qperation rerulisOO. among the 
European nations themselves. Western Euro-
pean Union and the related arrangements 
rugreed upon in P:a:.ris are designed to ensure 
this co-operation and thereby provide a du-
rable basis for consOlidating the Atlantic 
r~ationship as a whole." 
46. This attitude of your Committee is once 
more not definitive and far from being negat-
ive: quite the contrary. It is in favour of 
strengthening the political powers of N.A.T.O. 
In this spirit a common attitude within N.A.T.O. 
of the WEU Members does not imply hostility 
to Ameri~, but effective co-operation. It warns 
the Assembly against a neutralist third force, 
which by moving Western Europe away from 
42. L'attitude commune dont j'ai parle et qui 
sera nee d'un grand « dessin politique :. se 
concretisera surtout dans !'elaboration d'une 
politique etrangere commune 1• L'Europe ne 
peut s'isoler dans un monde qesormais interde-
pendant. Mais c'est dans l'epreuve des difficul-
tes internationales qu'elle forgera son unite, 
comme un champion qui affirme ses valeurs et 
affermit sa personnalite dans les combats. 
43. (b) Car votre Commission des Mfaires Ge-
nerales est d'avis que la politique etrangere 
commune doit s'elaborer essentiellement au sein 
de l'U.E.O., c'est-8.-dire au sein du Conseil avec 
la collaboration de l'Assemblee. Cette politique 
ainsi definie s'exercerait d'abord dans le cadre 
de l'O.T.AN., ensuite dans celui de l'O.N.U. 
Certains commissaires ont emis l'idee qu'elle de-
vrait meme s'exercer au Conseil de l'Europe, 
1. 
QueBtion lcrite posee par M. Legendre 
«Le Conseil peut-il me dire si, a I' occasion de la 
crise de Suez, un ou plusieurs gouvemements ont 
pris !'initiative de proposer une action europeenne 
conce~e, en application du pa.ragraphe 3 de 
!'article VIII du Traite de Bruxelles modifie : 
A la demande de l'une d'entre Elles, le Conseil 
sera immediatement convoque en vue de permettre 
aux Hautes Parties Contractantes de se concerter 
sur toute situation pouvant constituer une menace 
contre la paix, en quelque endroit qu'elle se pro-
duise, ou mettant en danger la stabilite economique. lt 
Reponse 
« Sur !'initiative du Gouvemement du Royaume-
Uni, une reunion s~ciale du Coriseil a eu lieu le 
4 septem bre a fin d examiner la question de Suez. 
Le probleme a ete eDmine a nouveau par les Mi-
nistres a la reunion du Conseil tenue le 15 septembre 
a Paris .• 
Que8tion lcrite posee par M. Teitgen 
• Quelles mesures les gouvemements membres en-
visagent-ils de prendre pour definir une politique 
exterieure commune, notamment conformement aux 
dispositions de !'article VIII, paragraphe 3, du 
tra.ltet. 
• Les ~uvemements peuvent se concerter au sein 
de l'Uruon de !'Europe Occidentale sur des :pro-
blemes politiques. Ils ont deja etudie des questtons 
d'inte~t commun et examinent la possibilite d'eten-
dre ces consultations. • 
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que les sept pays de l'U.E.O. auraient a prendre, 
ici, !'initiative de propositions concretes qui, 
approuvees par les huit autres pays membres, 
peseraient d'un grand poids a l'O.T.A.N. et a 
l'O.N.U. 
44. C'est le lieu d'evoquer la proposition faite 
par M. Selwyn Lloyd, Ministre des Affaires 
Etrangeres du Royaume-Uni, dans sa fameuse 
declaration du 12 decembre 1956. M. Lloyd pro-
posait done d'accentuer le caractere politique de 
l'O.T.A.N. et, a cet effet, d'etendre, d'une part, 
les pouvoirs du Secretaire General; de creer, 
d'autre part, au sein de !'Organisation, un Par-
lement atlantique. L'U.E.O., dans ces conditions, 
serait integree a l'O.T.A.N., dont elle ne serait 
que la section europeenne. 
45. Votre Commission n'a pas pris une position 
definitive sur l'idee de M. Lloyd, encore qu'elle 
en eut reconnu l'interet. Outre les difficultes 
materielles de l'entreprise, elle pense, a juste 
raison, et l'affaire de Suez l'a prouve, que les 
Etats-Unis d'Amerique repugnent a faire leur 
la politique et tous les soucis de l'Europe ; que, 
pesant trop lourd dans la balance, ils ne man-
queraient pas, involontairement d'ailleurs, de 
compromettre les chances de l'unite europeenne. 
Enfi.n, !'integration atlantique n'est pas voulue 
par 1es Etats-Unis d'Amerique. Comme IJ.'a souli-
gne M. Martino, dans sa declaration du 10 de-
cembre 1956, ceux-ci voient d8JD.S l'U.E.O. le meil-
leur moyen de consolider le Pacte Atlantique. Et 
le Ministres des Mfaires Etrangeres d 'ltalie de 
rappeler ces quelques lignes du message du pre-
sident Eisenhower en mars 1955 : 
« Le succes de !'alliance atlantique sera de-
termine, dans une large mesure, par le degre 
de cooperation pratique realisee entre les na-
tions europeennes elles-memes. L'Union de 
'l'Europe Occidentale et les Accords de Paris 
sont destines a assurer cette cooperation et a 
fournir ainsi une base durable pour le ren-
forcement de !'ensemble des relations atlan-
tiques.:. 
46. Cette position de votre Commission, encore 
une fois loin d'etre definitive, n'est pas nega-
tive, tout au contraire. Elle est favorable au ren-
forcement des pouvoirs politiques de l'O.T.A.N. 
Dans son esprit, une attitude commune des 
Membres de l'U.E.O. au sein de l'O.T.A.N. ne 
signifie pas hostilite a l'Amerique, mais coope-
ration efficace. Elle met en garde l'Assemblee 
contre l'idee d'une troisieme force neutraliste 
D~4:1 
the U.S. would itself become an easy prey to 
the Soviets. For your Committee Western Eu-
rope, united within N.A.T.O. and strengthening 
the Atlantic Alliance, offers the best chances of 
peace. 
47. (c) But what are the means available for 
preparing and defining the oommon foreign 
policy of Western European Union 7 That is 
the last question to which we have to reply. And 
the answer is given to us in Article VIII, 
paragraph 3, of the Treaty. This Article pro-
vides that: 
"At the request of any of the High 
Contracting Parties the Council shall be imme-
diately convened in order to permit them to 
consult with regard to any situation which may 
constitute a threat to peace, in whatever area 
this threat should arise, or a danger to economic 
stability. " 
48. Like your Committee I have the impression 
that the Council has only too rarely employed 
this procedure. And yet the Second Report teYs 
us (Doe. 37, p. 11) that, on lOth December, 1956, 
the Council of Ministers examined the situation 
in Eastern Europe and previously, on two 
occasions - the 4th and 15th September - the 
situation in the Middle East. It is surprising in 
these circumstances that the Suez expedition 
should have taken place. It is also surprising 
that the problem of a Free Trade Area Treaty 
has been studied in O.E.E.C., and in Franco-
British bipartite discussions, and not so far in 
the framework of Western European Union. 
49. That is why your General Affairs Com-
mittee proposes that freer use be made in 
practice of the procedure provided in Article 
VIII, paragraph 3. It has discussed the means 
of applying this proposal at some length. It has 
not adopted the idea of regular meetings of the 
Council, in view of the numerous burdens which 
already weigh on the Foreign Ministers. I do 
not think, however, that I am going against the 
spirit of the Committee when I suggest that it 
would like to see more frequent meetings of the 
Council and that it would prefer such meetings 
to bilateral discussions, which are not a unifying 
influence. It is in this spirit that your Com-
mittee ma:kes these concrete proposals: meetings 
of the Councill before the sessioos of N.A.T.O. 
and the U.N.; depar'lnnentail reform m Foreign 
Offi'ces and Governments, refurm of the structur-
al organisation of 'bh.e Councii itseilf. 
50. Nor is the freer application of Article VIII 
the only means of drawing up a common 
foreign policy, or, more generally, of achieving 
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European integration. In his speech of lOth 
December 1956, to which I have already re-
ferred, M. Martino proposed to have the WEU. 
Assembly directly elected by the people of the 
seven countries 1• In a letter of 14th December, 
1956, the President of the Assembly requested 
the Chairman of the Council of Western Euro-
pean Union to put the proposal of the Italian 
Government before the Assembly. As your 
General Affairs Committee had not yet received 
communication of the Council's views on M. 
Martino's proposal, it did not discuss it. It is 
however, the duty of your Rapporteur to report 
that the General Affairs Committee includes 
" parliamentary control " among the means of 
achieving European integration. 
51. I now wish to draw the Assembly's attention 
once a,.gain to the texts - recommendation 
and memorandum - adopted on 2nd and 4th 
February 1957, by the Bureaux of the three 
European Assemblies and submitted to the Mi-
nisters taking part in the Intergovernmental 
Conference on the European Economic Commun-
ity and Euratom. The Recommendation lays 
d'Own the principle that through the Oommon 
Assembly m the economic organizations '' t'he 
genem!l aim to be fol1owed. is the creation of a 
single European Assembly". And the Memoran-
dum echoes the Recommendation in these W'Ords: 
''At a aater stage it W'Ould be advisable to prov-
ide for the absorption of the new Assemblly in a 
singde European Assemblly." This is a serious 
pro'blem which our Assembly wJJ.l have to discuss 
later tlhis yea,.r. For the moment I leave .it to you 
for reflection. 
52. However that may be, the general idea of 
your Committee deserves to be kept in mind. 
Essentially it is a matter of not forgetting the 
lesson of Suez, or, more exactly, of making 
Western European Union what it ought to be-
tke political i1f1Strome111t of European integrat-
ion. It is not so mu~h a question of demonstrat-
ion as of creating a certain movement by the 
fact of movement. 
I. Written Question put by M. Teitgen: 
"In the event of the Member Governments welcoming 
the suggestion, would it not be desirable for the Assembly 
to be directly elected!" 
An81Der: 
"The Governments are studying this question within 
the framework of the proposals put forward by the ItaJian 
Forebrn Minister." 
qui, eloignant !'Europe occidentale des Etats-
Unis d'Amerique, en ferait une proie facile 
pour les Soviets. Pour elle, une Europe occi-
dentale unie au sein de l'O.T.A.N. et renforc;ant 
!'alliance atlantique, c'est la meilleure chance 
de la paix. 
47. (c) Mais par quels moyens elaborer et de-
finir une politique etrangere commune de 
l'U.E.O. 7 C'est la derniere question a laquelle 
nous avons a repondre. La reponse nous est 
fournie par !'article VIII, alinea 3, du traite. 
11 dispose, cet alinea : 
«A la demande de l'une d'entre Elles, le 
Conseil sera immediatement convoque en vue de 
permettre aux Hautes Parties Contractantes de 
se concerter sur toute situation pourvant consti-
tuer une menace pour la paix, en quel'que en-
droit qu'elle se produise, ou mettant en danger 
la stab'ilite economique. » 
48. J'ai !'impression, avec votre Commission, 
que le Conseil n'a pas assez souvent use de cette 
procedure. Pourtant le deuxieme rapport nous 
apprend (Doe. 37, p. 11), que 'le Conseil des Mi-
nistres a, le 10 decembre 1956, examine la situa-
tion en Europe orientale et qu'il avait examine 
auparavant, par deux fois, les 4 et 15 se~tembre, 
la situation au Moyen-Orient. On s'~onne, dans 
ces conditions, que !'expedition de Suez ait ete 
entreprise. On peut s'etonner, d'autre part, que 
le probleme du traite relatif a la zone de libre-
eehange n'ait ete etudie qu'au sein de l'O.E.E.C. 
et dans un tete-a-tete fr81Ilco-britam1ique, et non 
da.ns le cadre de 1 'U.E.O. 
49. C'est pour ces :raisons que votre Commission 
des Affaires Generales preoonise l'assouplisse-
ment, dans la pratique, de la procedure prevue 
a !'article VIII, alinea 3. Elle a longuement 
discute les modalites de cet assouplissement. Elle 
n'a pas retenu l'idee de reunions regulieres du 
Conseil, etant donne les nombreuses charges qui 
pesent deja sur les Ministres des Affaires Etran-
geres. Cependant, je ne crois pas trahir l'esprit 
de la Commission en avanc;ant qu'elle voudrait 
les reunions du Conseil plus frequentes et qu'elle 
les prefere aux entretiens bilateraux qui ne 
sont pas un facteur d'unite. C'est dans cet esprit 
que votre Commission vous fait des propositions 
concretes : reunions du Conseil avant les ses-
sions de l'O.T.A.N. et de l'O.N.U., reforme des 
structures des Ministeres des Affaires Etran-
geres et des gouvernements, reforme des struc-
tures du Conseil lui-meme. 
50. L'application, meme assouplie, de !'article 
VIII n'est pas le seul moyen d'elaborer et de de-
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finir une politique etrangere commune et, d'une 
fa~on plus generale, de realiser !'integration 
europeenne. M. Martino a, dans sa declaration 
du 10 decembre 1956, a laquelle je me suis deja 
refere, propose de faire elire directement 1' A.s-
semblee de l'U.E.O. par les peuples des sept 
pays. 1 Par lettre, en date du 14 decembre 1956, 
M. Pezet, President par interim de 1 'Assemblee 
de 1 'U.E.O., a demande a M. llllns, President 
du Conseil de l'U.E.O., de faire saisir l'Assem-
blee de la proposition du Gouvernement italien. 
Votre Commission desAffaires Generales, n'ayant 
pas a prejuger ce que &era l'avis du Con-
seil sur cette question, ne l'a pas discutee. Votre 
rapporteur a cependant le devoir de signaler 
que la Commission des Affaires Generales com-
prend le « controle parlementaire » parmi les 
moyens de realiser !'integration europeenne. 
51. C'est !'occasion, pour lui, de rendre l'As-
semblee attentive, une fois de plus, aux textes 
- recommandation et memorandum - adop-
tes les 2 et 4 fevrier 1957, par les Bureaux des 
trois Assemblees europeennes et remis a MM. les 
Ministres participant a la conference intergou-
vernementale pour l·a Oommunaute economique 
europeenne et !'Euratom. La reoommandatian 
pare le principe que, p·ar d~a 'l'Assemb'lee com-
mune des organisations eoonomiques, « l'objectif 
generrul a poursuivre est [a creation 13'une As-
seml)J.ee europeenne unique». Et ie memorandum 
dte lui ofaJire echo en ces termes : «A un stade 
Ulterieur, il y au:ra l!ieu de prevoir !'integration 
de la nou-rel1e Assemblee dans une Assemblee 
europeenne unique. » C'est la un grave probleme 
que notre Assem.blee aura a debattre a'Vant long-
temps. Je le ~ivre a vos meditaltions. 
52. Quoi qu'il en soit, l'idee generale de vo~re 
Commission merite d'etre retenue. n est question 
de ne pas oublier la lec;on de Suez, plus precise-
ment de faire de l'U.E.O. ce qu'elle devrait etre : 
l'instrument politique de l'integration euro-
peenne. Il est question moins de prouver que 
de creer le mouvement en marchant. 
1. QU88tion krite posee par M. Teitgen: 
c Dans l'hypotbese ou lea gouvemements membres 
accueilleraient ces suggestions avec faveur (coordination 
des politiques des Etats membres), ne serait·il pas oppor-
tun que l'Assembloo soit elue au suffrage universal?. 
Rbponae: 
c Lea gouvemements etudient cette question dans le 
cadre des propositions faites par le Ministre des Aft'ai.res 
Etrangeres d'Italie. • 
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D. Legal role 
53. Any differences which may arise between 
the seven member countries of Western Euro-
pean Union are to be settled, as we have seen, 
according to the procedure under Article X. 
Your Rapporteur has no special interpreta-
tion of this Article to propose, but suggests that 
in this field a proved method worked out in 
Western European Union should be adopted. 
This consists of direct contacts between senior 
officia~s of the Ministries concerned. In this par-
ticular th~ Ministries of Justice of the seven 
countries would set up a working group to study 
practical measures for unifying company and 
insurance law in Member States with a view to 
facilitating economic integration. 
Conclusion 
54. The conclusion which suggests itself to 
your Rapporteur at the end of this report is 
that the Suez expedition may not have been 
useless. A victory over Nasser could perhaps 
have settled the Algerian problem, but I am 
not sure that that might not have inflicted a 
moral defeat for the European West. For a 
Franco-British military victory would have been 
presented to the peoples of Asia and Africa as 
a victory for colonialism, a victory of Might 
over Right. The United States, whatever it 
might have intended to do, has saved Westem 
Europe from this moral defeat and shaken it 
into self-criticism. 
55. From this stocktaking Europe should draw 
two salutary conclusions. The first is that Free 
Europe, comprising 250 million people, is at 
least as rich in intellectual and material re-
sources as either of the two mammoth Powers, and 
certainly richer in spiritual values ; but in 
• 
failing to unite them, Europe finds itself in a 
po3ition of terrible weakness. The second is that 
of all the European organizations Western 
European Union is the most suited to achieving 
European integration - the only means of 
salvation. For it is in Western European Union 
that those States of Western Europe are grouped 
which present most cultural affinity between 
themselves and which are at the same time the 
wealthiest and the most powerful. 
56. But, on pain of being left behind by history, 
United Europe must not limit itself to itM 
geographical frontiers - even those of the 
Fifteen. The United States of America exercises 
i1:s influence over the whole New WorM, the 
Union of Soviet Socialist Republics over the 
greater part of Asia. In a similar way Africa 
appears the natural complement to Europe by 
the very fact that it is opposed to it by geo-
graphy and culture. And the French Govern-
ment and Parliament rightly see in Eurafrica 
the acc'Omp[ishmenrt of Europe. 
57. Let us be careful, however, as to the method 
employed for preparing, and especially for 
achieving, the true "Grand Design". Africans 
are more sensitive to the way of giving than to 
the gift itself. I wou~d go further, they refuse 
the idea of a gift, of " charity ". For them 
Eurafrica - and many, incidentally, find this 
word repugnant because of its " colonial con-
text " - can only be built by free association 
after consultation with everyone concerned. It 
is more than time that Western European Union, 
which groups all the colonial Powers, studied 
this problem seriously. It represents Europe's 
only chance of maintaining its authority - not 
its prestige - in the world, an authority which 




D. Role juridique 
53. Les differends qui peuvent s'elever entre 
les sept pays membres de l'U.E.O. sont regles, 
nous l'avons vu, selon les procedures prevues a 
!'article X. Votre rapporteur ne vous propose 
pas une interpretation particuliere de cet ar-
ticle, mais d'adopter, dans ce domaine, une me-
thode mise au point au sein de !'organisation 
et qui a fait ses preuves. Celle-ci consiste en des 
contacts directs entre hauts fonctionnaires des 
ministeres interesses. En l'occurrence, les Minis-
teres de la Justice des sept pays constitueraient 
un groupe de travail pour etudier des mesures 
pratiques tendant a !'unification du droit des 
societas et des assurances dans les Etats mem-
bres, afin de faciliter !'integration economique. 
Conclusion 
54. La conclusion qui s'impose a V'otre rappor-
teur, au terme de cet expose, est que !'expedi-
tion de Suez n'aura pas ete inutile. Une victoire 
sur Nasser aurait peut-etre regie le probleme de 
l'Algerie. Je ne suis pas sftr qu'elle n'eut pas 
ete une defaite morale de l'Occident europeen. 
Car une victoire militaire des Franco-Britan-
niques aurait ete presentee aux peuples d'Asie 
et d'Afrique comme une victoire du colonia-
lisme, de la force sur le droit. J.Jes Etats-Unis 
d'Amerique, queUes que fussent leur intentions, 
ont sauve l'Europe occidentale de la defaite 
morale. Elles lui ont permis, a son tour, de faire 
son examen de conscience. 
55. De cet examen, l'Europe se doit de tirer 
des conclusions salutaires. La premiere est que 
l'Europe libre, qui compte 250 millions 
d'hommes, est au moins aussi riche en ressources 
intellectuelles et materielles que chacun des 
deux Grands, et plus riche certainement en va-
• 
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leurs spirituelles, mais que, faute de les unir, 
elle se presente en situation de faiblesse. La 
seconde est que, de toutes les organisations euro-
peennes, l'U.E.O. est la plus qualifiee pour 
realiser !'integration europeenne, seul moyen de 
salut. Car c'est au sein de l'U.E.O. que se 
groupent les Etats de l'Europe occidentale qui, 
presentant le plus d'affinites culturelles entre 
eux, sont, en meme temps, les plus riches et les 
plus puissants. 
56. Mais, sous peine d'etre depassee par l'his-
toire, l'Europe unie ne devra pas se borner a 
ses frontieres geographiques, celles-ci fussent-
elles des Quinze. Les Etats-Unis d'Amerique 
exercent leur influence sur tout le Nouveau 
Monde, l 'Union des Republiques Socialistes So-
vietiques sur la plus grande partie de l'Asie. 
L'Afrique apparait ainsi comme le complement 
naturel de l'Europe dans la mesure meme ou elle 
lui est geographiquement et culturellement 
opposee. Et c'est a juste raison que le Gouver-
nement et le Parlement franc;ais voient dans 
l'Eurafrique l'accomplissement de l'Europe. 
57. Prenons garde, cependant, a la methode qui 
sera employee dans !'elaboration et surtout la 
realisation de cet autre « grand dessein ». Les 
Africains sont plus sensibles a la maniere dll 
donner qu'au don lui-meme. J'irai plus loin, ils 
refusent l'idee du don, de la « charte octroyee ». 
Pour eux, l'Eurafrique- beaucoup, au demeu-
rant, repugnent au mot a cause de son « relent 
colonial » - ne saurait etre batie que par libre 
association apres consultation de tous les inte-
resses. TI est temps que l'U.E.O., qui groupe 
toutes les puissances coloniales, etudie le pro-
blame avec gravite. C'est sa seule chance de 
maintenir son autorite - non son prestige -
dans le monde, autorite qui doit rester morale 




Amendment No. 1 
Future r6le of W. E. U. 
in the political, economic, cultural and legal fields 
REPORT 
presented, on behalf of the General Affairs Committee, 
by M. Senghor, Rapporteur 
Amendment No. 1 
presented by M. Charpentier 
8th May, 1957 
In PB~rt B of the Draft Recommendation, Sec-
tion Ill, Cu1tural field, insert the ifotlowing 
words at the beginning of the sentence: 
'' Tha~t a cultu.Mil bu.d'get simi1ar >to lthat of the 
Council of Europe be established and that the 
sums of money ... '' (remamder of teXJt as at 
present). 
Signed : CHARPENTIER 
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Document 41 
Amendement No 1 
R6le futur de l'U. E. 0. 
en matUre poUtique, economique, culturelle et juridique 
RAPPORT 
presente au nom de la commission des Affaires Generales 
par M. Senghor, rapporteur 
Amendement No 1 
prnente par M. Charpentier 
8 mai 1957 
Dans IJ.a p8Jl'tie B du projet de reoomma.nda-
tion, titre Ill, domaine culturel, commencer la 
phrase par: 
« Qu'un budget elrl.iliu!rel soit cree coonme au 




Doeument 42 5th April, 1957 
Future r6le of Westem European Union in the social field 1 
REPORT 2 
presented, on behalf of the General Afairs Committee 8, 
by M. Montini, Rapporteur 
Draft Recommendation 
on the future f'Ole of Westem European Union 
V. Social field 
1. that periodical meetings be organised be-
tween the Ministers of Social Affairs of the 
Member States to promote the creation of a 
European social communilty. 
2. that a long-term plan of sociral work thy 
Western European Union ibe drawn up, defining 
the 8tages md methods of harmonisation of 
soci:ai legislation, taking into aecount the pos-
sibilities opened in tMs field by the Treaties 
setting up the European Economic Community 
and the European Community for Atomic 
Energy, and setting out the rules and organs 
necessary for meeting the manpower needs of 
the memlber countries. 
Explanatory Memorandum 
(presented &y M. Montini, Rapporteur) 
1. A general report on the future role of We-
stern European Union has been presented by 
M. Senghor on 'behalf of the Gene:val Affairs 
Committee. In presenting a Recommendation on 
the future role of Western European Union in 
the social field, I would just like to repeat that 
the Treaties setting up Western European Union 
went much further than the normal mililtary 
I. See Document 32 (1956). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Membera of the Committee: M. van der Goes van 
Naters (Chairman); MM. Gaborit, Kiesinger (Vice-Chair-
men); Badini Confalonieri, Backer, Bettio1, Bichet, Conte, 
Dehousse, Dame Florence Horsbrugh, MM. J anssens, 
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alliance treaties ·and constitute one of the mOSit 
distinetive elements in the new links between 
the peoples at a time when terrirori!ail. 81lld social 
solidarity is 'being fundlllJII.entaliy recast. 
2. Western European Union is realising this 
type of co-operation in the socirul field. By the 
creating of :functional organs as provided in the 
Treaty, new relationships have been created be-
tween the Staltes. A common social ''habit'' is 
in process of being established and defined. A 
treaty of alliance endures only in certain 
definite historicaJ oondi1Jions. It can disappear 
wilthout tDaC'e. But social agreeme::1ts engender 
habits and customs, lbecome part of estaJblished 
faet, and result in a sort of ''irreversibility'' in 
sociai relrutionships which go beyond and, so to 
speak, ''beneath'' nrutional frontiers. 
3. lf this is true in the case of culture and 
economies', it is ali the more so in that af the 
social aspect properly so-called in the relation-
ships between the peoples of the States whieh 
are linked by treaties such as the Baris Agree-
ments of 23rd October, 1954. These Agreements 
estaJblished direct relationships between ordinary 
people which give the impreS'!Iion of digging a 
sll!bterranean Jllll.&9ll.ge to unite them beyond, or 
rruther, ·beneath the barriers of national sover-
eignty. By this means the links between the 
States are strengthened. A concordance of the 
guiding lines of social poli~y progressively 
becomes the more or less conscious 'basis of a 
van Kauvenbergh, Legendre, Lenz (Subatitute: Kopf), 
Mme Meyer-Laule, MM. Mommer, Montini, Motz, Nicho1-
son, Santero, Schmal (Subatitute: Schuijt), Senghor, 
Spallicci, Viscount Stonehaven, MM. Struye, Willey. 
4. Pages 7-9 of the Report submitted on behalf 
of the Committee by M. Senghor (Document 41). 
Document 42 S avril 1957 
R6le (utur de l'Union de l'Europe Occtdentale en matiire sociale 1 
RAPPORT 1 
presente, au nom de la commission des Affaires Generales 8, 
par M. Montini, rapporteur 
Projet de recommandation sur le r6le futur 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
V. Domaine social 
1. que des reunions periodiques soient organi-
sees groupant ~es Ministres des Affaires Sociales 
des Etats membres afin de promouvoir une 
communaUJte sooiale euro:pOOnne; 
2. qu'un programme a long terme des •activites 
sooiales de l'UD!ion de l'Europe Occidenta!le soit 
etabli, definissant les etapes et les modalites de 
l 'harmonisation des legisla tions sociales, tout en 
tenant compte des perspectives ouvertes en ce 
domaine par les traites de la Commuooute Eco-
nomique Europeenne et de la Communaute 
Europeenne de 1 'Energie .Altomique, mettant en 
place une reglementation et un organisme pro-
pres a satisfaire •les lbesoins en main-d'omvre des 
pays membres. 
Expose des motifs 
(presente par M. Montini, rapporteur) 
1. Un rapport geneml sur le role futur de 
1 'Union de l'Europe Oooidentale est presente au 
nom de votre Commission des Affaires Genernles 
par M. Senghor. Je tiens seulement a repeter 
ici, en presentant une recommandation sur le 
role futur de l'Union de !'Europe Occidentale 
en matiere sooiale, que les .Aecords instituant 
1 'Union de !'Europe Occidentale vont plus loin 
1. Document 32 (1956), voir aussi Doe. 41 (1957). 
2. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
3. Membrea de la commission: M. van der Goes van 
Naters (president); MM. Gaborit, Kiesinger (vice-pre-
sidents); Ba.dini Confalonieri, Becker, Bettiol, Bichet, 
Conte, Dehousse, Dame Florence Horsbrugh, MM. J anssens, 
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que les traites d'alliance militaire traditionnels 
et constituent un des elements les plus caracte-
ristiques des liens nouveaux entre ies peuples a 
une epoque ou il est procede i une revision fon-
damentale de la solidarite territoriaie et sooiale. 
2. L'Union de l'Europe Oooideutale est une 
realite sociale de ce genre. Par la creation d'or-
ganismes fonctionnels ainsi qu'il est prevu par 
le traite, de nouvelles relations sont eta.Wes 
entre les Etats. 11 tend a se creer et a se definir 
une « coutume » sociaJle commune. En effet, un 
traite d'alliance ne demeure qu'en fonction de 
conditions historiques determinees. n peut 
s'oorouler sans laisser de traces. En revimche, 
lee accords de caractere social engendrent des 
habitudes, s'inscrivent dans les faits, et il en 
resulte une irreversibilite dans les mpports 
sociaux par-dela et pour ainsi dire « au-dessous :. 
des frontieres nation:al.es. 
3. S'il en est ainsi pour la cmture et pour 
l'economie ', cela est d'autant plus vrai pout 
l'aspect sociail proprement dit des 11apports 
entre les peuplles des Etats lies paJr des aooords 
tels que ooux de Paris du 23 octobre 1954. TI 
s'etablit entre les simples citoyens des rapports 
directs qui font penser a un « couloir souter-
rain » qui les unirait pal'-dela les barrieres des 
souverainetes naJtionaies. Les liens entre les 
Etats en sont renforces. La concordance de cer-
taines lignes directrices de la politique sooiale 
devient progressivement la base plus ou moins 
consciente d'une communaute sociale etendue au 
devoir d'assistance, a la securite sociale, a la 
van Ka.uvenbergh, Legendre, Lenz (suppleant : Kopf) 
:Mme Meyer-Laule, MM. Mommer, Montini, Motz, Nichol-
son, Santero, Schma1 (suppllla.nt: Schuijt), Senghor, 
Spallicci, Viscount Stonehaven, MM. Struye, Willey. 
4. Pages 7 8 9 du rapport presente au nom de la 
Commission par M. Senghor (Doe. 41). 
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sociail community devoted to assisting sooital 
security, pulblic health 'and the ha:rmonmation of 
social systems. 
4. This historic result is more speediD.y achiev-
ed when the will exists to m-eate equality of 
conditions. The organs and institutions designed 
to bring about co-operation in study and research 
and in the pooling of inrformation make such 
action easier. Such is the case with Western 
European Union. 
5. It must be remembered that, precisely in 
the 688e of Western European Union, thls activ-
ity results from and is the C1"0WWling effect of 
the ootivity of the Brussels Treaty Organisation. 
Thus, not only do committees work, not only has 
action been undertaken, but results have 'been 
achieved. And, as no going tback is possible, the 
future role of W estem European. Union m the 
social field results in some measure from exist-
ing ootivities 1• 
A 
6. I agree with M. Senghor's generall conclus-
ions (Doe. 41) which are also my own, subject 
merely to the additional motivation to Which I 
have just aJ.Iludoo. 
B 
7. There is one difficulty whicll may arise 
from tJhe fluid state of European co-operation. 
The Common Market and Euratom Treaties 
have just been signed. In the near future a new 
type of European '8B)Cilation will prohab1y be 
set up within the fl'l8mework of O.E.E.C. In 
these circumstances, what is to be the role of 
Western European Union in this shifting world? 
It <is precisely in these circUJinstanees that the 
role of Western European Union is clearly 
indicated. It must 8S!JUID.e fuill. responsibility for 
and define the direction of social policy, 
parallel with its pdlitical role 1 • 
c 
8. The general principle which stems from the 
amended Brussels Treaty is that social activities 
1. cf. Report of the Council, Doe, 37, organigramme 
of eocial activities, p. 38. 
2. cf. Pages 9-11 of the Report submitted on behalf 
1>f the Committee by M. Senghor (Document 41). 
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s'luUl remain. wit:hin. the competen.ce of the 
n.ation.al authorities. Tlris is regrettable, but 
must be taken into account in considering the 
immediate future ro1e of Western European 
Union. Article II of the Treaty, however, makes 
it possible to utilise national action in achiev-
ing our SQCial aim throug'h the medium of the 
mtifiootion of the social recommendations put 
forward by the specia~ised agencies and con-
tained in social security conventions. 
D 
Some lin.es of positive ootWn 
9. The upshot of the foregoing is t'hat Western 
European Union's task is one of harmonisation 
and co-operation. outside the scope of the Social 
Security Conventions. In this way a European 
social policy can be brought into being. 
10. W estem European. Union, however, has 
some very important opportunities for action so 
far as a reduction of disparities in. the social field 
is concerned. No effective policy on the part of 
the Common Market is possilble without such 
harmonisation. 
11. Resolute action iS also necessary to make 
possible the movements of men., goods and capital 
demanded by the changes required by the Com-
mon Market and the Free Trade Area in the 
internal eeonomic structure of the Community 
formed by the Member States concerned. 
12. In the same Wlay, it will be nece&'iJary to 
organise a com?'1W11. system of Europoom social 
insuran.ce or SQCW security. A social policy based 
on solid foundwtions which affect the interests 
of the citizens of Europe must lbe developed by 
means of multilaterall agreements in this field. 
13. Specific achievements in the socital field, 
parallel with action in the military field, can 
be extremely important and useful. For instance, 
it would be desiraMe to have a Committee of 
Experts working within W estem European 
Union on the preparation of legislation for the 
protection of civilians from dan,gers resultin.g 
from the uf:1,7,isation of atomic e'MJT'gy, If identic-
al conventions are adopted by the different 
countries, the same resullt is achieved as by the 
passing of international Conventions. Such 
procedure is more flexible, and Western Europ-
ean Union can play its laboratory role in the 
social, as well as in the cultural, field. 
sante publique et al'harmonisation des systemes 
soeiaux. 
4. Ce resultat historique se trouve etre rea.Iise 
d~autant plus rapidemant qu'il existe des volon-
tes favorisant !lee mouvem.ants d'egalisation. Les 
organes et les institutions qui ont pour hut d'eta-
blir une collaboration d'etudes et de rec:herc:hes, 
de mise en oommun de eonmissancee faeilitent 
l'ootion de ees vdlontes. Tel est le cas de 1 'Union 
de 1 'Europe OooidentaJ.e. 
5. A ce sujet il faut rappeler que da.ns le cas 
precis de 1 'Union de !'Europe Oecidentale, eette 
aetivite fait suite et eouronne 001le de !'Organi-
sation du Traite de Bru.xelles. Ainsi, non seule-
ment des comites tra'Vlaillent, des activites son:t 
developpees, mais des resmtats ont ete atteinlts. 
Et comme i1 n'y a plus de reversibilite possible, 
le role futur de 1 'Union de 1 'Europe Occidentale 
en m:atiere soeiaie decoule en quelque sorte des 
activites aetuel:les 1 • 
A 
6. Je me raJ.lie aux conclusions generales de 
M. Senghor (Doe. 41) qui sont aussi les miennes, 
sujet seulement aux mobiles complementaires 
auxquells je viens de faire allusion. 
B 
7. H y a une difficulte qui pour:oo.it provenir 
de la fluidite de la situation en matiere de eoope.. 
ration europeenne. Voiei que sont signes les ltrai-
tes instituant le marehe commun et Euratom. 
Demain, dans le cadre de l'O.E.C.E. sera sa.!lS 
doute organisee une nouvelle association euro-
peenne. Dans ce cas, quel role devrait jouer 
l'Union de !'Europe Occidentale dans ee monde 
en mouvement ? Etant donne prooisement ees 
cireonstanees, 1 'Union de 1 'Europe Occi.dentale a 
un role qui est clairement indique. Elle doit 
assumer toutes ses responsabilites et definir 'tes 
lignes d'orien.tation de la politique sociale paral-
lelement 8.U role p01Jiti.que. I 
c 
8. Le principe general qui deooule du Traite 
de BruxeHes modUie est que les aetivites sociales 
1. Rapport du Conseil, Doe. 37, orga.nigra.mme des 
a.ctivites socia.les, page 38. 
2. Pages 9 8. 11 du rapport presente au nom de la 




continueront a demeurer du ressort des autorites 
nation-ales. Il est permis de il.e regretter, mais il 
fault en ~tenir compte pour il.e role futur i'llllile-
dii:a't de l'Union de l'Eur(jpe Oooident.ale. Cepen-
dant, 1 'taJrt:iJ~le II du traite pel'lmet d'atteindre le 
but social 'par ~e detour d'rme ·procedure natio-
na~e, :ga-ace a la ratifi~ation des recommanda-
tions d'ordre social emanant d'institllltions sp&. 
cialisees et de conventions de seeurite sooiale. 
D 
Quelques directives OO'J'I,CTetes 
9. n en resulte, qu'en dehors des conventions 
de securite sooiaie, la tache de l'Union de l'Eu-
rope Oooidantaie est davantage une tache d'ho,r-
monisatiml, et de cooperation. C'est ainsi que 
pourra etre real:isee une pollitique soowe euro-
peenne. 
10. L'Union de !'Europe Occidentale a, cepen-
danrt, devant elle des possibilites tres interes-
santes en oo qui concerne la reductim des dispa-
rites en 'ffU.Dtiere sociale. Une politique efficaee 
de marche commun ne peut aJ.ler sans cette 
harmonisation. 
11. Une action resolue est neeessaire egalement 
pour rendre possible les nwuvemen~s de popula-
tion, des biens et des capitaux, exiges par les 
modifications de structure eeonomique a l'inte-
rieur de la eommunaute formee par les Etats 
membres sous !'influence du marehe eommun 
general et de la zone de lilbre-OOhange. 
12. Il serait aussi necessaire que soit organise, 
dans la meme perspective, un. systeme commun 
d' assurance SQciale ou de securite sociale euro-
pi.en.ne. Par des accords multilateraux en ces 
matieres doit se developper une politique sociale 
reposant sur des bases solides touehant 'aux inte· 
rets des ci.toyens europeens. 
13. Enfin, parallelement a 1 'action entreprise 
dans le domaine militaire, des r8allisations speei-
fiques dans le domaine sooial peuvent etre 
extremement interessantes et utiles. On en veut 
pour exemple l'aetivite d'un eomite d'experts 
qui travaille au sein de l'Union de l'Europe 
Occidentale a preparer une legislation relative 
a la protection civile en matier6 atomique. Des 
conventions adoptees par les d.ifferents pays, si 
elles sont identiques, remplissenrt le meme role 
que les conventions intern'llstionaJes. Le p'roc:ecle 
est plus souple et, oomme dans le domaine cultu-
rel, l'Union de l'Europe Occidentale peut jouer 
en matiere sociaJle un role de laJborartoire. 
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14. Western European Union must equally 
concern itself with the protecti.tm. of fke peoples 
agaimt the evils, dmtgers ood hoiwtrds by which 
they are menaced. Thus, in the field of puWc 
health anld the spreading of therapeuttical and 
ph:arm:aceutica:l in:formation, W €Stern European 
Union has an urgent taa to perform. In another 
sphere, it must also play an •active part in the 
battle against drugs and stimuiliants which upset 
the mental and social equilibrium of the peoples. 
15. A great effort ought to be made to produce 
better sociological living conditions. In this field 
a concerted Jwusing or social assistance pdlicy 
must be promoted. 
16. In the nutritilm field, especially in itlle case 
of the European peoples who have a lower 
standard of living, everything po.c:sible must be 
done by means of teaching, propaganda and the 
distribution of supplies to <bring abourt; a balanc-
ed diet, whi<ili is the basis of harmonious develop-
ment among the peoples. 
E 
The Assembly's Role 
17. At present Western European Union's 
activities in the social field are carried out by 
Committees. They are prepared, studied and put 
into operation at adminlistrative level. They ·are 
also supervised at this level. But parJ:iamentary 
ootion in this sphere is also necessary. Pulblic 
opinion can be in'formed and in.NueiliCed by the 
Assembly, which can also arouse a partreular 
response to these problems. It is for the Assem-
bly to see that !this is done. The' Assembly, 
furthermore, must see to it ~hat there is more 
co-operation between national Governments in 
carryilng oot the most important experiments 
and in initiating the bOldest legisla#ion. 
* 
F 
Metlwds of Work 
18. It ·is proposed that a long-term plan of 
social endeavour be drawn up by Western 
European Union in eo-operation with O.E.E.C., 
the Council of Europe, the Common Market and 
Euratom and also with W.H.O., F.A.O. and 
UNICEF. 
19. Experimental work should be carried out by 
Western European Union which could be extend-
ed later to other States in the world. This would 




20. It would appear that Western European 
Union is well suited to organising a p6rm1J111,6'11tt 
conference of the Ministers of Social Affairs of 
the Member States, which would constitute a 
blue-print for a future European Social Com-
munity. 
21. The Assembly should be kept Vf!icy fully 
informed of work undertaken at Government 
level, and it is the Assembly to which any 
eventual request for directives should he address-
ed by the Governments concerned. 
22. The Committees should form the European 
social policy organ. It is a condition of empirical 
and effective eo-operation that direct and con-




14. L'Union de !'Europe OccidentaJ.e doit egale-
ment se p:rOOoouper de La pro~tion des popula-
ti.ons contre Zes maux, les perils, les doJngers qui 
les me~n.t. Ainsi., dans ~e domaine de la sante 
publique et de la diffusion d:es moyens de 1fu.era-
peutique ou de pharmacie, !'Union de !'Europe 
Oooidentale a une taclle urgenie a aooomplir. 
D'un autre oote, elle deV11a se preoocuper active-
ment de la lutte contre les stupefiants et lea 
produits excitants qui trouJblent l'equ:ilibre men-
tal et soci:al des popuil.ations. 
15. Un gros effort dev:rait etre entrepris pour 
aboutir a des conditions socialogiques meilleu.res 
d'existenoo. 'C'est ainsi qu 'une politique OO!lCel'-
tee du logemen.t ou de l'assistance S!Ociale doit 
etre encouragee. 
16. Dans le domaine de la nutrition. des popula-
tions d 'Europe et notamment de celles qui ont 
un niveau de vie p~us lbas, tout doit etre mis en 
oouvre par l'ecole, par ~a propaganda et par la 
distribution de vivres pour parvenir a une aJ.i-
mentation equili'bree, base du developpe:ment 
harmonieux des poplliatiollB. 
E 
Role de l' A'ssemblie 
17. Les ootivites actuelles de l'Union de l'ETh-
rope Occidentale en matiere sociale sont exercees 
par des comites. C'est au niveau de l'admirhls-
tration qu'e1aes sont preparees, etudiees, mises 
en oouvre. C'est aussi a ce niveau qu'elles sont 
controlees. L'action parlementaire doit s'inserer 
dans ces activites. L 'opinion publique peut etre 
informee, IDfl.uencee par i'.Assemlllee. O'est allilri 
l'Assemblee qui peut susciter une sensilbilite 
particuliere autour de ces proMemes. C'est a 
elle qu'appalltient le oontrOle. En ·oUt'l'le, elle doit 
se preoocuper de faire progresser- la collabora-
tion. entre les administrotion.s 'flntion.ales, Zes 
experiences le'S plus in.teressantes, les Ugislation.s 




Methode de tra;v.arU 
18. Il est propose que soit etabli un plan a long 
terme des activites sociales de !'Union de iJ.'Eu-
rope Occidentale en liaison oonoordanie awec 
l'O.E.C.E., 'le Conseil de !'Europe, le marche 
conunun et Eunatom, mais al&i avec l'O.M.S., 
l'O.A.A. et l'U.N.I.C.E.F. 
19. I1 se11aii souhaitable que dans le cadre de 
!'Union de ~'Europe Occidmta:le s'effootue un 
travail de 1aboratoire qui pourrait etre etendu 
par la suite aux autnls Etats du monde. Ainsi 
serait respectee la vocation universaliste de 
l'Europe. 
G 
0rgat11A38 d' execution. 
20. Le cadre de !'Union de l'Europe Occiden-
tale est, semble-t-il, predispose a !'organisation 
d'une conference permarn,en.te des Ministres des 
Affaires Sociales des Etats membres, oonstituant 
une ebauche d'une future oommu.naute sociale 
europeenne. 
21. L'Assemblie doit etre tenue informee d'une 
maniere tres complete des travaux en:trepris sur 
le plan gouvernemental. C'est a elle que devrait 
etre adressee une requete eventuelle de direc-
tives en matiere sooiale par ies gouvernements 
interesses. 
22. Les comites dQivent constituer l'organe de 
1a politique sociale europeeilillie. Leur maintien 
en contact direct et continue! avec les adminis-
trations nationales est la condition d'une oolla-
boration empirique et efficace. 
* * 
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Introduction 
51. In a previous reply 3 to the Supp1emerutacy 
Report of the Council, I tried to remind the As-
sembly of the various WEU bodies operating in 
tfu.e culturall field. It seemed necessary to me, 
when the General Affairs Committee of your As-
sembly was set up, to make a rapild survey of 
what had been done and what is stilll being done 
under the auspices of the Cult:ural Division of 
the Secretariat-General. I was thinking, in fact, 
that these cultural activities which we sometimes 
tend to consider minor activities compared with 
the great pol:itileal or military questions, were 
perhaps those which, coupled with the socia!l 
activities, wouid allow us ro make most progre!ll 
in the idea of European unity 'and indeed to 
make it a reality. 
52. lt was with great satisfaction therefore that 
I read Chapter VI in the Second Annual Report 
1. Adopted unanimously by the Assembly on 8th May 
1957. See Opinion of the Consultative Assembly of the 
Council of Europe contained in Resolution 128 (1957) 
printed as an Appendix at the end of the first Part of 
this Volume. 
2. Members of the Committee: M. van der Goes van 
Naters (Chairman); MM. Gaborit, Kiesinger (Vice-Chair-
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of the Council (Doe. 37) on the activities of Wes-
tern European Union in the cultural field. The 
importance of this Chapter and the V'alue of the 
information contained therein no longer leave 
any doubts as to the need to ~conltinue within 
Western European Union the task <ailready 
undertaken. To the satisfootion I felt ~at seeing 
the CoulliCil give considerable attention to cultur-
al questions, may I add !the personal interest I 
took in readirng the Report, to which wide public-
ity should be given. 
53. In this replly of your General Affairs 
Commiutee I would lrike to stress several points 
which have ·appeared to me of special import-
alliCe, without, fur a:H that, wishing to exclude 
the other activilties from the limelight. First, I 
would iike to examine the general principle o:f 
the organization of the work of Western Europ-
ean Union in the cultural :field; secondly, I 
should liloo to say how impol'tant I consider the 
men) ; Badini Confalonieri, Backer, Bettiol, Bichet, Conte, 
Dehousse, Dame Florence Horsbrugh, MM. J anssens, van 
Kauvenbergh, Legendre, Lenz (Substitute : Kopf), Mme 
Meyer-Laule, MM. Mommer, Montini, Motz, Nicholson, 
Santero, Schmal (Substitute: Schuijt), Senghor, Spallicci, 
Viscount Stonehaven, MM. Struye, Willey. 
3. Doe. 21 (1956). 
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Introduction 
51. Dans une preoodenite reponse 8, au rapport 
complementaire du Conseil, je m'etais efforce de 
rappeler, a l'Assemblee les differents organes de 
l'U.E.O. qui reuvrent en matiere culturelle. I!l 
m'etait apparu necessaire, au moment de la nais-
sance de la Oommis<;ion des Affaires Generalles 
de votre Assemblee, de faire un rapide tableau 
de ee qui avait ete fait et qui continue a se faire 
sous l'egide de la Division cultur~lle du Secre-
tariat General. En effet, je pensais que ces 
activites eulturel:les, que l'on a pa,rlois tendance 
a considerer comme mineures au regard des 
grandes questions politiques ou militaires, 
etaient peut-etre celles qui permettaient le p1lus, 
en liaison d'aitleurs avoo les aetivites sooiales, 
de faire progresser l'idee d'unite europee..'lne 
et d'en faire une realite. 
52. Aussi est-ce avec une vive satisfaction que 
j'ai pris connaissance du chapitre VI du deu-
I. Adoptee a l'unanimite par l'Assemblee le 8 mai 
1957. Voir l'Avis de l'Assemblee Consultative du Conseil 
de !'Europe contenu dans sa Resolution 128 (1957) repro-
duite en Annexe a la fin de la premiere partie de ce 
volume. 
2. M embru de la commillaion : M. van der Goes van N a-
ters (president); MM. Gaborit, Kiesinger (vice-presidents); 
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xieme rapport annuel (Doe. 37) du Conseil rela-
tif aux activites de 1l'U.E.O. dans 'le domaine 
culturel. L'importance de ce chapitre et la qua-
lite des informations qu'ill contient ne permettent 
plus d'avoir de doutes sur la necessite de pour-
suivre, au sein de I 'U.E.O., la tache entreprise. 
Qu'il me soit permis d'ajou<ter, a ma satisfac-
tion de voir le Conseil 'accorder aux questions 
culturelles une large place dans ses preoccu-
pations, les marques de l'i.nteret personnel que 
j ',ai pris a la lecture de et> rapport autour du-
quel il est n&essaire de faire une large pu-
blicite. 
53. Je desiTerais, dans cette roponse de votre 
commission des Afiaires Generales, insister sur 
plusieurs poinJts qui m'ont paru plus particu-
m~rement importants, sans pour auta.nt vouloir 
jeter dans l'ombre les :autres ootivites. Je vou-
drais, tout d'aJoord, examiner le principe ge-
neral de l'organisartion des travaux de l'U.E.O. 
dans le domaine culture! ; en seco.nd lieu, je 
voudrais dire l'importance que j'attache a l'ac-
Badini Confalonieri, Becker, Bettiol, Bichet, Conte, Dehous-
se, Dame Florence Horsbrugh, MM. Janssens, van Kauven-
bergh, Legendre, Lenz (suppl6ant : Kopf), Mme Meyer-
Laule, MM. Mommer, Montini, Motz, Nicholson, Santero, 
Schmal (suppl6ant: Schuijt), Senghor, Spallicci, Viscount 
Stonehaven, MM. Struye, Willey. 
3. Doe. 21 (1956). 
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activity of t·he Committee on Public Admini-
stration; thl.:rdil.y, I wouJd mention the aJchieve-
ments of the U111iversities Committee and, 
finally, rapidly review the more important 
aspects of the other activities of Western Europ-
ean Union in the cultural field. 
I. General principle of the organization of the work 
of Western European Union in the cultural field 
54. The Report of the Counci~ stresses the fact 
that the activities of Western Eumpean Union 
are "an experimeDJt in in1Jergov·ernmenta;l eo-
operation with essential~y pragmatic aims and 
decentralized machinery". It is most important 
that this aspect should have been stressed. In 
fact, the modified Brussels Treaty gives the 
Member States a precise objective, which is to 
achieve a certain cultural community. It is reas-
suring to note that the madhinery of this experi-
ment in intergovernmental co-operation should 
have been empiricaJl. It would be useless to have 
produced yet another table around which to hold 
elegant discussions on cu~tural questions. The 
essential is to achieve concrete results, and We-
stern European Union is an organization which 
deals in terms of reality. Its task, as your Com-
mittee has already mentioned in its previous 
report, and as it hopes to prove in the rest of 
this paper, is to reach practical solutions. 
55. Moreover, it is an experiment in intergov-
ernmentai co-operation. Its Committees are com-
posed of national officials wlho well understand 
the difficulties which they ha;ve to solve, and 
who can by frank discUS"rions define immeddate 
aims closely rcl<ated to those }aid down in the 
Treaty. Your Committee desir·es to emphasize the 
fact that this is a matter of intergovernmental 
cooperation. The Committees and Sub-Commit-
tees of Western European Union are not compos-
ed of men in search of an ideal solution and 
who, having found it, recommend its adoption to 
the Gi>vernments. Quite the contrary, the nation-
al officia~s are inclined oniy to seek possible and 
appropriate soluti()ns. But this must not ·lewd 
to collective inactivity; the Cultural Division of 
the Secretariat-Generrul should have •a stimulat-
ing role, and this is only possible if it is suffic-
iently staffed. The Budget shows that only four 
officials have been appointeld to deal with cultm-
al a-ffairs out of a total of seventy in the Secre-
tariat-Genera'!.. 
56. Fina.W.y, these actJivities are decentrrelized in 
prootice. This results from t!heir e~erimental 
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nature as exercises in intergovernmental co-ope-
ration. The Sub-Committees operate wt .the level 
where they can be most useful; they enjoy a 
large degree of autonomy within the limits of 
the genenlll aims laid down by !the Brussels 
Treaty. 
57. This experiment in intergo'Vernmenta!l co-
operation reooived fresh impetus when the Paris 
Agreements were signed; and, further, the exper-
iment was extended to two new Member States. 
It must be stressed that this e:Jct.Jensi0111 and this 
impetus were made pos:rl])le because, in the cul-
turail. field, lthe two new Member States were 
very close to the five original European Mem-
ber States. 
58. By way of conc'luding these general consider-
ations, and having noted the iJ.a:vge number of 
meetings (109 to date), conferences, exchanges of 
documents, films and works of all descriptions, 
your Committee is of the opinion that this exper-
iment must be extended. If it is compared witJh 
national activities in the culturall fielld it will be 
recognised that there are still possibilities for 
expansion. Your Rapporteur, who represents an 
overseas territory of the French Republic, vent-
ures to refer to the very numerous and valuable 
links which exist between French culture and 
negro-African cull.ture. He cann()t help thinking 
that if the lill'ks between the different European 
cultures were to be as numerous and as close as 
these existing within the Frenc!h community 
between the two cultures which I have just 
mentioned, very great benefit would result for 
the strengthening of the European community. 
B. Activities of the Public Administration Committee 
59. In its previous report your Committee had 
mentioned the tfa;et that the Public Administrat-
ion Committee had become an independent Com-
mittee Hke the Cultural Committee ins'ide the 
cultural section of the Secretariat-General. Set 
up in 1951 under 1Jhe title of the Gove11nment 
Officials Sub~Committee, it was made responsible 
for co-operation in the administratiV'e field and 
at four meetings examined a large number of 
questions concerning the administratiOIIl. of the 
member countries, a list of which is given in the 
Report of the Councill. Reorganised as the 
Public Administration Committee in 1956, it 
decided in 1957 to undertake a study of the 
tivite du Comite de !'administration publique; 
en troisieme lieu, parler des realisations du Oo-
mite des universites, et, erufin, faare un tableau 
rapide des points les plus impoTtants des au-
tres ac'tivites de l'U.E.O. en matiere culrturelle. 
I. Principe general de l'organisation des traoaux de 
l'U. E. 0. dans le domaine culturel 
54. Le rapport du Conseil insiste sur le fait 
que l'activite de [ 'U.E.O. constitue une « e:xpe.. 
rience de cooperarbion intergouvernementale es-
sentiellement prrugmwtique dans ses buts et de-
centralisee dans ses moyens ». n est tres im-
portant que ce caractere ait ete souligne. En 
effet, le Traite de Bruxelles modifie assigne aux 
Etats membres un but precis qui est de realiser 
une certaine eommunaute culturelle. 11 est re-
confortant que la methode de cette experience 
de cooperation intergouvernementale soit prag-
matique. 11 serait inutile d'avoir un autre tapis 
vert autour duquel se debattraient, avoo ele-
gance, les questions culturelles. Ce qui est essen-
tiel, c'est d'aboutir a des resultats concrets, et 
l 'U.E.O. est un organisme qui travaiNe dans le 
reel. Elle a pour tache, ainsi que votre Commis-
sion 'l'avait indique daDB nn prec~aent rapport 
et comme eiile pense le prouver dans la suite de 
cet expose, d'arriver a des solutions pratiques. 
55. D'autre part, c~est une experience de 
cooperation intergouvernementale. Ses comites 
sont formes de funetionnai•res nrutionaux qui 
connaissent bien les diflficu:ltes qu'ils ont a re-
soudre et qui peuvent, par des deliberations 
£ranches, definir des objectifs proohes de ceux 
prevus par le traite. Votre Commission voudrait 
insister sur le fait qu'il s'agit de cooperation 
intergouvernementale. Les comites et sous-comi-
tes de l'U.E.O. ne sont pas formes d'hommes qui 
recherchent une solution ideale et qui, l'ayant 
dooouverte, en recommandent l 'adoption a des 
gouvernemen$. Bien au contraire, les fonction-
nalires nwtionaux sont ·endlins a ne rechercher 
que les solutions possibles et oppor'tunes. Mais 
ce ne doit pas etre une juxtaposition d'inerties, 
et 1a Division culturelle du :SecretariaJt Gen~ral 
doit avoir un role stimulant, ce qui n'egt pos-
sible que si eZle est su{fisamment etQ{{ee. Le 
budget indique que seu!l.s quaofJre fonctionnaires 
y sont ·affectes sur un totai de 70 au ~re­
tariat General. 
56. Enfin, cette action est decentra1isee dans 
ses mo)'lens. C 'est une ·consequence de son came-
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tere d'experieooe de cooperation intergouverne-
mentale. Les sous-ooaniJtes fonctionnent au ni-
veau ou iil.s peuvent etre ie plus utiles ; ils onrt; 
une large maJTge d'aUJtonomie dans les limites 
des buts generaux assignes paT le Traite de 
BruxellEa 
57. Cette experience de cooperation intergou-
vernemenJtale aJ r~u une impulsion nouwne 
lors de la signature des Accords de Pn ; 
d'autre part, !'experience a ete ~endue aux 
deux nouveaux Etats membres. Il faut souii-
gner que cette e:rtension at ootte impulsion ont 
ete rendues possibles parce que ·les deux nou-
veaux Etatls membres etaient, d:ans le domaine 
culture!, tres eompaJTalbles aux cinq autres Elbats 
europeens. 
58. Pour terminer ces considerations gene-
rrules, et apres avoir pris acte du grand norn:bre 
de reunions (109 a .ce jour)' de conferences, 
d'echanges de documents, de films et d'ouV'l'.a-
ges de tourtes sort,es, je pense qu'i1 faut que 
cette experience se deveiloppe. Si on la compare 
aux activites nationales dans le domaine cu!ltu-
vel, on reoonnaitra qu'i'l y a encore des possi-
bilites d'exrtension. Votre rapporteur, qui re-
presente un territoire d'outre-:mer de la Repu-
blique Fran<;aise, se permet de faire reference 
aux liens extremement nombreux et profita.-
bles qui existent entre la culture fran(_;aise et 
la cwture negro-afuficaine. Il ne peut s'empe-
cher de penser que, si 1es liens entre les diffe-
rentes cultures europeennes devenaient aussi 
nombreux et aussi etroits que ceux qui existent 
9. l'interieur de la communaute f.ran<;aise en1Jre 
les deux cultures qu 'il vient de mentionner, i1 
pourrairt en resUJlter un tres grand bene:ffice 
pour le renfocoom.ent de la communaute euro-
peenne. 
B. Actioites du Comfte de l'administration publique 
59. Votre Commission IIJViait indique dans son 
precedent rapport, que le Comite de !'adminis-
tration publique est devenu un comite autonome, 
parallelement au Comite cullturel, au sein de la 
section culturelle du Secretariat General. Cree 
en 1951 sous le nom de Sous-comite des fonc-
tionnaires, il a ete charge de la cooperation en 
matiere administrative et a examine, au cours de 
quatre stages, un grand nombre de questions 
interessant l'aldministration des pays membres 
dont la liste est donnee dans le rapport du 
Conseil. Reorganise en Comite de !'administra-
tion publ'ique en 1956, il a decide de proceder, 
en 1957, a i'etude de '!'adaptation des adminis-
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ada:ptation of traditional forms of government 
to carry out a major deV'elopment programme 
(basic services, redistribution anld utilization of 
land, social welfare problems). 
60. Your Committee attaches special importance 
to the work of thls Public Administration Com-
mittee. Not only is it a new experiment which 
merilts our close attention but it is an experi-
ment which without doubt eouid nowhere be 
better conducted t'h:an wirt;hin W estem European 
Un:i:on. WithouJt ignoring the differences in the 
internaJ public law, adm.inistmtive standards 
and civil service organization in different 
countries, it is, Il!evertheless, true of the prOb-
lems with whi~h the official'ls of the different 
memlber countries are grappling that tfue me-
thods and traditions are sufficient!Ly comparable 
for useful results to be ,achieved. 
61. The Public Administration Committee is 
not, however, a Committee on tlhe civil service. 
Its task is not to harmonise the terms of service 
of eivil sel'Vlrunts, but the way in which sueh 
officials perform their duties in 1a given situa-
tion. It might be desirable, indeed, for the Com-
mittee to dea:l wiJth qu€Stions of unifying salary-
scales in the member countries so as tJo give a 
solid basis to the subsequent c.reastion of a Euro-
pean civil service. 
62. Your Committee is 'Very glad to see the piace 
occupieJd by questions of looaJl administration in 
the work of this Committee - and hopes that 
improved relations between the administration 
and those administered will make an important 
contribution to the European idea. Local admin-
istration a:ffects in some degree the daily iJ.ife of 
the citizens of Western Europe. Is it not desir-
allle to achieve a harmony which would give 
Europeans the feeling 1Jhat they belonged to a 
single commtmity1 It is in this spirit that the 
Committee should establish close links with the 
movement on the part of local municipal council-
lors to effect close liaison in their work and to 
compare their experiences. 
63. Need!less to say, the bilateral exchanges of 
officiaJls with which the Committee is concerned 
are highly desiralble. It is to be hoped that rthey 
will become more numerous. 
64. Your Committee considers that the work of 
the Public Administmtion Committee is novel 
and offers a weall.th of possibilities; it is im-
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portant !that everyth:ing should 'be done to faci-
litate its !taBk. It considers that liaison shoulld be 
maintained with the culturaJl activities of W es-
tern European Union- and it is glad for this 
reason :that it is the Cultu11ai Division of the 
Secretariat-General which is in charge of this 
work. 
65. Would it not be possib1e to make a COIIllpa-
rative study of the administrative and legal 
appeal facilities open to the officiad.s of Mem-
ber States? 
66. Does the Council! intell!d to organise courses 
on questions of looail administration for officials 
of the member countries? 
67. Will the Councill inform the Assembly of 
exchanges of officials which have take!l pllace in 
1957 on a bil&terall or mUJltilateml basis between 
Member States? 
m. Achievements of the Universities Committee 
68. One of the moot profit&Me activities under-
taken by Western European Union has been the 
Conference of European Rootors and Vice-
ChanceliJ.ors. In a previous report reference has 
already been m~ to the Cambridge Conference 
held in July 1955 in the presence of 90 Rectors 
and Vice-Chancellors and 25 officia~ls from fif-
teen European countries. The studies undertaken 
by this Conference on the baLance between spe-
cialization and general culture, the autonomy 
and independence of the universities, the selec-
tion, training 'and weilfal'le of studentts, and, fi-
nally, the university and society are questions of 
fundamentaJ. ooncern to the universities. A re-
port on ,dris Conference has /been pu'blished and, 
foJilowing on lthe ConferelliCe and the Resolutions 
adopted by it, enquiries have been undertaken 
on which reports are being prepared or have 
already been published. It would be desirable 
for your Committee to lbe officiallly informed 
of them. 
69. Your Committee has taken f·UJ11l note of 
what has been done in the field of study abroad 
and is glad that its question A 4 1 has been ans-
wered in this way. 
1. "The Committee asks the Council what opportunities 
are afforded to nationals of member countries to enter 
the universities of any of the other member countries." 
trations traditionnelles en vue de realiser un 
programme d'envergure (infrastructures, redis-
tribution et mise en valeur du sol, problemes 
sociaux). 
60. Votre Commission attache une impol'ltance 
toute particuil.iere a l'aclli.on de ce Comite. Non 
seulemeni c'est une experieTIICe originale qui 
merite d'etre suivie de pres, mais encore c'EM 
une experience qui ne pouvait sans douie etre 
mieux menee que dans le oodre de l'U.E.O. 
Sans mooonnaitre les differences de droit pu-
blic interne des pays membres, des n()ll'llles ad-
mm:istraiives et de J'orgalrilsaJtion de la fonction 
pu,'blique dans ies diftferents pays, il n'en reste 
pas moins que les prolblemes qui sont poses 
aux fonctionnaires des differentB pays mem-
bres, les methodes et les ,tmd,litions S()llt, suffi-
samment compara!bles pour qu'une reuvre utile 
puisse etre entrep.:rise. 
61. Le Comlite de l'ardministration pU'blique 
n'est cependa.nt paiS un comite de la fonetion 
publique. TI n'a pas pour rt8Jche d'harmoniser 
les statuts des fonctionnaires, mais l·a maniere 
dont les foMtiom:t~adres s'aequitJtent de leur de-
voir dans un cadre donne. Il pourrait etre sou-
haiiable que le Comite se preoocupe oopenda:nt 
de la question de l'uniformmtioo des echelles 
de salaires dans les pays memlbres, &fin de don-
ner une base solide a rLa, creation ulterieure 
d'une fonction pub1ique europeeune. 
62. Votre Commission se rejouit lde voir 1a place 
prise dans les travaux de ce Comite par les ques-
tions d'administration ~ocale, et espere qu'une 
contribution tres importante a la cause de l'idee 
europeenne pourra etre apportee par une harmo-
nisation de contacts entre !'adminiStration et 
ses administres. L'adm.inistration looale a un 
effet cer.tain sur la vie quotidienne des citoyens 
de l'Europe oocidentale. N'es!Al pas souhai-
1Jable de realn.rer une harmonisation qui donne-
rait ainsi aux Europeens 1e sentiment d'appar-
tenir a une meme oommunaute Y Dans cet es-
prit, le Comite dewait avoir des liens etroits 
a:vec le mouvement des elus locaux pour reaii-
ser une iiaison etroite enrtre leurs travaux e't 
comparer leurs ex:perienees. 
63. n va sans dire que les echanges bi~ateraux 
de fonctionnaires dont se preoccupe IJ.e Oomite 
sont e:xtremement heureux. Il faut souhaiter 
qu 'ils soient en'Core plus nomJbreux. 
64. Votre Commission estime que le Comite de 
!'administration publique a une activd.te ori~ 
ginarle ires riche en possi!biiites et qu'il importe 
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de tout foaire pour lui faciliter sa tache. Elle 
estime que }a liaison doit etre ma;inienue avec 
les activites culturehles de l'U.E.O., et c'est 
pourquoi elil.e se felicirte que ce soit la Division 
culiureNe de Secretariat Genel'lld qui soiJt char-
gee de ces aetdvites. 
65. Ne serait-ill pas possiMe de faire procMer 
3. une etude c01ll1paree des reoours tant :admi-
nistratifs que judiciaires ouverts aux fonetion-
naires des E1Jats membres 1 
66. Le Oonsei[ envisa;ge-t-i1 d'organiser pour les 
fon~tdonnaires des ·pays membres des stages sur 
les questions d'administration locale Y 
67. Le ConseN peut-i!l informer d'A&9e~D'blee des 
echanges de fon:ctionnaires qui on.t eu lieu en 
1957, sur une base bilatera1e ou muHilaterale, 
entre des E1la1.s memlbres? 
Ill. Realisations du Comite des universites 
68. On sa;it que 1'une des activites ~es plus fruc-
tueuses entreprises par 'l'U.E.O. a ete IJ.a reun~on 
des recteurs et vice-ehanceliers des universites 
europeennes. Il a deja ete question, dans le pre-
cedent rapport, de la Conference de Oambridge, 
tenue au mois de jutllet 1955, en presence de 
90 recteurs et vice-chaneeliers et de 25 fonc-
tionnaires ¥enus de 15 pays d'Europe. Les etudes 
entr.eprises par cette conference sur i'equilibre 
entre lia specialisation et la cullture generale, 
l'autonomie et l'independan'Ce des universitas, 
la selection, la form·ation et le bien-etre des etu· 
dianJts, et enrfin l'universite et la col!lectivite 
etaient au centre des preoccupations universi-
taires. Un rapport sur cette oonrference a ete 
publie et, comme suite a cette conference et aux 
resolutions qu'eHe ·aV'ait ,aldoptees, des enquetes 
ont ete entreprises dont les rrupports sonJt en 
voie de preparation ou ont d'ores et deja ere 
pu'blies. Il serait souhaitab1e que votre Commis-
sion en soit officieE.ement saisie. 
69. Votre Commission prend bonne note de ce 
qui a ete fait dans ile domaine des etudes a 
l'etranger, ~ se felicite qu'ainsi reponse soit arp-
portee a sa question A 4 1 • 
1. « La Commission demande au Conaeil dans quelle 
mesure des facilites sont offertes aux ressortissants des 
pays membres pour !'inscription d'un ressortissant d'un 
des pays membres a l'universite d'un autre pays membre. » 
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70. Your Committee attaches great importance 
to the next Conference of European Rectors 
and Vice-ChancelU.ors which is to be held in 
Dijon during the summer of 1959. No doubt a 
1arger number of countries will be represented 
at this Conference than are represenilied in 
Western European Union lbut irt; is sttlll true that 
it is Western European Union which h:a8 been 
the instigator ~and the ~perimentJal lwbonatory 
in rthis activity. Your Rapporteur has already 
stressed this fuootion in his previous :report .and 
in his report on the future role of western 
European Union. He would like to add in pa-
renthesis his recollections as a French del~ 
to the GenerBJJ. Conferences of UNESCO. In 
this organi2laJtion he o:flten felt the importance of 
a united group of f.a:i:rlly homogeneous Stwtes, 
resolved nrot only to take the lead but to foSter 
frienid:ly relwtions between the member nations. 
He cam1ot help recalling lthe UNESCO meeting 
in New Delhi Last summer which threatened to 
dose early because of the open ovp.osition be-
tween VJarious groups of States ibelonging to 
differelllts cu[tures. An exp~osion and setback 
were on[y avoided by the resolute action of the 
representwtiv€S of whaJt was then referred to 
as the W.E.U. Group who, far from consider-
ing themsillves as one of the opposing groups, 
found in the universaHst vocation of Europe 
the means of suggesting a compromise and 
agreement. In this spirit your Rapporteur won-
ders whether in the Universities Committee the 
couilltries of Western European Union cannot 
play the fruitful role which they played in New 
Delhi. 
71. Finally, your Committee considers it would 
be desirable for it to be represented at the Uni-
versities Conference in Dijon. 
72. Your Committee considers the preparation 
of a guide for students wishing t.o study abroad 
to ·be very imponta.nlt. It would Like this guide 
to lb~ sen't to the Assembly as soon as it appears 
and hope:~ thaJt it wiJJ.il be widely distribulted ,to 
universities and European ooU·eges, to the staff 
responsiMe for registering stud~nts in universi-
ties, and to student associatioillS. In the same 
spirit it hope:~ tOOt the report on social seclllrity 
for students which is availaJlJle in duplicated 
form will a!lso be distribU/ted in the undversities 
of Member Strutes. 
73. It also considers that to facilitate research 
everything shouid 'be done to make avaHwble the 
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main European library cata.iogu<ee, especiaill.y by 
microfilming. This wdl[ be a most valualJle tool 
for research workers, who would th~by be able 
to refer to the ootalogu€S of lilbnaries in other 
countries which have not been printed. b the 
same way a general cwtalogue should be prepar-
ed of thesas accepted in the d:itfferent universities 
of the member countries. 
IV. Miscellaneoas activities 
of the Cultural Committee 
7 4. It would be most unfair to make no refe-
rence to the other cultural 1activities of Wes-
tern European Union, the imporrtance of which 
will not 'be overlooked by your Committee. The 
Sub-Committees on secmar education, youth, 
cinema, M.evision and broadcasting, and cul-
tural relations, have continued their activities 
during t~he period covered by this report. 
75. In the field of schodl elducation, teachers' 
courses have continued. A course for teachers 
conc-erned with technica!l and professional educ-
ation was held in Germany and this year a course 
for teachers with ;the theme "Music, AT.t ami 
Poetry in the School" willl be held in the 
United Kingdom. A visit to Germany of edu-
cational~. inspectors of member countries will 
take place in 1957 and will deal with the in-
strwctionaJI. vaJlue o'f ·audlio~v'isua:1 aiijs. 
76. The research which had 'been undertaken by 
the working g·roup on the equivalence of school-
leaving certificates has been extended to the 
Councill. of Europe, and that is why since 1955 
1fue Cultural Committee decided not to continue 
this study. The question A 3 of the General 
Affairs Committee is thus answered 1 • Finally, 
in 1956, the Sub~Committee on school education 
examined the question of school bui[ijing and 
improvement in the Benelux countries. 
77. The Youth Sub~Committee has held a 
number of oorufereilJCies of experts on '' Sooio-
logfual Problems of ,the Young Girl at Work", 
on "Young People's Problems arising out of 
Military Service" and, finally, on "Living 
ReadinJg". In 1957 three courses are being 
pLaamed on aesthetic training outside school, 
I. "The Committee asks the Council which University 
degrees and diplomas are at present given total or partial 
recognition on a reciprocal basis in the Member States, 
and what preparatory work has been undertaken in this 
sense." 
70. Votre Commission attache une grande im-
portoo.oo a la prochaine conference des recteurs 
et vice-chanceliers des universites europeennes 
qui se tiendra a Dijoo, OtU cours de l'ete 1959. 
Sans doute, ootte manifestation groupera-t-elle 
un plus gl1and nom!bre de pays que ceux repre-
sentes au sein de l'U.E.O. I1 n'en reste pas 
moins qUJe l'U.E.O. a joue ici un roLe d'initia-
teur et un role de laboratoire. Votre rapporteur 
a deja insiste sur ce role dans son rapport pre-
cedent et dans son rapport sur le rOle futur de 
!'Union de !'Europe Occidenta:le. Il voudrait ou-
vrir ici une ·parenthese et rappeler ses souvmirs 
de membre de ~a delegation franc;aise aux Contfe· 
renees Generales de !'UNESCO. A plusieurs 
reprises, a 1. 'UNESOO, il a senti !'importance 
d'un groupe uni de puissances, relativement ho-
mogene et decide non seuliement 3 ailll.er de 
l'avant, mais a favoriser des relations amicaiJ.es 
entre les nations membres. Il ne peut s'emp&her 
d"evoquer la reunion de !'UNESCO a la Nou-
vel'le-Delhi, IJ.'etk demier, qui men:ac;ait de tour-
ner court en raioon des oppositions declarees 
entre divers groupes d'e puissances appartenant 
a des cultures differentes. Un edlatement et un 
OOhoo ont pu etre empeches grace a 1 'actioo 
resolue des representants de <Ce que l'on a appeie 
a'lors le groupe de l'U.E.O. qui, bien IJ.10in de se 
considerer 1eomme un des groupes anta.gonistes, 
a puise dans ]a vooation universaliste de !'Eu-
rope le moyen de suggerer un compromis m, un 
accord. Dans reet esprit, votre rapporteur se 
demande si, au sein du Comire des universites, 
~es pays de l'U.E.O. ne peuvent p.as jouer le 
role fecond qui a etk le leur a la NouveUe-Delhi. 
71. En termimmt, votre Commission pense ·qu'i'l 
serait souhaitable d'etre representee a la Confe-
rence des Universites a Dijon. 
72. Votre Commission considere comme tres im-
portante 'la preparation du « guide » destine aux 
etudiant9 desir.ant poursuivr.e leurs etudes a 
l'etranger. El'le souhaiterait que, des sa pulbli-
cation, ee guid!e soit adresse a l'Assemlblee, et 
qu'une dirflfusion large en soit faite aux univer-
sites et aux colleges ·europeens, aux secretariats 
c'harges des inscriptions dans les universites 
comme aux associations d'etudiants. Dans le 
meme esprit, e11e souhaiterait que le rapport sur 
la securire sociale des etudiants, qui existe sous 
forme polycopiee, soit egalement distribue dans 
les nniversites des Etats memlbres. 
73. E11e estime, d 'autre part, que, pour fad[iter 
la rechierche, tout doit etre mis en reuvre afin de 
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rendre acoossibles, notamment pllll' TEJiproduetio::J. 
microfilmee, les catalogues des prineipales bib1io-
theques europeennes. Ce serait un out:i!l de tra-
vail extr&nement preeieux pour les ehercheurs 
que d'avoir connaissllJilJCe des catalogues des bt· 
bliotheques des autres pays qui n'ont pas ete 
imprimes. De meme devrait etre entrepris un 
catalogue genera~ des theses soutenues dans les 
differentes universites des pays mern!bres. 
IV. Diverses activites du Comite culturel 
7 4. H serait injuste de passer sous shlenee les 
autres activites culturel1es de l'U.E.O., dont 
}'importance n'ec.happe pas 3 votre Commission. 
Les Sous-Comites de 1 'education scoil.ai:re, de la 
jeunesse, du cinema, de 'la radiodiffusion-tele-
vision et des relations e·Uilturell.es ont poursuivi 
leurs activite.s au eours de l·a periode couverte 
par le present rapport. 
75. Dans 'le domaine de 'l'ooucation sco1aire, ies 
stages d'enseignement ont ere poursuivis. Un 
stage de protfesseurs de l'enseignement toohnique 
et professionnel s'est tenu en ..N11emagne, et cette 
ann~ se tiendra, au Royaume-Uni, un stage de 
professeurs ayant pour theme « La musique, llart 
et la poesie a 'l'ecole ». Une visite des inspecteurs 
d'enseignement des pays memlbres aura lieu, en 
1957, en Allemagne et portera sur !'utilisation 
p(rlagog'~que des •auxiHaires audi~sucl.a. 
76. Les recherches que 'le groupe de travail pour 
!'equivalence des dip1omes de fin d'etudes seJCOn-
daJires avait entreprises ont pu etre etendues au 
Conseil de ·!'Europe, et c'est pour eette raison 
que le Comite culture! a, depuis 1955, decide de 
ne pas en poursuivre l'examen. Ainsi. est repondu 
a la question A 3 de votre Commission des Af-
faires <Mnera:les 1• Erufin, le Sous-Comire d'edu-
cation sool'aire a· examine, en 1956, la question dre 
la oonstruction et de l'amenagement des eooles 
dans les pays du Benelux. 
77. Le Sous~Comite de .la jeunesse a procooe a 
un certain nombre de stages d 'experts sur les 
problemes sociologiques de la jenne fi11e au tra-
vail, sur les problemes resultant pour les jeunes 
gens du serviee milita:ire, et sur la [ecture vi-
vante. 11 est prevu, en 1957, .trois stages sur la 
formation artistique extraseolaire, sur il.es resUJI. •• 
1. « La Commission demande au Conseil quels sont, 8. 
l'heure actuelle, les diplomes de fin d'etudes et les diplomes 
universitaires pour lesquels il existe une eqnivalence 
totale ou partielle dans les Etats membres et quels travaux 
preparatoires ont ete faits en ce sens. » 
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on the results obtained by physical exercise 
and sport for maladjusted and handicapped 
chlldren and on the training of chi:ldren with 
regard to tl"affic prolblems. No doubt the se-
cond of these ~courses in preparation is the most 
important, and it would be desirable for effect-
ive co-operation to be arranged with the Social 
Sub-Committee concerned with a similar sub-
ject. Your Committee welcomes the measures 
recommended and adopted for shnplifying 
frontier formalities for student gtrOnps and 
also welcomes the dev~opment O'f exchanges 
of young workers o~ised along with ex-
changes of young students. Your Committee 
would wish to know whether measures have 
been taken to extend to Gel"lll8Jlly and Ualy 
the agreement on co'lJ.ootive passports concllud-
ed in 1952 between the fi~ ooU!I1tries of the Brus-
sels Treaty. If not a;lready being arran~ed, this 
extension should be achieved in the nea~r 
future. 
78. Among the ootivities of the coming year 
which are worth mentioning is the course on 
training children with regard to traffic prob-
lems whilc'h is to be held in Germany. This is 
a concrete Mtivity which will meet 'a real and 
pressing requirement. 
79. The same hvboratory role is to be found 
in 1fue Cinema Sub-Committee, of which the 
working party on children's films has trans-
mitted its conclusions to UNESCO. Your 
Committee took pa11ticu!J.,ar note of the fo:rth-
coming production of the fHm "December, the 
Children's Month", which has a!h·eady been 
referred to in a previous report. It woulld like 
to have an oppor-tunity of seeing this film 
when coma>leted and to halve full information 
concerning its distribution circuit. The acti-
vities undertaken to extend the use of the cinema 
in the field of geographical education seem in-
teresting and worthy of extension to other scien-
ces, especiwlly to geology and to botany. 
80. In the ma:tter of newsreels the Committee 
wou!ld like to know why no further exchange of 
lists of newsreels shown commercially has taken 
p'lace since 1954. 
81. Once again it is gratifying to see t'hat the 
trilingual glossary on the cinema undertaken 
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by Western European Union is to be collltinued 
by UNESCO, whreh will also continue a ge-
nera:! index of cultu!l'lall and educational films 
produced in ,the different countries. Your 
Rapporteur has already gone into the reasons 
why the activities of the Committee m the 
field of broadcasting and television have not 
been actively continued. Your Committee reg-
rets that the activities of the Oulturail Com-
mittee in this fi~d shoo:ld 'be limited to expe-
rimental work. It would wish that excham.ges 
or purchases of films for school television 
shouild be made by memlber counrtriee as soon 
as possible. An impormnt task could, however, 
be carried out - lessons oou!ld be learned 
:lirom Amerdcan television which could be appli.-
ed to European television; obstacles encoun-
tered ooross the Atlantic oouhl be ~avoided, and 
perhaps a common television policy in Western 
Europe CQuld be arranged. 
82. Your .Committee wou!J.d iike to have fur-
ther inf()rmation on the Brussels Appeal for 
the creation of a European cultura:l community. 
It would lrike to know the conclusions reoohed 
by the Cultunwl Committee following on stu· 
dies it has carried out on this subjoot so as 
to be able to consider this question which should, 
in its opinion, be placed on its agenda. 
V. Reply of the Council to Recommendation No. 2 
83. The Genera:l Affairs Committee notes the 
reply by the Council to its Reoo:mmendamon 
No. 2 and weloomffi the answers there given. 
It would wish, however, that ,fue Council 
shou'ld accede in the near futu:ve to the wish 
of th.e Committee to comp~ete 1aJD.d tTanslate 
into German and Italian the eu1tUTal publica-
tions of the organisation. It observes that only 
£100 is devoted to pamphlets in the budget: 
this sum is clearly insufficient for a suitable 
distribution of the reports and pamphlets of 
the Cultuml Committee. 
* 
** 
In ocder to summarize its principal wishes in 
one short text, :the Committee submits to the 
Assem:bly the fo'llowing dra:f,t Recommendation : 
tlats obtenus g.raee aux activites physiques et 
sportives chez les enfants iruldaptes et physiqu~ 
ment diminu~, et sur l'edueation des en!fants en 
ce qui eoneerne 1es prdblemes de la eircu!latio!l. 
C'est sans doute [~ secontd de ces ~ en pre-
paration qui est il.e plus important, et il sem-
lJI.erait souhaitalble qu'une coO!peration eflfootive 
soit entrepl'lise la'V€le le Sous-Comite social, charge 
d'une tache similaire. Votre Commission se :feli-
cite des mesuTes recommandees et adoptees pour 
une simplification des fozuoolites aux frontieres 
pour les grou:pes d'etudiants et se rejouit du 
de~oppement des eehan~ de jeunes travai'l-
leurs, organises concUJrl"elmllent aux OOhooges 
des jeunes etudian.'l:B. Votro C0Irl.Illi900n desire-
rait savoir si des mesures oot ~ prises pour 
etendlle a l'.ANe:t:nJWgJle et a l'ltallie l'accord sur 
les pas:;eports eollectifs oonclu en 1952 entre 
les cirnq pays du Pacte de Bruxelles. Cette 
emension, si eilie n'est pas en oours, devmit 
etre realisee prochainemen.t. 
78. Parmi 1es ·ootivites de ll'annee en cours qui 
meritent d'etre signal~ il :llaut mentio:mer le 
stage sur il.'Mucation des entfants en ce qui 
concerne les problemes de la circulation, qui se 
tiendra en .A.'Hemagne. C'est une ootivite concrete 
qui correspond a un besoin reel et pre898illlt. 
79. Le meme role de il.a;boratoire se retrouve 
dans le SollS-'Comite du cinema, dont le groupe 
de trlavail des fil.ms pour enfants a pu trans-
mettre ·a l'UNESCO les conruusions auxquelles 
ill etait arrive. Votre ·Commission prend bon!le 
note de la production proehaine du film Decem-
bre, rnois des enfomts, dont :H a deja eta pari~ 
dans un precedent rapport. Eil.ile souhaiterait 
pouvoir :aanster a une presentatiOIL de ce film 
lorsqu'ii sera termine et avoir des :informlations 
precises suT son circuit de distriibution. Les ini-
tiatiV'es entreprises pour developper le cinema 
en matiere d '&hroation g00graphrique 1ui parais.· 
sent interessantes et dignes d'etre etendues a 
d'autres sciences, et notJamment a la gOOJ.ogie et 
a la lbotaniqUJe. 
80. En ce qui coneerne les acturulites, la Coon-
mission desirerait savoir pourquoi, depuis 1954, 
il n'est p1us procede aux echanges de listes de 
films d'ac.tuailiites projetes commereiail.ement. 
81. A nouveau, ill est permis de se f~liciter de 
voir que le gllossaire trfli.ngu'e du cinema entre-
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pris par l'U.E.O. doit etre continue par les soins 
de i'UNES'CO, ainsi d'ailleurs qu'un fiehier ~ 
nera'l de :liilms cuitmels et d'enseignement pro-
duits par les differents pays. Votre O>mmission 
s'etait interrogee precedemment sur les raisons 
de [a mise en sommeil des activites du Comite en 
matiere de radiodiffusion et de television. Elle 
regrette que l'activite du Comite culturel en cette 
matiere se soit limitee a un caractere essentiel-
lement experimental. Elle souhaite que l'echange 
ou i'achat [p'.ar [es pays membres de 'films desti-
nes a [a television sedlaire soit realise des que 
possible. Une tache impo:rta:nte .pourrait eepen-
d~mt etre effootuee : iJ. s'agirait de rechercher iles 
l~ de i'experienoo de la 'OOlevision americaine, 
qui peuvw.t etre wppliquees a ~a tM.evision. euro-
peenne, eviter les ecueils reilJCOntres out~atll.an­
tique et peut-etre envisager une politique com-
mune de m television en Europe oceiden1lalle. 
82. Votre Commission aimerait avoir des eclair-
cissements sur l'Appel. de Bruxeiles pour la crea-
tion d'une communaute culture'Lle europOOnn.e. 
ElJl.e souhairerait savoir les conclusions aux-
queifles 'le Comite a aJbouti ,a_ iLa suite des etudes 
qu'il en a fait afin de pouvoir d'ores et deja se 
prooccuper de cette question. 
V. Reponse du Conseil d la Recommandation n° 2 
83. La comm.ission des .A.ffaires Geruerales prend 
alcte de la reponse du Conseil a sa Recommanda-
tion 2 et marque sa satisfaction aux reponses qui 
ont ere apportees. ElJ.e souhaiterait toutefois que 
le Conseil pll!isse prochainement doomer eflfet au 
v<llu de la Com.mission de f.aire eompleter et tra-
duire en alllemand et en ita;lien les brochures pu-
bliees par 'l'orgtanisation en matiere cu1turelle. 
EIIJle constate que, dans le budget, 100 livres ster-
ling seulement ont ete consaerees a. des !bro-
chures. ~Cette somme parait insufissante a une 
diffusion convenable des rapports ou des bro-
chures du Comite culture!. 
* 
** 
Afin de resumer, dans un texte succinct, les 
principa,ux desiderata de [a Commission, celle-ci 
soumet a l'.A.ssemfbllee [e projet de recommanda-
tion suivant : 
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Draft Recommendation on the activities 
of the Council in the cultural field 
The Assembly, 
Having studied the report of its General 
.Affairs Committee on .the activities of the 
Council in the cultura'l field; 
Welooming the oooorete resultB obtadned by 
t:he Council in this field; 
Considering once more th111t culture is one 
of the principal moons orf European integra-
tion, 
Recommends to the CO'Uncil that it should 
continue its cu1tural activities, in tthe same 
spirit and by the same means, and, in par-
ticular: 
* 
(a) arrange for the translation into ruli the 
languages of Member States of the pam.phllets 
published by Western European Union, and for 
this purpose im.crelliSe the budgetary provision 
for this work ; 
(b) study the possibi'lity of microfilming the 
catalogues of the main European libraries; 
(c) extend the 1952 agreement on collective 
passports to Ger.many and ItaJly; 
(d) extend the culturaJI. activities of the 
Council in .t:he field of radio and television 
and, more especially, study the ~bility of 
close coNa~borrution with regard to t~levision 
policy in Western Europe; 
(e) submit to the Assembly its conclusions 
on the Brussels Appeal for rthe crealtion of a 
European cultural community. 
* * 
86 
Projet de recommandation sur les activites 
du Conseil en matiere culturelle 
L' Assemb1ee, 
Ayant examine le rapport de sa Commission 
des Aftfaires Gen~raJI.es sur les ootivites du 
Conseil en :mla:tiere culturelle ; 
Se f~lici1lalnt des result.ats concrets obtenus en 
ce domaine par iJ.e Conseil ; 
Considerant, a nouwau, que la culture est l'un 
des moyens majeurs de !'integration europeenne, 
Recommande au OonseH de poursuivre ses 
activites cuilture11es dans le meme espri.t et avec 
la meme methode, et notaanment : 
* 
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(a) de :flaire traduire, dans toutes les langues 
des Etats membres les brochures pUJbliees pa.r 
l'U.E.O. et, pour cela, d'augmenter iJ.es credits 
destines ace travail ; 
(b) d'etudier la possi.bi'lite d'une reproduction 
microfiimee des catalogues des principaJles biblio-
theques europeennes ; 
(c) d'e1Jendre a l'Allemagne et a l'lta1ie l'ac-
oord de 1952 sur les pa89eports ool!lectifs ; 
(d) d'etendre les activites culturelles du 
Conseil en matiere de radio-television et d'etu-
dier, plus particu1ierement, la possibilite d'une 
cooperation etroite d8JI1S le dom!aine de la tele-
vision en Europe oooidentale; 
(e) de soumettre a l'Assemblee ses conclusions 
sur 1•Appel de Hruxeliles pour la creation d'une 
communaute culture~le europeenne. 
* * 
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Introduction 
84. In a previous report 3 of your Commirttee on 
the a:crt:Jivities of Western. European Union in the 
sociaJl field an ·a:ttemp.t was made to soo whether 
the socirul achievements of the organisation were 
in accordance with the letter and spirit of the 
Brussels Treaty. The len•gth of the clloa~pter of 
the Second Report of the Council submitted to 
your Committee - that relating to social activ-
ities - demonstrates the interest which the 
Council takes in these questions. Twenty pages 
of a report fifty-seven pages iong are devoted to 
social questions, and your Committee is glad to 
say that it is in full agreement with the Council's 
attitude in this respect. It was interested to read 
the balance-shoot which has been prepared of 
the social work undertaken since the signatu['e 
of the Brussels Treaty. In going lbeyond this 
objective, however, it is important not to reach 
a point where what is being done today, what 
was done iast year, or what it is proposed to do 
I. Adopted unanimously by the Assembly on 8th 
May 1957. See Opinion of the Consultative Assembly of 
the Council of Europe contained in Resolution 128 (1957) 
printed as an Appendix at the end of the first Part of 
this Volume. 
2. Members of the Committee: M. van der Goes van 
Naters (Chairman); MM. Gaborit, Kiesinger (Vice-Chair-
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is lost sight of. Your Committee has taken oore-
ful note of the work accompliShed. It hop.eg that 
in the future wlhat is ·really new in the worik 
comd be shown up in the Council's Report, so 
that the Assemlbly may be a;ble to give more 
ef£ective help to the Commit The exc'ham~ge of 
views between the Assemlbily a:nd the Council 
must not be restricted hy too formall. or too aca-
demic a procedure, but must become genuinely 
parliamen1lrury in its na:ture. The Assembly~ 
a new aspect to the work of the organisrution. 
It wiJll not fulfil its role lby merely taking note 
of proposals or MhieV'ements of the executive, 
but lby taking positive aetion which wiN further 
the social polircy of Western European Union. 
It is in this l~ght that your Committee SOOil the 
rol~ df th'e .Assem'My in the sociall. field. 
85. Your Committee ha:s taken good note of the 
fact that "the aim of the wor'k of the Commit-
tees is to reach results which, through applica-
tion by the national administration, may influence 
men); Badini Confalonieri, Backer, Bettiol, Bichet, Conte, 
Dehousse, Dame Florence Horsbrugh, MM. J anssen, 
van Kauvenbergh, Legendre, Lenz (BubstWute: Kopf), 
Mme Meyer-Laule, MM. Mommer, Montini, Motz, Nichol-
son, Santero, Schmal (Substitute: Schuijt), Senghor, 
Spallicci, Viscount Stonehaven, MM. Struye, Willey. 
3. Doe. 22 (1956). 
5 avril 1957 
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Introduction 
84. Dans un precedent rapport • de <Votre Com-
mission Slil' les .activites de 1 'Union de !'Europe 
OooMentale en matiere soeillJle, fl av.ait ette tente 
de verifier si les rerulisations sociales de i'orga-
nisation oorrespondaient a [a lettre et a ~'esprit 
du T·raite de Bruxelles. L'importance du chapitre 
du deuxieme rapp·ort du Conseil renvoye a votre 
Commission et relatirf aux activites sooiales te-
moigne de l'interet que ces questions revetent aux 
yeux du Conseil. 20 pages d'un rapport qui en 
compte 57 sont devolues au domaine social, et 
votre Commission est heureuse de S()uligner.qu'eU.e 
est en accord avec le point de vue· du Conseil a 
cet egard. ll a pris connaissance avec interet du 
biJ.an qui est ainsi etlaiJ:Jli de l'reuvre socirule entre-
prise depuis la signature du Traite de BruxeUes. 
11 ne faudradt pas, cepenldant, que, d~passant oot 
objectif, on en MTive a ne p1us savoir ce qui 
est fait aujourd'hui, ce qui a ete :flait l'annee 
derniere ou ce qui est envisage. Votre Commis-
1. Adoptee a l'unanimite par l'Assemblee le 8 mai 
1957. Voir l'Avis de l'AssemblOO Consultative du Conseil 
de ~'Europe oontenu clans sa Resolution 128 (195~) re· 
produite en Annexe a la fin de la premiere partle de 
be volume. 
3. Memlwu de la commiaBion : MM. van der Goes van 
Naters (president); Gaborit, Kiesinger (vice-presidents); 
11 
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sion prend h01me note du travail a.coompli. Elle 
souhaiterait que desormais se demehe de l'eXIPQS6 
du Conseil ce qrui est reeiJlement nouveau, per-
mettant ainsi a i'Assem!blee d':a.pporter laiU 
Consei'l une aide plus effi:cace. Le dia[ogue entre 
l'.Assemblee et le Consei1 ne doit pas se main-
tenir dans une ligne trop fOTillaliste, trop ooade-
mique, mais acquerir U'll veritalb1e 68Jl'.actere par-
lementaire. L' .Assemlbloo apporte un ~ement nou-
veau a ['organisation. Ce n'est pas en prenant 
seulement acte de projets ou de realisations de 
l'executif qu'aNe remplira son rOle, mais plall' une 
action positive, permettan.t de faire aV'ancer la 
politique socia1e de 1 'Union de l 'E·urope Oooi-
dentale. 'C'est ainsi que votre Coiillllission voit le 
r~le de [' Assem:blee en mwtiere sociaile. 
85. Votre Commission prend honne note de ce 
que «le ibut des travaux des Comites est d'ob-
tenir des resul1lalts qui, [orsqu~ils sont :appliques 
par !es ·aldministmtions, in'fiuenoont revolution 
Badini Confalonieri, Backer, Bettiol, Biohet, Conte, 
DehoUBBe, Dame Florence Horsbrugh, MM. Janssens, 
van Kauvenbergh, Legendre, Lenz (suppl.eant : Kopf), 
Mme Meyer-Laule, MM. Mommer, Montini, Motz, Ni-
cholson, Santero, Sohmal (suppl.eant: Sohuijt), Senghor, 
Spallioci, Viscount Stonehaven, MM. Struye, Willey. 
3. Doe. 22 (1956). 
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the development of sooial policy and practice irr 
aJ.l the member countries.". It considers that 
this is, in fact, a sound method. It hopes that t'he 
Council wiiJl see that the resul'ts of the 'M>rk of 
the Committees are implemented by the Member 
States. But t'he work of the Committees is, never-
theless, in a fieiJd somewhat remote from that of 
parliamentarians; it would be usefUJl for the work 
to be carrield on at other lev~ than tha.t of the 
bureaucl1aitS. Wou'ld it not 'be easier for a con-
vention to be accepted and rati.tffi.ed in the n!ll-
tional parliaments if the Irepresentativ~ to the 
Assembly had been associated with the prepara-
tory work of the Committleles? 
86. Your Committee had asked the Council what 
measures it intended to take to e:x:tend the socia!l. 
activities of the Brussels TI$ty Organisation 1• 
The repiy of the Council. is saltisfaetory 1 ilnsoiar 
as it concerns the creatioo of new sU!b-committees 
to meet new requirements and to undertake new 
tlasks. The two new Member States have acceded 
to various agreements concluded in the frame-
work of the B~s Treaty Organisation. The 
list given in the Report is most encouraging. 
But here, onoo again, ~.llliaJboration between the 
Council and the Assembly must 'be e:rtended. 
The B~ Treaty did not provide for an AB-
sem!bly. That is the new aspect of the Paris 
Agreements, ami the aspect .therefore in connec-
tion with which new work must be undertaken. 
87. This ~DJCrease in the activity of the Sooia!l. 
Division leads your 'Committee to wonder whe-
ther the three oftfieia'ls proviid.ed fur m the 
Budget of this Division can rea'lly sustain 11he 
enormous burden of three large Committees a.n.d 
eleven sub-eommittees and working groups- and 
lea:ds it furrt'her to wonder what sort of [iaisO'Il 
can lbe maintained with the A.ssemlbly services. 
88. Concerning the pU!bUcity given to the social 
activities of W estem European Undon in ;reply 
to a question put down by your Committee •, the 
I. Question B 1 of the General Affairs Committee : 
"What instructions does the Council contemplate 
giving to enable Western European Union to take its 
place among the European and international organisa-
tions which are concerned with social co-operation and. 
particularly, in developing the initial work of the Brussels 
Treaty Organisation!" 
2. Page 35 of the Report (Doe. 37). 
3. Question B 2 of the General Affairs Committee : 
"Has the most important work of the expert Social 
Committees been brought to the notice of the public 
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Council is no doubt right in recalling that the 
aim of its activities is to deveilop a policy through 
inter-governmental contacts. Your Committee is 
awa:z:e of the difficulty of interesting the general 
public in. technical and limited socia!l activities. 
It would wiSh, however, to see some effort made 
to explain to the peopies of Western Europe 
that Western Ellil'Opean Union is working for 
the construction of Europe in the social field. 
As your Rapporteur stated in his first Report, 
the orgalllisation has p<iliti'eal aims: '' i. e. social 
questions should hold a primary place in the 
life ·and future work of the organisation.'' 
89. But 1Jh.ere ~s also an informwtion aspect it-
setf of some importance; this eoneerns the "pu-
iJHc relations of Western European Union" for 
efl:footive collaJboration with other institutions 
worlcing in the same field, and thus avoiding 
any duplication. It is to ensure col1alboratioo. be-
tween these agencies thlat it is neoossary for the 
publicity given to the work of the Committees 
to take the form of continual contacts, without 
awaiting the draifting of forma!l. documents. 
90. In th'e repll.y to tJhe Report of tthe Counc.il 
your CO'Inm.itJtee endeavoured 'to she'd light on 
vall'ious curroot sociaiJ. actiiV'i'ties ~f t'he Orga.nisa-
ti~n wh'ich it conSidered irrruportant in the !fiellis 
of Puhlic Health, 'the RehaiJJi'litation and Re-
employment of the Dis:a.Med, and Sociail Ques-
tions. 
I. Public Health 
91. Your Committee hopes that the .AssemlYly 
will note the origin:aJl nature of the Pulblic 
Hea!l.th OommitJtee of Western European Union. 
It functions in a field which is not wOOL known 
and which rarely attroot:s pulblic attentiorr. More-
over, the World Health Organisation with its 
weM-sli8lffed and widely distrilbuted services has 
better facilities for making itself known than has 
the WEU inter-governmental Committee. Your 
Committee would lilre to know what co1labora-
tion there is between U.N.I.C.E.F. and your or-
and private organisations concerned and. in general, to 
the notice of the public t 
Has Western European Union the means at its. dis-
posal to give adequate publicity to its work and thus 
to justify, in the eyes of the public, the expense required 
for organising the very numerous meetings of the Com-
mittees t Of what do these means consist!" 
de la politique et de la pratique sooiales dans les 
plays mem:bres ». EH.e est:Jime que telle est, en 
effet, la bonne methode. E11Je souhaire que le 
Conseil veil1e a ce que les resurltats des travaux 
des Comites soient :appHques !)aT les Etats mem-
bres. Mais le travail des C001ites r.este dans une 
sphere qui est assez detach!OO de ceNe des pwle-
mentaires ; il serait utile que le travail ne s'ac-
compHsse pas seulement au lll'iveau bureaucra-
tique. Une convention ne serait~elle pas p[us faci-
lement re~ue et ratifiee dans les parlements na-
tionaux si les pal"lementaires de l'Assemblee de 
l'U.E.O. avaient pu etre assooies aux t:r1arvaux 
preparatoires> des Comites? 
86. Votre COOlmission avait demande au Cooseil 
quemes mesures iil. comptaJi.t prendre pour deve-
lopper l'activite sooia~e de l'O.T.B. 1• La reponse 
du Consei1 .est sati.sflaisante 2, en ICe qui ooncer.1e 
la creation de nouveaux Sous-ComiMs qui re-
pondent a des besoins nouveaux et qui se sont 
attel'es a des taches nourel!les. Les deux nouveaux 
Etats mem:bres o!l.t a!d.here a divers accords 
oonclus dans le cadre de 'l'O.T.B. La liste qui en 
est donnee dlllllS ie naJppOrt est reeN.ement en.oou-
l'lageante. Toutefois, iei encore, j[ oraudrait pous-
ser la coliwboration entre le Conseii et i'Assem-
blee. Le Traite de Bruxelles !l.'avait pas prevu 
une Assembllee. C'est }la la nouveaute des Ac-
cords d'e Paris, e'est done la quiil. !fJaut faire du 
nouveau. 
87. ·Ce surcroit d'activites 'de la Division sooiale 
am?me votre Commission a se demander si les 
trois fonctionnaires prevus dans le lbudget pour 
cette division peuvent supporter la tache ecra-
sante de trois ~ands comites et de onze sous-
COOlittes et groupes de trav.aN, et l'ineite egaie-
ment a demoo.der queRe sorte de liaison peut 
etre entretenue avoo les services de l'Asserrniblee. 
88. Dans le dom:aine de la publieite donnee aux 
ootivites sociales de l'U.E.O., en reponse a une 
question de votre Commission •, le Conseil a 88illS 
1. Question B 1 de la Commission des Affaires Gene· 
rales: 
« QueUes directives le Conseil envisage·t·il de donner 
pour permettre a l'Union de }'Europe Occidentale d'ocCU· 
per une place panni les organisations europeennes et 
internationales qui s'occupent de cooperation sociale et, 
en particulier, pour developper ce que !'Organisation 
du Traite de Bruxelles avait entrepris? • 
2. Page 35 du rapport (Doe. 37). 
3. Question B 2 de la Commission des Affaires Gene· 
rales: 
• Les plus importants travaux des Comites sociaux 
sont·ils portes a la connaissance des organisations pu· 
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doute raison de rap paler que 1e but de son. acti .. 
vite est de fari.re evoluer une politique par Fin-
term&lilaire de contacts intergouvernementaux. 
Votre Commil!IDon a conseienee de ia diffieuH:e 
d'interesser le ~and public a des aetivites 80-
ciales de caraciere technique et limite. Ell!le sou-
haiterwit, cependoan.t, qu'un effort soit fait pour 
faire comp:oondre aux peuples de 1 'Europe occi-
den1;1ale que l'U.E.O. agit en mJatiere sooiaJle dans 
le sens de !Jia construction europeenne. Ainsi que 
votre Commission l'indiquait dans son premier 
rapport, !'organisation a des buts pdlitiques, 
« c'est dire que le sooial tient une place de pre-
mier ol'dre dans la vie et dans ie trtwvail. futur 
de IJ.'organisation ». 
89. Mais i1 y a aussi :un aspect de l'info:rnnation 
dont l'importa11100 n'est pas ni&gligerublle, c'est ce-
lui 'des « ~ations pub1iques de l'U.E.O. » pour 
une eollalbomtion efficace avec les autres institu-
tions qui traV'aillent dans ~e meme domaine et 
ainsi d'eviter tout douJbile emploi. C'est pour as-
surer une oollabor.ation entre ces rugences qu 'il 
est necessaire que la publieite autour des travaux 
des comites revete le ooractere de con:too1ts conti-
nuels, sans attendre la formu[ation de tenes. 
90. Dans [a p:rlesenlte reponse '8/U mppo'l'lt du 
Conseiil, vdtre Co~ s'est efforoee de 
m~tl:'e en lumiere d'i'Ve:vses ootivites sooi~es oo-
tuelll.es lde !'organisation qui tt'ui para.issent 'tres 
i:mportanltes, a'll! cours de r&ude de ['ootivilte de 
!'U.E.O., dams ~es dotm:l!ines de 1a san'te pu!M.Iique, 
de l'a readrup'taltion eft du reemploi des ·in~'lides, 
et des quooions sociwles. 
I. Sante publique 
91. V otre CommisSion souhaite que 1' Assemblee 
prenne note du earaetere original du Comite de 
sante publique de 1 'Union de l'Europe Occid~n­
taJ.e. l'l ceuwe dana un domaine qui n'est plas 
tres connu et qui retient rarement !'opinion pu~ 
Mique. Au surplus, l'Organisation Mondiale de 
la Sante, dont les services sont tres etoffes 
et !'implantation regionale tres poussee, a plus 
de moyens de se faire connaitre que 1e Com[te 
intergouvernemental. Votre Commission desi-
rerait savoir quel1e oo'll8Jboration existe entre 
bliques et privees interessees, et, en general, a la connais• 
sance du public? L'Union de l'Europe Occidentale dis· 
pose.t-elle de moyens pour donner une publicite adequate 
a ses travaux et justifier ainsi, aux yeux du public, les 
depenses necessaires a !'organisation des tres nombreuses 
reunions des Comites? Quels sont ces moyens? » 
ganisation in the field of help to children. This 
is one more reason for welcoming the informa-
tion giV!ell by the Council in its An!l.wl Report 1 
which starbes that the organiswtion has set up a 
single "Heallth Control Territory". Coul(l not 
this undertakinlg be extended to other fi.eldsf .As 
the Report says, 1fuis is a considerable advance 
in facilitating the free movement of persoos in 
the memlber countries. 
92. In a previous report 1 your Committee was 
exercised concerning the activity <Yf the Sub-
Committee on the PUW.ic HeaJlth aspects of the 
peacefu1 uses df Atomic Energy. It is gratified 
to learn that two reports have bee:l examined 
which make proposals on the principles that 
couJI.d serve as a basis for common legis11ation in 
this field m the seven member countries. 
93. Mongside the activity of this Sub-Commit-
tee the Working Party on "the harmonisation of 
Atomic LegiEdation'' has examined problems re-
quiring sOlution by international agreement. 
94. In the field of the peacefu[ use of nuc1ear 
energy, the activi'ties of these Sub-Committees 
and Working Parties are most important. These 
activities are, in fact, a sort of supplement to 
any future action by the European Commu.'"lity 
for Atomic Energy. Care must be taken to see 
that in this fieiJ.d the work of Euratom and 
Western European Union is not conducted on 1a 
different basis. And the -&et that the United 
Kingdom is p~articipating, with a1'1. the exp&-
rience it has gainEd m the field of atomic energy, 
is a source of great satisfaction, inasmuch as 
it may constitute t'he beginning of a genuine 
association between the six Euratom States and 
the United Kingdom. It should be noted that 
in this field an activity that may be of para-
mount importance has been undertaken, and your 
Committee hopes that the Council wiill oontinue 
to 'PRY full attention to it. Your Committee is 
waiting to receive the promised general Report 
1. Page 45 of the Report (Doo. 37). 
2. Question B 8 of the General Affairs Committee : 
uia Western European Union concerned with the 
question of health protection resulting from the utilisa-
tion of atomic energy! 
If so, what action is envisaged in this connection! 
If a report on this subject should be prepared, would 
it be possible to communicate it to the General Affairs 
Committee?" 
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on health questions raised ,by the use of nuelear 
energy 1• 
95. The Working Grou'P on the Emp'loyment of 
Poisonous Substances in Agriculture began its 
work last November. It is clear that its NlSlrlts 
cannot be very spootaeuiJ.ar. But this is the type 
of '81Ctivity in which W.E.U. shoUld ruooel. In 
this way it can mlake a basic contribution to the 
construction of Europe. 
96. In the fight against cancer your Committee 
would like to see a spoo:ial. workinlg group set up. 
97. The Franco-Saar Conventions of 1950 and 
1953 constituted an important oontrilbution to 
the classirfication <1f phllmnaeeutical prodUICts. 
WouM it not lbe possible for the Sub-Committee 
to benefit from this experience ami for it to 
be extended to other Memlber States? 
D. R•ettlemenf &nd Reh&flflit&fion of the Dia&flled 
98. The WEU Joint Committee on the Resettle-
ment and Rehabilitation of the Dis01bled is 
working in a field of malilifest social and 
human interest. Westem Europe is i:nsu!ffieiently 
awtare of the number of persons affected by the 
activities of this 'Committee. In this oonnootion 
it must lbe TOOall[ed that war-disabled in the seven 
countries of Western European Union are num-
bered in minions. 
99. 'Dh.ese men aJre entitled not only to the res-
poot and gra:titude of their felll.ow-citirens. They 
have a right to expect some effort to be made 
to allow them to [€lad a full. life in society. 
100. It is aiso necessary to take into account the 
possilbilities af IJ.ilberating workers by the emp:loy-
ment of these disalJled. The adequate employ-
ment of the disalbled is not only a necessary and 
humane work - it also holds out economic ad-
vantages. The Committee has considered the ex-
change and free cireuJI.ation of the disalbled from 
one country to another as need arises. Your 
Committee requests the Councill to give this im-
portant prolJl'em all t'he attention it requires. 
A concrete contribution is mlade to the construc-
tion of Europe whenever results affecting thou-
sands of men can be achieV'ed. And it ois espe-
ciallly satisfactory that the vimims of the great 
1. Pages 45 and 46 of the Report (Doe. 37). 
l'U.N.I.C.E.F. et votre orgtanisa.tion dans le 
domaine de !'assistance A l'enfance. Ce n'est 
qu'une raison suwlementaire pour se felieiter 
de !'information donnee par ~e Conseil dans le 
rapport annuoel 1, selon :J.aquelle 1 'organisation a 
etabli une seuie « zone de controle &nitaire :.. 
Cette initiative ne pourrait-elle etre etendue A 
d'·autres domaines? C'est, ainsi que l'indique le 
rapport, un pas en avant tree considerable pour 
faciliter la ti'bre circuJation des hommes dans 
lee pays membres. 
92. Votre Commission s'etait inquietee dans un 
precedent rapport 1 de l'aetivi~ du Sous-ComitJ6 
pour l'etude des prol:Jlemes de protection sani-
taire que pose !'utilisation pacifique de l'enevgie 
atomique. E1'le est satisfaite d'apprendre que 
deux rapports ont ete emmines qui formulent 
des 8U~ions sur les priooipes qui pourraient 
eervir de baee A une legislation eO'mmune en cette 
matiere dlans les eept pays menibres. 
93. Parallielement a l'aetion de ce Sous-Comite 
le groupe de tr.avail pollll' « ['harmonisation des 
legislations de protection en matiere atomique :. 
a emmine les prolblemes a resoud·re par le moyen 
d'aeeOTds in1Jernationlaux. 
94. En ces matieres touehant 1es questions d'uti-
lisation pacifique de l ~nergie nuc'leaire, l'aetion 
de ces Sous-Comites et groUJpeS de travail. est 
tres imporbante. n s'agit, en etffut, d'une sorte de 
complement de l.'action ~entueiD.e de la Commu-
naute europeenne pour ~ 'En~ergie atomique. n 
fu.ut veilier 3. ce qu'en ootte matiere les travamt 
n'e soient pas menes de fa~ differente par 
!'Euratom et par .l'U.E.O. Et le fait que le 
Royaume-Uni pM'ticipe, avec toute i'eXJPerience 
acquise par ce pays dans lOOS domaines, aux tra.-
vtaJux ainsi entrepris 'eSt tree heureux et peut 
constituer un commeniCement d'assooiation entre 
les Six de 1 'Eumtom et le Royaume.Uni. n est 
a noter que, dans ce dom.aine, une action, peut-
etre capitale, est entreprise, et votre Commission 
souhaite que le Consei.l oontinue A lui a.eoorder 
toute son attention. ERe attend cemmun:ication 
I. Page -45 du rapport (Doe: 37}.-
2. Question B 8 de .la Commission des Aft'aires Gene· 
rales: 
• L'Union de l'Europe Oooidentale s'est-elle preoccup~ 
de la question de la protection sanitaire necessitee par 
!'utilisation de l'energie a.tomique! 
Dans !'affirmative, quelles dispositions ont ete envi-
sagees en cette mati~re T 
Au cas ou un rapport serait etabli ~ ce sujet, serait·il 
possible de le communiquer ~ la CoiDJDission 1 • 
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du rapport qui lui est promis sur les questions 
sanitaires en matiere atomique 1• 
95. Le groupe de travailJ. sur l'emp1oi des subs-
tances toxiques en agriculture a commence ses 
travaux en novem'bre doenlier. n est mdent que 
les result81ts ne peuvent en etre tres spectaeu-
laires. Mais c'est le type d'action ou i 'U.E.O. doit 
exce1!ler. Ainsi, eiD.e apporte une contribution A la 
formation de I 'Europe a lJa baee. 
96. En ce qui concerne la question de ia lutte 
ooutre le cancer, votre Comission souhaiterait 
qu'un groupe specia;I de travail soit cree. 
97. Les conventions franco-sarroises de 1950 et 
1953 ont apporte une contribution importante a 
la classification des produits p'hla.mlaceutiques. 
Ne serait-il possible que le Sous-Comite puisse 
!beneficrier de ootte e~rience et qu'eJ.[e soit eten-
due aux Etats membres ? 
D. Readaptatfon et nfemplof des fnuallcfea 
98. Le Comite mixte de 1 'U.E.O. qui fonetionne 
pour l·a readaptation et le reemploi des invalides 
a une aJCtivite dont l 'interet social et humain est 
evident. On n'est peut-etre pas 18SS6Z conscient 
en Europe occidentale du nombre de personnes 
toUchees par !'action de C6 Comite. Jil fMlt rap. 
peler, a cet eifet, que le nombre des invaUdes de 
guerre se chiffre par millions dllins les sept pays 
de !'Union de '1 'Europe Oecidentale. 
99. Ces hommes ont droit non seuiement au res-
pect et A la reconnaissance de leurs concitoyens ; 
ils ont droit A ce qu'un. effort soit accompli poor 
leur permettre de trouver dlans la coliootivite 
une vie qui 8l!ISUr'e leur epanouissement. 
100. D'autre part, iiJ. est nooessaire de tenir 
compte des poEBibiiites de iib&ration de main-
d'reuvre obtenue griJce aux r&mploi de ces inv81-
1Mes. L'emploi adequat des invaJ.ides est non 
seullement une reuv:re humaine necessaire ; elle a 
amm des ttatisons eoonomiques. Le Comite s'est 
pen'Che sur l'echange et la Hbre circulation d~ 
inva1i4es. d'un pays a l'autre, suiV!aiD.t 1es besoins 
qui se font jour. Votre Comm.ission··denumde a:u 
Conseil de donner toute i'attention desim'ble a 
cet.importan.t prob'leme. La construction de I 'Eu-
rope passe d8llls ie coooret chlaque fois que des 
resuJtats affootant des milliers d 'hommes pen-
vent etre obtenus. Et il est tout partileuHerement 
1. Voir pp. 45 et 46 du rapport (Doe. 37). 
European tragedies shoW!d. be among the first 
to benefit from EurOpean unity. 
101. Your Committee also hopes that study cour-
ses for physiotheliapists may be organised be-
tween Memlber 1States, booause of the great di~r­
sity of current methods and on account of the 
benefits .which such an exchange of views would 
bring. 
Ul. Social Questions 
102. Your Committee sounded a warning in its 
previous Report on the sociail. po1icy Olf Western 
European Union. It was concerned at the Coun-
cil's silence on activities which seemed to it 
to be of the greatest import:.anoo. rt had noted 
that the harmonisation of social charges should 
be fur11hered in order to advance the European 
idea. 
103. It seems to your Comm.i<ttee that the rSocial 
Committee, which is composed of senior offieials 
responsible forsocirul poliey in the Mem'ber States, 
is an embryo of a "social Europe", or if you like, 
a ''Europell!ll social community''. No doubt perio-
dic& meetings should eventually be arranged 
between the seven Ministers for Sooial Questions 
of which the Permanren.t Council would be com-
posed of senior officials. The SociaJl Committee 
is &ready pla~ a consideraJblle role and should 
become the "policy-making Committee" in so-
cial matters. It is important that the Social Com-
mitee should deve1op the social services at the 
same time. Your Committee expresses the wish 
thtat the CoulllCil will do everything in its power 
to encourage the harmonisation. of soci8il policies. 
104. Your Committee is greatly appreciative of 
the information which the Counci1. has supplied 
on Conventions, Recommendations and Riesolu-
tions of the International Lrubour Organisation. 
It would be glad to receive the collective report 
:referred to in the Report 1 which has aiready 
been communicated to the e~erts d'€Jailing with 
tl;le problems .of the. Eu:ropean .Economic .. Com-
·munity:. 
105. This year the Socirul Committee will deal 
especially with the question of family mainten-
ance, which affects the free movement of la-
bour.· This is, in fact, a very pressing question. 
I. Page 38 of the Report (Doo. 37). 
Everything affecting tfue f·ree movement of hu-
man beings in Europe is of concern to your Com-
mittee. 
106. That is why your .Committee has especia'lly 
noted the progress achieved in. Conventions on 
Social Security. Eight of the ten bi'lateral Con-
ventions are in foroe. It is to be hoped that this 
will be ertended. lit woulld 'like to know what 
progr~ had been made in. drafting a European 
Soci.all Security Convention and reqU'ests the 
Council to expedite the negotiations. 
107. These questions of sooiaiJ. soourity are extre-
mely important. They will lbooome aJ1 the more 
important wfhen the European Economic Com-
munity is set up. rt wou[d be disastrous if the 
activities undetr'taken by W.E.U. in. associating 
Great Britain with the six countries were to lepse 
through the opening of a general!. Common Mar-
ket, when the aim of Western European Union 
should be to wild:en and complete the Market. 
108. The inter~vernmen'ta'l nature of rtfue Minis-
teria'l side of the organisation shoulld, in t'he opi-
nion of your Committee, make it possible to ar-
range 1an exchange of information on manpower 
requirements lboth as regards ski!ll.s and num-
bers. Some Member States sufier from a labour 
shortage. It would be desirable for them to be 
.aJble to satisfy their requirements as far as pos-
sible by drawin·g on the resouroes of their plaTt· 
ners. And for this purpose the Manpower Sulb~ 
Committee, which has operated as a clearing-
house for demrund and supply of labour, should 
direct its energies torwards a general policy of 
facilities for the movement of workers between 
the seven countries, the whale linked to a scheme 
for training workers. Everything accomplished by 
the Council in this field is welcomed with interest 
by your Committee, which hopes th81t this is only 
a starting-point. 
109. Your Committee is not unaJWare 'that this 
topie raises a political probl~. In fact, it ap-
proaches the question from a politicla[ standpoint 
with ali neeessa.ry caution but from a perspec-
tive which may be invaluwble to the cause of 
united Europe. The training of young workers 
in countries with surplus labour should be di-
rected :to meeting requirements which are re-
vealled elsewhere. Possible employing countries 
should perh!aps contrilbute to the cost of the 
schooling and vocationail. training of these yolllllg 
people, while the country of origin could gua-
rantee the stability of empioyment in the event 
of a return to the counry of origin becomi:::J.g 
neoo:sary. 
heureux que les victimes dtes gmnds drames eu-
ropeens soient parmi ies premieres a beneficier 
de 1 'unite europeenne. 
101. Votre Commission souhaiterait en outre que 
des ~ d'etude de physiotMrapistes soient 
organises entre les Etaus mem.'bres, en ralison de 
]la granide divenrite des methodes actuell.~ement 
emplo~ et des 'l:~nefiees qu'apporterait un tel 
eehange de vues. 
m. Q'uestions sociales 
102 .. Votre Commission avait pousse un cri 
d'a:larme dans 800 precedent rapport, a !'occa-
sion de la politique sociale de 1 'Union de 1 'Eu-
rope OccidentaiJ.e. Elle s'etait inquietee du silence 
du ConseN. sur des aJCitivites qui lui semblent de 
la plus grande importance. Elle ava:it note que 
l'uniformisation des charges soeiales devait etre 
poursuivie pour ifaire avaneer l'idee europeenne. 
103. liJ. IJ.ui sem'ble que le Oomite sooiall, qui est 
comp~ de hauts fonetionnaires charges dans les 
E·tats memlbres de la poltitique soeia!le, est un 
veritaJble embryon de « 1 'Europe sooin[e » ou, si 
l'on prefere, d'une « Commull'aute soeia1e euro-
peenne ». Sans doute devrait-on en venir a une 
reunion periooique des sept Ministres des M.-
f·aires Sooia.Les dont ile ·Conseil Pennanent serait 
forme par des hauts fonmionnaires. Des mainte-
nant, le Comdte social joue un role appreeila'ble et 
devrait idevenir le policy-making CQ'mmittiee en 
matiere sociall.e. 11 est important que le Comite 
sociall fasse evoluer paraNelement les services so-
ci!am:. V <me Commission e~prime le vreu que le 
Conseil fasse tout ee qui est en son pouvoir pour 
encourager l'hannondsation des politiques so-
ewes. 
104. Votre Commission a vivement wppreeie.les 
irufonnations que le Conseii lui a· fournies rela· 
tivement aux oonventions, recolllDlRndations et 
_resolutions de '!.'Organisation Internation.afte du 
Tra.vtail. ENe souhaiterait recevoir Ie·r.appol:t ~1-
lectif men:tionne dans le roapport 1 qui a d~j1a ·et.e 
transmis aux experts tmita.nt des problemes rela-
tifs 8. la Oommun:aute 6oon.om.ique europeenne. 
105. Le Comite social se preoecupera spooil!lle-
ment eette annee de la question de iJ.'Obligfation 
alimentaire qui a une incidence sur la lilbre cir-
culation de l·a main-d 'reuvre. C'est, en effet, une 
1. Page 38 du rapport (Doe. 37). 
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question d'aetualite. Et tout ce qui touche a la 
Hbre cireulfa.tion des hommes en Europe prOOe-
cupe votre Commission. 
106. C'est pourquoi votre Commission prend 
bonne note des pro~ reall.ises en matiere de 
conventions de seeuclte soeiale. Huit des dix 
conventions btlatkraiJ.es etaient en vigueur. Il 
faut en souhaiter 1'elargissement. Elle desirerait 
savoir ou en est [a rMaction d'une convention 
europOOnn.e de securite soeiale et demande 8J1l 
Conseil d'en acti.ver la negooiatio:J.. 
107. Ces questions de securite sociale sont fort 
importantes. Elles le deviendront davantage en-
core lors de l'elfalll.lissement d'une Communaute 
economique europeenne. 1'1 serait desastreux que 
l'action entreprise par l'U.E.O., associant la 
Grande-Bretagne aux Six, tombe en desuetude 
par l'ouverture du marc'he eommun ~uSral, que 
l'U.E.O. devrait avoir pou1.' but de oompleter et 
de parfaire. 
108. Le carootere intergouvernementa!l de !'or-
ganisation devrait, ide ['avis de votre Commis-
sion, ren!dre possibie un echange d~nformations 
sur les ibesoins qua'litatifs et quantitatifs en 
main-d'amrvre. 1'1 serait souhai'taible qu "il.s puissent 
les satisfaire, idans 1a mesure du possi:Me, C'hez 
leurs partenaires. Et a eette fin, le ·SouSJComite 
de 1a main-d'oouvre ayant fonctionne eomme un 
clearing-house en matiere de besoins et d'offres 
de main.Jd'reuvre, i1 devrait aJI.ors s'orienter vers 
une po'litilque ·generrule de facilites des mouve-
menrts de travaihleurs entre !J.es sept pays, 'le tout 
He a une education pour ia qualification de ia 
main-d'reuvre. T·out ce qui a ete aJOOomplli par le 
Conseil en ce domaine est ealu~ avee interet par 
votre Commission qui espere que ce n'est la 
qu'un dht. 
109. Votre !Commission n'ignore pas qu)ell'le sou-
leve a eette occasion un probleme. pollitique. Bieri. 
au eontmire, eliJ.e albOrde la queStion dlans une 
perspective politique, .avoo toute m prudence 
nOOessadre, mais dans une visua:lrte qui peut etre 
tres utile po~ [a cause de I.'Eur.ope unie. L'edu-
cation des jeunes travailleurs da.ns lieS pays J. 
main-d'reuvre excedentaire doit etre orientee sui-
vant les besoins qui se font jour aiNeurs. n ee-
rait peut-etre a envisager une participation de 
l'eventuel pays employeur dans les frais de sco-
larite et de tformlation professionnelie de ces 
jeunes, tandis que le pays d'origine pourrait 
garantir la s1Jalbilite de l 'emp:Ioi pour le cas ou 
un retour au pays d'origine serait rendu nOOes-
satire. 
110. In~tsprevious Report your Committee had 
suggested that a ''European Socia:l Statistics 
Institute" should be set up in order to supply 
socilal staJtistics in the seven countri~ on the 
basis of common standards w'hieh would render 
the statistics reailll.y comparable. The Committee 
notes the repiJ.y of the Council but is not entirely 
satisfied with it. It :requests the Council to give 
closer c·onsideration to this question, which seems 
to it to be extremely important. 
Reply to ReCO'Inmlmdation No. 4 
of the A.I9Sembly 
111. Your Committee has examined most care-
fully the reply to Recommendation No. 4. It 
hopes th!B!t the participation of all members in 
the '' multilateml aJgreements in the process of 
being extended'' may be mpidly arr.anged. And 
your Committoo wonders whether it wou!ld not 
be possible for the .Assemlbly to be Closely asso-
ciated with this aJCtivity, espeeia:liy 'by its lbeing 
inrformed of the list of Conventions and of t'he 
M'eiDJbers who have a1.ready 1118!tirfied, so that ac-
tion may be u:nldertaken in the national Pulia-
ments to promote ratilfieation. 
Conclusion 
112. Not only is the Report of the Counci'l on 
social aetim'lties important, but it a'l.so demO!Il-
strates the necessity of ma:lring use of Western 
European Union and especially of the Assem-
bly - i . . e. its pa~li:amentary organ - to under-
take, using the flexiblle framework of inter-
govemmenltad. eo-operation between coullltries with 
comparable sooial structures, tasks of importance 
for the future of Europe. Your Committee wel-
comes the valuable information given to it. It is 
glad to observe that the Councfl, like your Com-
mittee, attalches importance to 800ia.l activities in 
the general framework of the activities of Western 
European Union. The place accorded to these 
activities should, however, be more important, 
and' your Ooomnittee asks the' .Assembly .to· Show 
• 
proof of its will to achieve the socioal objectives 
which will. assure a high IJ.evm of sooial develop-
ment for Europe and thereby constitute a fit and 
proper reason for undertaking its construction. 
113. In order to smnmarize its principal wishes 
in a short text the Committee submits to the 
Assembly the fdlllowing draJft Recommendation: 
Draft Recommendation 
The Assembly, 
Considering thie need to ensure that the social 
organisB!tion of Europe is dev~oped in step with 
its eCO!Ilomic organisation; 
Considering the forthcoming creation of the 
European Economic Community and the Euro-
pean Community for Atomic Energy; 
Consilderinlg the rem.ark1alble work undertaken 
by Western European Union in the social fie1!d 
and the need to continue it in ever more concrete 
terms, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Institute a study of ·the harmonisation of 
sooia:l charges between the sewn Member States 
after the ratification of the Trelaty setting up 
the European Economi~ Community; 
2. Undertake a complete study of matters oon-
cerning the quality and quantity of nutrition, 
with a view, particularly, to applying the results 
in the underdeveloped areas of Europe; 
3~ .Ar11ange detded examination of the q-qes-
tion of. vCIC8.tionall training of young workers 
with a generai pdlicy of m:igr81ti0!11 in lnind; 




110. Dans son precedent rapport, votre Commis-
sion avtait sugg6re que s'organi.se un. « institut 
de la statistique socialle europeenne grace auquel 
les statistiques soeiales dans les sept pays se-
raient etablies suivant dee normes conmi.unes qui 
les rendr.aient de ce fait lllisement oompartvbies ::.. 
El'le prend acte de la reponse du Conseil, mais 
n'en est pas entierement satis:faite. Elle demande 
au Conseil de considerer de pres eetJtte question 
qui :J.ui parait d'une importance tr6s grande. 
Re'[JO'M6 a 14 RecommanwJ,a.'Wnn 4 de l' Assemblie 
111. Votre.Commissionaexamin~ avee attention 
la reponse a ia Reoomman~ation 4 .. EUe sou'hai-
terait que soit realisee rapidement la participa-
tion de tous les membres aux « IBIOOOrds multi-
lateraux en voie d'extension :.. Et votre Com-
mission se demande s'il ne serait pas possible 
que l'Assemb1~ soit assooiee plus etroitement a 
cette action notamment en lui communiquant [a 
liste des conventions et des Memlbres les aya!lt 
deja ratifiees, de fa~on ace qu'une action soit en-
treprise dlans 1es parlemente nationaux. 
Conclusion 
112. Non seulement 'le rapport du Consei[ sur ,Jes 
aetivites sooial.es est hnporta.nt, mais encore il 
demontre la neeessite de 8e servir de l'U.E.O., et 
en particulder de l'.Assem'blee, c'est-8.-dire de la 
foneiioo. parlementaire, pour realiser, dans un 
cad-re de cooperation intengouvernementale sou-
pie, entre pays a structures sociales comparables, 
des taches dont !'importance poor lll.venir de 
!'Europe ne doit pas etre negligee. Votre Com-
mission se fel.icite des inlformations prieieu.ses 
q'!li lui SQnt comm.uniquees. Elle se rejouit de 
conStater que le Conseil semble attacher · comme 
elle uhe pla.oo·· de" choiX aux aetivit&J SOOiales 
daps l'activite ~nerale de J'U;niori ·de !'Europe 
Oc~~den11a!le:·c-ette.P.laee, eoependalllt, merite d'etre 
enco~ . p~~ ·. ~~nde, :et _vOtre Coriun~iori . de~ 
. . . ·-- ........ .. 
* 
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mande a iJ'Assemblee qu'elle mont:re sa volonte 
de parvenir 3. la realisation des objectifs sociaux 
qui assureront a !'Europe un. niveau eleve de 
developpement social et par la meme une de ses 
raisons d'etre. 
113. Afin de resumer, d-ans un texte succinct, 
l€8 principaux desiderata de la Com:m:ission, celie-
ci soumet A l'A.ssemblee [e projet de recomman-
dation suivant : 
Projft de recommandation 
L'.Assemblee, 
Considerant 1!a nbssite de faire mlareher de 
pair l'org8JllisaJtion sociale de 1'Europe et son 
developpement eoonomique ; 
Considerant la creation prochaine d'un.e Com-
munaute Eeonomique EuropiOOnne et d'une Com-
munaute Europeenne de l'Energie Atomique ; 
Considerant ['reu\'re rem:a:rquable entreprise 
pla;r 1 'Union de !'Europe Occidentale en matiere 
sociale et la necessite de la poursuivre sur un 
plan toujours plus coneret, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. de faire etudier l 'harmonisation des charges 
socia'les entre [es sept Etats membres apres la 
ratification du t:rtad~ insbituant la Communaute 
Economique Europeenne ; 
2. de faire proced'er A une etude oomplete des 
questions :a 'alim.entation qualitatiw et quanti-
tative et d'en. appliquer les reswtats, notam-
ment dans les zones sous-dewloppees de !'Eu-
rope; 
3. de prevoir un examen detaille de la _ques-
tion de l'orien11ation professionnelle des jeurnes 
travrailleurs en vue d'une politique g~neraJle des 
migrations ; 
.... ··t.: ···r. 
4. . ~~ ~:n.f~~er. f~s . se~i~~s. ~e .18: piyi;si~n .so-
cial f) ·du.'. Seeretatrat. l)e;rei'ijl. ·. · · . · ·· · .. 
•• : :. ~- • • • : • •• ·.: !. •• :: • • • • .-~ • 
... "; .. : t ·: .. ' ' . ·; ' .. : ~~~ . :-: ·.: :. " 
* * 
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.. 
European Assemblies 1 
The 11 Grand Design " 
PREUMINARY REPORT 1 
presented, on behalf of the General Aftairs Committee 8, by M. van der Goes van Naten 
Draft Recommendation 
The .Assembly, 
Noting with interest that the U.K. Govern-
ment has submitted proposals to the Council of 
W estem European Union for thle unification of 
European Assemblies, 
Recommends to the Council that the opinion 
of the Assembly 'be requested ooncern:ing these 
proposals, lll.'lld that they be discllSSEd at a Joint 
Meeting with the Council on the 1\Ii.n.isteri!a[ level 
as soon as possihle. 
Draft Order of the Assembly 
The AssemMy requestls tfu:e GeneraJ. Affairs 
Committee to make report concerning the 
"Grand Design" at its autumn Session, 1957. 
Explanatory Memorandum 
(praented by M. I1CIII der Gou van Natera, 
Clacdrman of the Committee) 
In-troduction 
Durilllg his statement to the NATO Council 
on 12th Deeember.1956, Mr. Selwyn Lloyd re-
ferred to a '' Gran'd Design''- not this time, as 
was SUJlly's, of purely Europealll ~ 'but af an 
1. See Documents 33 and 34 (1956), 46 (1957). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Oommitlee: M. van der Goes van 
Naters (Ohoirman); MM. Gaborit, Kiesinger (Vioe-Ohatr· 
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AtLantic character. From statements that have 
been made in the pre9S md elsewhere, it would 
appear that the pian is similar in inspiration to 
the "Eden Pllan" of 1952, seeking a single .As. 
sembly, which would meet in different composit-
ion and with different powers according to the 
subject under discussion. 
The fundamental diMerellJOO from .aJ.[ preced-
ing plans is thiaJt it would appear to suggest that 
American and Canadian delegates shou!J.d tlake 
part in all diseWBions, thus attempting to form 
an ''Atlantic Assembly'' before the European 
organisations hiaVIe yet been sufficiently solidified 
to make such I8J project either realistic or wise. 
The general oonserurns df opinJion in European 
circles seems to lbe that the idea of an Atlantic 
Assembly at this stage is premature. As it is, 
moreover, un[ikely to ibe supported by either the 
American Government or the Governments of 
the "Six", this aspect of the "Gl'laJld Design" 
need not :retain oU1' immediate &Jttention, though 
it llllay he necessary to envdsage it some years 
hence. 
On the other halnd, the project of a single 
European Assembly is one which is gaining in-
creasing support. It is at. pl'eSellt beinlg studied 
by the Counei'l of Western: _European Union, fol-
lowing the meeting on 2~th February, 1957. This 
study Wl88 not sufficiently advaneed on the Min-
isterial side to permit a joint meeting on this 
subject 'between the Council. and your Committee 
men) ; Badini Confalonieri, Becker, Bettiol, Bichet, Conte, 
Dehousse, Dame Florence Horsbrugh, MM. Janssens, van 
Kauvenbergh, Legendre, Lenz (Sub8Hmte: Kopf), Mme 
1\leyer.La.ule, MM. Mommer, Montini, Motz, Nicholson, 
Santero, Schmal (Subatmae: Schuijt), Senghor, Bpallicci, 
Viscount Btonehaven, MM. Struye, Willey • 
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Assemblies europeennes 1 
Le «grand dessein » 
RAPPORT PimUMINAIRE 2 
presente aa nom de la commission des Aftaires Generales 3 par M. van- der Goes van Naters 
Projet de recommandation 
L'Assemblee, 
ConstJatant avec interet que le Gouvernement 
du Royaume-Uni a soumis au Conseil de ~'Union 
de l 'Europe Oooidentale des propositions tendant 
a une unification des ,Asc;,emblees e~en'DieS, -
Recommande au Oonseil que l'Assemblee so'it 
consultee sur ees propositions et qu'elles soient 
discu~ dans les meil[euns d~ais 3 une reunion 
commune tavec 1e Conseil reuni au niveau minis-
terial. 
Projet de directive de l 'Assembfee 
L'Assemblee donne mandat a sa Commission 
des Affaiores GenerllllES de lui mire rapport sur 
le «grand dessein »a sa session d'automne, 1957. 
Expose des motifs 
(praente par M. van der Goa _van Naters, 
President de la Commission) 
In-troduction 
Au ooms dre sa dOO'lar-ation au Conseii de 
l'O.T.A.N:le 12 decembre 1956, M. Selwyn Lloytl 
a. fa.it :allusion a un «grand dessein:.- non plus 
cette fots d'~- Mractere purement' ·euro~en 
1. Documents 33 et 34 (1956), 46 (1957). 
2. Adopte par la. Commission 8. I'unanimite. 
3. M embrea de la commiBBion : MM, van der Goes 
van Naters (president); Ga.borit, Kiesinger (vice-presi-
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eomme l'et.adt eelui de Sully, mais de earactere 
atlian:tique. D'apres le.<~ declarations :raites a la 
presse et aililellll'S, il semblertait que le pian soit 
d 'inspiration sembla:blle a ICIEMe du « Plan Eden » 
de 1952 pour une 889eiillblee unique qui aurait 
une composition et des pouvoirs dilfferents sui-
vant les sujets discutes. 
Ce plan differe es<;entiellement des precedents 
en ee qu'il semble suggerer que les delegues 
americains ret can:adiens doivent p.artieiper a 
toutes les discussions, essayant laJinsi de former 
une « Assembles atlantique » avant que ies orga--
nisations europOOn_nes soient suffisamment alffer-
mies pour rendre un tel projet realiste ou sage. 
Il semble que [es milieux europeens s'accordent 
a penser que l'idee d'une assemlbllee atlantique en 
ce moment soit premJaturee. Comme, au wrplus, 
il n'est pas V'l"aisemi!Jla;ble qu'eHe soit appuyOO 
par ~e Gouvernement des Etats-Unis et pas da-
vantage par ~es gouvernements des Six, cet as-
pect du « lgl"and dessein » ne doit pas retenir 
immediatJement notre attention, hien que cella 
puis9e devenir necessaire d'dci quelques annees. 
D'un autre oote, 1e projet d'une Assem1blee 
europeenne unique, lui, est de pilus en plus en 
faveu:r. Il est a i)_ 'heure acrtuene etudie par le 
Conseil de 1 'Union de l'Europe Occidentale, 
coinme s-Uite a ia reunion du -26 fevrier 1957. 
Cette et"Jlde n'etait pas suffisamment avaneee du 
e&tJe· ininisteriel poUT ''Permettre une reunion 
commune sur ce sujet entre le Conseil 'et notre 
dents); Badini Confalonieri, Becker, Bettiol, Bichet, 
Conte, Dehousse, Dame Florence Horsbrugh, MM. J anssenP, 
van Kauvenbergh, Legendre, Lenz (suppleant : Kopf), 
Mme Meyer-Laule, MM. Mommer, Montini, Motz, Nichol-
son, Santero, Schmal (suppleant: Schuijt), Senghor, 
Spallicci, Viscount Stonehaven, MM. Struye, Willey. 
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before the Session of the Assembly, but !it is hop-
ed that this can take Place in the newr future. 
Meanwhile, the problems raised by the British 
proposals are ones which will in.vo1ve some heart-
searching for al[ good Europeans. 
The motives so Obviously oorr~d to the 
real need for sim~ifieation in the "'bewildering 
arraoy'' of organisations. And how much should 
we bear in mind that, apart from a few experts, 
M.Ps anld civi~ serv>ants, those outsilde -
whether they be members of pariiament, high 
offidaJ.s or weB-informed men in other circles-
usually haJVe little idea of the work conducted 
unJdier the initialls. 
Yet these different organisations did not 
just grow of :themselves; nor were they 
created by T.reasuries anxious to spend 
more money on international ibureaucracies. 
They reflected-and still reflect-the deep !dif-
ferences between the neutml S11aJtes and tth.ose 
which ·aTe 'bearing their sha:re oif the free wot"ld 's 
defence; between those countries which have ac-
cepted that, by whatever name you eaU them, 
common institutions with real powe:rs must be set 
up to get the job done, and the slower recogn-
ition Olf this lby other countries. 
In a sense the U.K. proposaJs sum up the views 
of that school of thought in Europe which bias 
consistently attached more v.alue to the area of 
the Union than to its "depth", in the sense of 
its beneficia1 effect on the dai[y Uves of Euro-
pean citizens. 
The other school of. thought has held it . more 
important to achdeve practical ·~ts, even 
though this meant initially· domg without . the 
''bewildering arraoy'' of too many sina1'l States, 
and seekinlg unity. in .a Sm.aJ,ler. grouping which, 
jf Sll~CeeEBfuJ, might .l&'ter 1;ie :~ded. to nJI. . . . 
Now, it is true that the British proposals apply 
onJy to the p&rliamen.tary and not to tthe executive 
organs. But can these be a~rtifieiallly divorced 
from eooh other? Is not the European Commun-
ity a vertical one based on State membership? 
What takes place l8lt Strasbourg a:re not just 
"meetings of Parliameniflarians" with 'a capita!l 
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"P", but sessions of European parliamentary 
supervisory bodies, of European .Assemb1ies lmv-
ing an offieia'l and puWc status. These Assem-
blies exist to su.pervise their respectirve execut-
ives. They haw already played 81 vital role in 
developing the sense af "belonging together" 
within the Community. Now, let us say dlearly 
that in the British proposals there is l8l dwger 
that this sense might be lost in a vague, amor-
phous ·body, whose intemal working would lbe of 
unpreceden:ted oomplexirty, ·and within which 
the real powel'S a!l:ready won by S()me Assemblies 
might gra:dua'l[y seep a.way in 1111 genera.! atmo-
sphere reminiSC'ellt of meetings of the Inter-
parliamentary Union, the resolutions of which 
rarely lead to action by Governments. 
On the other hand, the same sense of reallism 
that we endeavouTed to ~&rpplly to the ea.r'lieT 
considerations leads us to the oonclusion that 
there would be severa:I practical advantages in a 
single Assembly. It is doubtless these which 
inspire the British proposa1s rather than the 
deeper pdl'i'tiea~ considerations outlliine!d above. 
The halanoo might be tipped in favoUT of the 
British proposals if the weakness, the "half-
ness' ', of the system outlined above were remedi-
ed; that is to say, if the British Gavemmen't were 
to shaw the seriousness of their European purpose 
by proposing to do the sa.m.e for the govern-
mental sphere as they have proposed for the 
pariilamentary sphere. 
For the moment it would seem wise to reserve 
our position until SUJ(;h time ·as the Council has 
requeste'd the Assembly's opi'lllion on the .version 
of the British proposals thlllt they firul.Ry ·adopt, 
and to 1Jab1.e onJ.y an interim Recommendation 
during the May Session. When the Assembly 
meets in the aut~ it should lbe possiJble to 
review the w'hole poeition thoroughly in the Hght 
Olf the ratification of the T1"6aties ~g up Eu-
ratdm and the European ·Economic Community. 
. . 
I; __,_ Some of the factors mt"Utatin,g in favour of a 
single European Assembly divided into Chambers 
1. Less eoll!fusin:g to pulblie opinion. 
2. Prevention of overla.pp~ between work of 
.Assembly Committees; possible saving of time 
of Memibers of Pa:rliament; ~e financial 
saving. 
Comm.iSsion avta.nt la.l!iJE!IBion doe l'.A&sembl~. Mais 
i!l faut esperer qu'une reunion commune pu.isse 
avoir lieu dans un proohe asvenir pour dise'Uter 
de cet important probleme. 
Entretemps, pour tous les boos Europeens les 
prd!Jlemes smrleves par les p.ropositions britan-
niques meritent reflexion. 
Ces p.roposiltions sont mani'festement moti~es 
paJr ae besoin ree1 de sim.plifier 1' « assemblage 
dooon.certan't :t des differentes organisations. n 
faut se gB~rld·er d'ouhHer qu'A part quelques ex-
perts, deputes ou fonctionnaires, les profanes, 
qu'ills soient membres des parlements, hauts fo!lc-
tionnaires ou personnes faisant partie des mi-
lieux bien iniform~, n'ont en g6n.eml qu'lOe 
idee ex:tremement vague des ·activ.ites qui se ca-
chent sous ces ilifferents sigles. 
Cependant, toutes oos organisations ne sont pas 
venues 18/U monde par generation sponumee ; 
pas plus qu'elles ne sont une creation de Minis-
teres des Fin8JlJOOS d~reux d'areroitre [er de-
penses I&U profit des 'bureau'Craties internatio-
na'les. Ces organisations ont :refiete - et refletent 
toujours - les differences profondes entre les 
Etats neutl"eS et ceux qll!i 'lllpportent lem contri-
bution A la dMense du monde Ubre ; entre les 
pays qui recoilOOissent que des institutions oom-
munes, d~ de pouvoirs rOOls, quel que soit le 
nom qu'on iJ.eur donne, doivent etre fondees pour 
accomplir la tache qui s'impose, et les pays qui 
n'en viennent que plus iJ.entement a admettre ce 
point de vue. 
Dans un certain sens, les propositions du 
Royaume-Urui SOOlt a•expression d'un oourant de 
pen'SOO europeen qui, depuis longtemps, 1a mis 
l'aJCtCent sur l'etendue de i'union plurot que sur 
sa profqnfkur, I8Jil point de vue de ['influence 
bienfaisante qu'e1lle peut exercer sur la vie quo-
tidienne des citoyens europeens. 
L'autre courant de pensee juge plus important 
d'obtenir des Nsulta.ts pratiques ibien que oola. 
sigMfie eviter, au commencement, !'assemblage 
dOOoo.certant d'un trop gr.and nombre de petits 
Etats, en chere'hlanrt l'unite dans un groupement 
plus restraint qui, s'i!l reussissait, pourrait 6tre, 
par la suite, etendu a. tous. 
11 est vrai que les propositions britanniques 
s'&lPpliquent seulemenrt aux orgwnes parlemen-
taires et non pas aux exooubifs. Mais peut-on 
dissooier ooux-ci artificietlem.ent ? Lla commu-
naute europeenne n'est-ellle pas vertica:le, et fon-
dee sur ia participation des Etats ? Les re10ions 
qui ont lieu a StraSbourg ne sont pas seuiem.ent 
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des « renoontres de Pa.rlem.enta.i.res :. avec un 
grand « P », mais des sessions des organee de 
contrOle plalr!lementaires europeens, ou du moins 
d'assemblees europeennes ayant un statut ofm-
ciel. Ces assemlblees sont chamgees de controler 
leurs exooutifs. EUes ont deja joue un role essen-
tie! en devcloppant le sentiment de « sollid·arite:. 
au sein de ia oommunaute. Disons ouvertement 
que les ipl'OPOSitions britanniques presentent le 
danger de voir ce sentiment se perdre dans un 
org181llisme amorphe, aux con1xmrs vagues, dont 
le fonctionnement interne serait d'une oom~e­
xite sans precedent, et d'ou les pouvoirs dej~ 
conquis par certaines assemblees risquel18Jient de 
s'eoouler dans une atmosphere rappelantt celle 
des reunions de 1 'Union Interplalrl.ementaire dont 
les resolutions ont rarement conduit les gouvoer-
nements a agir. 
D'autre part, le meme rerulisme que nous a.voos 
recherehe dans les considerati01Il8 ci-dessus 
conduit A penser qu'une assemblee unique pnS-
sentera.it eel"'Jains avwnta.ges pratiques. Ce sont 
assurement oos 181Vanta.ges, plurot que les co:ISi.de-
ra.tions politiques plus tprofondes enumerees plus 
h111ut, qui ont motive les propositions brita:l-
niques. 
La balance pourra.it penchter en favoeur des 
propositions bri<bamliqu'es si a•on oorri~it la 
fiai'Messe, ['aspect « demi-mesure:. du systeme 
propose, c'est-'A-dire si le Gouvoernement britan-
nique devait temoigoor du serieux de ses iniello· 
tions europ~ennes en proposwnt de faire sur le 
plan gouvernemootall ce qu'il propose sur le plwn 
par!lementai're. 
Il semblerait plus sage, pour le moment, de 
reserver notre attitude jusqu'A ce que l'Assem-
blee puiese, sur une deml&ll~ d 'avis poresentee 
par le Oonsell, exprimer son opinion sur la ver-
sion des propositions brittanniques fina1ement 
reten.ue par le Oonseil, et de n'adopter qu'une 
reOOIImllandllltion preliminaire A la session de 
mai. Quand 1' Assemblee se reuni:ra en automne, 
H devrait etre possilll.e de revoir toute la sitUJa-
tion ~ ~a. lumiere de la ratiifilctation des traites 
d 'Eu:ratom et de 1a Oomm'U:Ila.ute ooonomique 
europeenne. 
I. - Queilques-'11/M ·IUs fac.te'lllrs qui militent en 
faveur d''WII;6 AssembUe 16'Uropee'l!ln6 wn:ique 
divisee en plmieurs Oihmnbres 
1. Moins de confusion. dalllS 'l'opindon publique. 
2. Suppression des chevauchements d'activites 
entre les oommiS!rions des Assemblees ; gain de 
temps evell'tuel pour les membres des parie-
ments ; economie budgetaire eventuelie. 
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3. Creation of a single European parliament-
azy civil serviee under the control of the Assem-
bly aJone. 
4. Need t,o deveilop the unity of as large anum-
ber of European States as possible concerning 
the most viM European political problems. 
II.-Some of the factors militating against such 
an Assembly 
1. Less :liavouralb1e to the development of the 
Community "sense 00: belonging" between those 
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States which accept the supl'8Jllational principle. 
2. DanJger of the powers of the different Cham· 
hers being confused, with the outoome of event-
ulaJl 8llignmen.t on the least advanced. 
3. Make more di.rfficu[t direct elections by uni-
versa~l suffrage; 
4. Great proceduraa and organisational oom-
pl~exity. 
3. Creation d'une administration parleme:l-
taiTe europeenne unique sous ie seul contrOle de 
1' Assemblee. 
4. Necessite de developper Funite entre le pilus 
grand nombre poosilblre d'Etats europeens, sur les 
problemes essentiels de la politique europeenne. 
II. - Quelques-wns des facteurs qwi mt1ite'nt 
00"1/,tre 'UM tel'le AssembUe 
1. Moins favol1a!ble au developpemelllt du senti-
ment de « solidwrite :. au sein de la oommun:aute 
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des Etats qui ont accepte le principe de supra-
nationalite. 
2. Danger de confusion des pouvoirs entre les 
dmferentes Ohambres, qm risqueTait de oonduire 
a un alignement sur la moins avtancee. 
3. Rend plus difficiles ies elections au so:ffnage 
universe! diroot. 
4. Grande complexite de procedure et d'orga-
nisation. 
Doeument 45 
Amendment No 1 
European assembUes 
. The "Grand Design" 
PRELIMINARY REPORT 
presented, on behalf of the General Affain Committee 
by M. van der Goes van Naten 
Amendment No. 1 
preaented by M. Santero and M. Codaccf PiaaneiU 
9th May 1957 
In tl!.e first sub~aragraph of the draft Re-
commendation replace iJhe words ''the U.K. Gov-
emm.ent has sulbmitJted'' iby the words ''the U.K. 
and IiDalian Governments have submitted''. 
Signed : . SANTERO, CODACCI PISANELLI 
Document 45 
Amendment No. 2 
European assemblies 
The "Grand Design" 
PRELIMINARY REPORT 
presented, on behalf of the General Affairs Committee, 
by M. van der Goes van Naters 
Amendment No. 2 
preaented by M. Santero and M. Codacci Pillanelli 
9th May, 1957 
In the dralft Order of the .AssemMy, after the 
words "Grand Design" insert !f!he words "and 
any otther plans that may be put :fo~ard' '. Signe : SANTERo, CoDACCI PISANELLI 
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Doeumeat4.5 
Amendement No 1 
Assemblies europiennes 
Le «grand dessein » 
RAPPORT PREUMINAIRE 
presente au nom de la commission des Alfaires Generales 
par M. van der Goes van Naters 
A.mendement No 1 
preaenU par MM. Santero et Codaccf Piaanellf 
9 mai 1957 
Dans le deuxieme alinea du Projet de Recmn-
mandation, ·remplacer les roots : « ~e Gouverne-
ment du Royaume-Uni a soumis :., !par iJ.es 
mots : « ies Gouvernements du Royaume-Uni et 
de :l'lta'lie on:t soum:is ». 
Signe : SANTERo, ·ConAcci PISANELLI 
Document 4.5 
Amendement No 2 
Assemblies europeennes 
Le «grand dessein » 
RAPPORT PREUMINAIRE 
presente au aom de la commissioa des Afaires Geaerales 
par M. vaa der Goes vaa Haters 
A.mendement NO 2 
praenU par MM. Santero et Codaccf Piaanellf 
9 mai 1957 
Da.ns le pro jet de direetive, apres 'les. mots 
«grand dessein :., inserer les mots : «et sur les 
autres plans eventtuels ». Signe : SANTERO, CODACCI PISANELLI 
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Doeumeat 46 Sth April, 19S'l 
European Aasemblies 1 
Creation of a fourth European Aasembly 
SUPPLEMENTARY REPORT 
presented, oa behaU of the General Aftaira Committee 2, 
by M. Struye, Rapporteur 
Draft Recommendation 
The Assembly recommends that the Council 
should aTrallge for the States signatory to the 
European E~onomic Commmrity and Euratom 
Treaties to sign· a Protocdl 'thereto whereby these 
States unijerta.ke to 8ippoint naJrf the members of 
the new .AssemWy :llrom th~ members of the .As-
sembly of W esoom European Union, and, by a 
Trooty of Association, to instituifle parliamentary 
collllahoration between the memJbers of the new 
Assembly and representatives of such other 
coUIIltries as may paa1;icipate in the Free Trade 
Area. 
Meaaures taken jointly 
by the Bureaux of the three European Auemblie8 
1. The oozrelusions contained in the report ap-
proved hy your Committee on 15th December, 
1956, have been widely read, thanks to the enter-
prise shown by the Secretariat in printing and 
distributing it in printed form •. 
2. The ConsuO.tative Assembly <Y.f the CoUMil 
of Europe adopted the same conclusions. 81lmost 
word :for word in its Resolution of 9th JanuaJry, 
1957. 
3. The Belgilrun Senate in its tum approved 
them almost unanimously on 31st Janlli8Jl"y, 1957. 
1. See Does. 33, 34 (1956) and 45 (1957). 
2. MemberB of the Committee: M. van der Goes van 
Naters (Chairman) ; MM. Gaborit, Kiesinger (Vice-
Chairmen); Badini Confalonieri, Becker, Bettiol, Bichet, 
Conte, Dehousse, Dame Florence HorsQrugh, MM. Ja.nssen, 
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4. The Ministers amd the delegates of the six 
States which in the fmai stage of long negotia-
tions were putting the findshilllg touches to the 
Eumtom and European E~onomic Community 
Treaties at the V'a.l Duchea in ~ were 
informed without d•y <Y.f the generall oJ)Ip<)Sition 
manifested to the creation of a fourth European 
parliamentary ASS6Il1My. 
5. However, from information which had leaki-
ed to the Press, there seemed to be no doubt 
that, f811' ~from taking account of the ainwst unan-
imous wish-es expressed, the teJds ootu1alHy draft-
ed provid'ed in fact for setting up ailll the para-
phernailia of a new Assembly. 
6. The three existing Assemblies- the Consult-
ative Assembly of the Council of Europe, the 
.Assemlbly of Western European Union, and th.e 
Common AS!Iem.My of the European Coal and 
Steel Community, reached timely agreement to 
form a ' 'common froo.t'' ta111d to 1laJ1re llll'gent and 
firm action. 
7. The Bureaux <Y.f the three A.s9emblies met m 
Brussels on 2nd February with their three Riap-
porteurs and the Chairmen of the political 
groups and agreed 'IJhe text of a Recommendation 
to be ha;nded to the Ministers at their meeting in 
the V ail Duchesse by 111 deputation chosen for the 
purpose. 
van Kauyenbergh, Legendre, Lenz (SubBtitute : Kopf), 
Mme Meyer-Laule, MM. Mommer, Montini, Motz, Nichol-
son, Santero, Schmal (SubBiitute: Schuijt), Senghor, 
Spallicci, Viscount Stonehaven, MM. Struye, Willey. 
3. Doe. 34 (1956). 
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Assemblees europhnnes 1 
Creation d'une quatrUme assemblee europeenne 
RAPPORT COMPI.tMENTAIRE 
presente, au nom de la commission des Affaires Generales 1 
par M. Struye, rapporteur 
Projet de recommandation 
I/Assemblee recommande au Oonseil de pro-
voquer la signature par les Etats lies par le 
tl'aite de ~a Oommunaute economique europOOtm.e 
et de l'EUJl"atom d'un pro1Joocdle additionnel aux 
termes duquel. ces Etats s'engagent a faire desi-
gner la moitie des membres de l'assemb1ee nou-
vtMe parttnli les membres de I' .Assmnb'l.ee de 
l'U.E.O. et A creer par un tmite d'ossociation 
une coLlaboration SU'.l' le rp[•an parlementaire entre 
1es membres de IJ.'assemb'l.ee nc:mvelle et des repre-
sentants des au'tres pays qui parti'Ciperaient a la 
zone de Hbre-OOhange. 
Mesures prises en commun 
par les Bureaux des trois assembUes europeennes 
1. Les cmrelusions du rapport approuve par 
votre Commission le 15 deoom:bre 1956 ont re~u, 
grace a i 'heureuse >initiative qu'a prise le Secre-
tariat de l'imprimer et de le diffuser sous forme 
de brochure 8, une large audience. 
2. L'.Assemblee Consu!lrtlwtire du Conseil de 
!'Europe s'est rall.iee a ces conclusions et en a 
repris presque textUJel.l.ement les tJermes dans sa 
resolution du 9 janvier 1957. 
3. Le Senat de Beigique les a approuvees A 
son tour par un vote quasi unalllime, le 31 jan-
vier 1957. 
I. Documents 33, 34 (1956) et 45 (1957). 
2. Membres de la commia8ion : MM. van der Goes van 
Naters (president); Gaborit, Kiesinger (vice-presidents); 
Badini Confalonieri, Backer, Bettiol, Bichet, Conte, 
Dehousse, Dame Florence Horsbrugh, MM. Janssens, van 
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4. Les Mimstres et delegues des six Etats, qui, 
au stade finai d'une tres longue negooilaJtion, 
achevaient au Val-Duchesse, a Bruxelles, la mise 
au point du pro jet de tmite sur 1 'EUII'wtom et 
Slll.' la Communaure economilque eurorpeenne, ont 
ete inlformes sans retard de !'opposition generaile 
qui se manifestait ainsi conJtre la creation d'une 
quatrieme assemMee parllettnrentwire europeenne. 
5. Cependwt, des illlformations oonooroantes 
qui filtraient d8lllS [a p:reESe il semblait r&ruiter, 
de fa~n non douteuse, que les textes a.rretes, 
loin de tJenir compte du vum qui s'exprimait de 
f~OID. aussi. unanime, prevoyalient 1au oontraire 1ia 
constitution, de toutes pieces, d'rme nouveLle 
assemblee. 
6. Les trois Assemblees existantes, Assemblee 
Consultative du Conseil de !'Europe, Assem-
biJ.ee de l'Union de !'Europe Oooii(lenta1e, As-
semblee Commune de iJ.a Communaute Euro-
peenne du Charbon et de l'Acier, jugerent 
opportunement qu'il convenalit de faire le « front 
commun », et d'agir d'urgence et avec fermete. 
7. Les Bureaux des trois Assemlblees, reunis a 
Bruxelies le 2 fevrier, en presence de ieurs trois 
rapporteurs et des Presidents des groupes pol!i-
tiques, se mirent d'lacoord sur le te:ne d'une re-
commandation qu'une delegation, design!OO a oot 
ef£et, oommuniqua aux: Ministres reunis au Val-
Duchesse. 
Kauvenbergh, Legendre, Lenz (suppleant : Kopf), Mme 
Meyer-Laule, MM. Mommer, Montini, Motz, Nicholson, 
Santero, Schmal (suppleant : Schuijt), Senghor, Spallicci, 
Viscount Stonehaven, MM. Struye, Willey. 
3. Doe. 34 (1956). 
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8. The deputation was twice received by the 
Ministers and argued emphaticallly the e~ of 
the European parliamentarians, expressing 
regret that on an issue so fundamentally wi!thin 
their jurisc:liction the existing Assemblies h!ad not 
been officilaJly MiK>Crated with the drafting of 
the Treaty, at least as far as the provisions re-
lating to the institutions ':for oontroll.ing the new 
organisations were ooncerned. 
9. The first of these interventions had virtual-
ly no positive result, but the second ied to a more 
saJtisf.actory statemenrt; of principle. Going back 
on their originlall position, the Ministers inform-
ed the deputation that they intended to avoid 
the disadvantage of the multiplication of Assem-
blies by dissolving the Common Assembly of the 
European CoaJ. and Steel Community 8lt the 
same time as the Assembly responsible for con-
trolling Euratom and the European Economic 
Community was set up - in other words, they 
were proposing to fuse the two Assembllies. 
10. If this formula differs from that envisaged 
in your Committee's Report, it, neverthelESS, 
Mhieves virtuaily the same result as ouT Report 
aimed at, since eventuallly theore will only be 
three Assemblies and not four. 
11. At the V al DUJChesse meeting on 4th Fe-
bruary the Ministers even asked the deputJartJion 
- if a little late - to state in writing how it 
proposed to re-group the .AssemMies. 
12. The deputation, of which your Rapporteur 
was a member throughout, then dmftJed that wry 
day the fol1owinJg memoroodum which was Ul'-
gently sulbmitted to M. Spaak. 
Text of Memoratndum submiHted by the dile-
gation ()f the Bureaux of the three Europearn 
Assemblies to the Brussels Intergovernmental 
Oqn,ference on 4th Febn,w,ry, 1957 
"The delegation set up on 2nd February, 1957, 
by the Bureaux of the three European .A.ssem-
Mies (Council of Europe, E.C.S.O., W.E.U.) met 
at the Bcllgian Senwte immediately rufter it had 
been given a hearing by the Conferenoo of Min-
isters on Monday, 4th Pebru111ry. 
The delegation would emphasize that, in the 
short time al~owed to it, it can do no more tlhan 
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outline the general principles to be brought to 
the attention of the Conference. 
In this context it is unanimous in re-
commendi.nlg th-e following principles to the 
Con:ferenoo, on the understanding thwt they 
should only come into pllay if there are insuper-
aJble objections to the granting of authority to 
the Common ~mbly of the E.C.S.C. 
1. The new Assembly responsible for supervis-
ing the European Economic Community and 
Euratom shoul'd have the powers and functions 
in coail. and stool matters whieh are now vested 
in the ECSC Assembly. 
There wuuld be no ilnterrerence with existing 
relations between the EOSC institutions or with 
their respective powers. 
2. The composition of the new Assembly 
should be brought more closely into line with 
the present composition of the ECSC Assembly. 
It would be preferaJble to reduce, rather than 
increase, the total memJbership eontemplated by 
the Ministers. 
s·houild it subsequently be decided to hold di-
rect elections, this membership might be revised 
by moons of l3l protocol. 
3. Present members of the ECSC As!lembly 
would ex officio ·'be members of the new Assem-
bly during its first year of existence. This is 
essential, in the early days of the new institu-
tions, if continuity of effort is to be preserved. 
4. The Member States should undertalre to s&-
cure the ll!ppointment of some of the memlbers of 
the Consultative Assembly to the n-ew Assembly. 
There shaii be an explicit stipulation to this 
eMoot in the Trewties. 
5. The CommOID. Aa:lembly would cease to exist 
on th-e establishment of the new Assembly. 
6. The Treaties must provide opportunities for 
co-opel'laJtioo with Smiles whdeh do not Wl.ong to 
the six-Power Communities. 
7. At a later smge, it would be advisaMe to 
provide for the absorption of the new Assembly 
in a single European Assembly." 
13. The text of the Treaties, as signed at Rome 
on 25th MaTCh, 1957, only partially reflects the 
8. A deux reprises, la delegation fut re<;ue par 
les Ministres et defendit avec insistance le point 
de vue des parlementa:i.res eu:oopOOns, non salllS 
exprimer le regret que dans une :mrrutiere qui est 
msentielllement de leur competence les Assem-
blees e:xistantes n'eussent pas ete d'offioo asso-
ciees a 1 ~laborartion du traite, tout au moins en 
ee qui oon~me ce:lies de leurs dispositions qui 
ont trait aux institutions appelees a oontrOler 
les organisations nouvelles. 
9. La premiere doe ces demarches n'eut guere 
de resuHat positif, mais la deuxieme a.boutit a. 
des declarations de principe plus satisfaisantes. 
Les Ministres, revisrunt leur position premiere, 
firent part a [a delegation de leur intention d'O'b-
vier a !'inconvenient de la multip1ication des 
assemblees en :liaisant oomreider la cr€Jartion d'une 
assemblee chargee du controle de la Commu-
naute economique europeenne et d'Euratom avec 
la suppressioo de l'Assemblee Commune de la 
Commulliaute Europeenne du Chan'bon et de 
l'Acier ou, en d'autres mots, en proo&lant a la 
fusion des deux AssemMees. 
10. Si [a formule est differente de cell1e que le 
rapport de votre Commission ®vait preoonisee, 
el'le a;boutit pratiquemen:t au ~rf!at que oo rap-
port cherchait a atteindre puisqu 'en fin de 
compte i1 n'y aurait done que trois assem!blees 
et non qula.tre. 
11. Au cours de la re1mion de V al-Duehesse du 
4 fevrier, l~es Ministoos demanderent meme - A 
vrai dire un peu tard. - A la del16gation de p.re-
ciser par oorit comment elle conoovait le regrou-
pement futllll' des assemblees. 
12. La deiegation, dont votre rapporteur faisait 
toujoum partie, 181 ela'bore aftors - [e jour meme 
- le memorandum ci-apres qui rfut communique 
d'urgenoo a M. Sp1aak. 
Texte du memoratndum remis par la delegation 
des Bureaux des trois Assemblies europeen-nes a 
la Cqnfirence i.,.tergouvernementak de 
Bruxelles, le 4 {ivrier 1957 
« La D~l€lg!ation constituee le 2 fevrier 1957 
par les Bureaux diElS trois AS9enlblees euro-
peennes (Conseil de !'Europe, C.E.C.A., U.E.O.) 
s'est reunie dans les looaux du Senrut de Belgique, 
immediatement apres !'audience qui lui a ete 
accordee ie lundi 4 fevrier par lia Conference des 
Min:i.stres. 
La Delegation soulig~ne qu'il ne lui est pas 
possilble, dans [e bref delai qui lui est impartd, 
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d'enoncer autre chose que des prim.cipes generaux 
a soumettre i l'attenrtion de La. Coruference. 
Dans cet esprit, la D6116gation unanime recom-
mlande a la Conferenoo les prilncipes suivants, 
etoo.t bien. entendu que c~ principm ne sont ap-
pliea!bles que da;ns l 'hypothese ou des 01bjectio:ns 
insurmootables s'opposeraient a attribuer com-
petence a l'Assemblee Commune de la C.E.C.A. 
1. La. nouveiJe as::~emblee, appel.oo A cootroler 
la Coonmun:aute ooonomique europeenn:e et Eura-
tom, exeroera, dans le domaine du charbon et de 
l'acier, toutes les comp~enees et attributions ac-
oord.ees actudlll001ent RiJ.'AssemWee d'e IJ..a C.E.C.A. 
n ne sera pas parte atteim.te aux rapports oo-
tuellement existants entre les institutions de la 
C.E.C.A., ni aux pouvoirs qui leur sont respec-
tivement attrlbues. 
2. La proportion des membres de l 'lasslem'blee 
nouvelle sera etablie en se rapprochant da'V'am.-
tage de la prop6"11;ion actueliement fixee a 1 'AB-
semblee de ia C.E.C.A. 
De preferenee, il s'agira de reduire piutot que 
d'augmenter le nombre totrul des membres envi-
sage piaT les Ministres. 
Au cas ou, diaiilS la. suite, ilL viendrait a etre 
decide d'e proceder a des elootions directes, ie 
nombre des memibres pourrait etre Teconsidere 
doo.s un prot.ooole additionnel. 
3. Les membres ootuels de l'AssemMoo Com-
mune de la C.E.C.A. feront de droit partie de 
la nouveNe assemblee durant la p·remiere a.nnee 
de son existence. Oette mesu:re est nOOeiBJ.ire, au 
depart des nouvelles institutions, pour assurer 
1181 continuite dans a~ travaux. 
4. L~ Etats s'enJgagent a faire designer, parmi 
les membres de IJ.'assemlblee nouvellie, un certain 
nomlbre de memlbres de l'Assembloo Consultative. 
Cette proposition devl'fa fruire l'objet d'une sti-
pulation expresse des traites. 
5. L'Assemblee Commune cessera d'exister le 
jour ou la nouvel['e !ll&'femiJJlee sera oonstituee. 
6. Les trai~ devront reserver des possi:bilites-
de cooperation avec les Eta1B qui ne font pas 
partie des oommunautes des Six. 
7. A un stade ulterieur, il y aura lieu de pre-
voir !'integration de 'la nouvel'le assemblee dans 
une assemblee europeenne unique.» 
13. Le texte des traites, tel qu'il a ete signe a 
Rome, le 25 mars dernier, ne fait que partiedle-
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views put forward by the representatives of the 
Assemrbires. · 
14. Your RlaipporteuT feels justified in oondud-
ing, however, that your Assembly al!ld your Ge-
neml Affairs Committee C8lil. oongratulate them-
selva<ii on their enterprise, which in essentiails h88 
had a determining influence in solving the pro-
blem of the Fourth Assem!My. Its activities have 
prevented the negotiaJtors of the Treamies from 
committing a grievous error which would hla:ve 
don'e great disservice to the cause of Europe. 
15. However, at its meetilng in Paris on 5th 
April, 1957, the General Affairs Committee 
:fur.ther ~d the matter amd considered that 
one problem remained to be solved - that of 
the relations between the new Assemlbly of the 
Six, which would be considembly 18/l'ger thlal!l 
the Common A£sembly of the E.C.S.C., and the 
Assembly of the Seven. Arrwngemenrts should be 
made for a numlbeT of new memlbers to be drawn 
from the WEU Assembly. 
16. A member pointed out thwt in its Recom-
mendation 117, the Consultative Assembly of 
the Council of Europe harl proposed that 
half the members of the new Assembiy of the 
Six should be chosen from the Oonsultative 
Assembly. Unfortunately, the Ministers do not 
seem to h!a:ve taken ooooll!lt of this Resolution. 
The national Parliaments aTe left free in their 
ehoiee, and there is every reason to fear that the 
delegates to the various European .Assemlblies 
wiJll. be different. This member therefore propos-
ed that ~ :further appewl should be made to the 
Parliaments to send, if poss1"ble, the same re-
presentatives to the Assembly of Six as to the 
WEU Assembly 1 • 
17. Another memJber drew the Committee's 
attention to the fact that the proposal of the 
Common :Alc:lsemibly for the creation of a joint 
par1ilallnent8/l'Y Committee composed of nine 
members of the Common .A:ssem'My al!ld nine 
representatives of the United Kingdom had 
been rejected by the Counk:llil of Ministers. This 
is a most Ulllfortunate decision, al!ld the member 
aslred your Rapporteur to stress in his report 
the nee.essity of creating a parliamentary body 
common to the Six al!ld the Seven. 
I. It follows from Article IX of the Brussels Treaty 
that these are the same as the Representatives to the 
Consultative Assembly, thus ensuring a wide identity of 
persons as between all European Assemblies. 
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18. A memlber asked whether it should not be 
suggested to the Ministers that they sign '8111 
additional PM..ocol bindinlg the Sbates participa~ 
ing in the European &onomie Community to 
choose hdf the members of the new Assembly 
from the members of the .Assemblies of the Coun-
cil of Europe and of Western European Union. 
In his view, onee the Free Trade Area is set up, 
close p·a.r'lliamenttary association must necessarily 
e~ii'tt between aA!L participating countries. The 
representatives of the Six and the Seven will 
therefore have the opportunity of woricing 
together 
19. Another member observed that negotiations 
between the Six and the Seven are 8lt present 
being condu'Ctled within O.E.E.C. It has been 
claimed thllllt th~ negotiations show a lack of 
en'thusi'88ID. on the part of the British for close 
co-operation on the p·BJrliamentary plane. The 
member remarked that although the British are 
working throUJgh O.E.E.C. it is because '8Jt the 
present time this is the most suitalble organisat-
ion for conducl;ing such n~tiatiOOllS, and the 
British are in no wtay opposed to diseUBsions 
within a pa.r'lia.mootary body. These ddscussions, 
in their views, shoU!ld take p1Jal00 in W.E.U. 
because the aim in establishing W.E.U. was to 
bring the United Kingdom cl<l8er to the Six. 
20. One member very much hoped that the 
Committee would adopt oa fol'JD:81 text stressing 
the .great importance which the memibers of the 
WEU .Assemlbly attach to their plalrbicipation in 
the new Assembly. 
21. A member suggested tha;t ''liaison'' would 
be a better word than '' partiei~tioo'' and 
proposed that it should be lef.t to the Rappor-
teuT to dmft a reoomm"Em.dation for suibmissio::t 
to the Assemlbly in May. 
22. In the view of al!lother member the proposal 
of the Committee could ·be worded as follows: 
''The Committee expresges its conviction thiBJt, 
in the event of a European Eeonomic Commu-
nity being set up, co1!1:aboraJtion on the pa.I'Ilia-
mentary :PJ:a;ne should be instituted between the 
Six and the other countries participating in the 
Free Tmde Area or bound by a special treaty of 
association to the European Economic Commu-
nity.'' 
23. Your Committee has adopted these sug-
gilSI;ions lallld proposes that the As9mnMy should 
adopt the preceding Recommendation. 
ment echo aux vreux exprimes a.i.nsi par lea d&-
legu€8 des .Assemblees. 
14. Votre rapporteur croit pourtant pouvoir 
oonclure que wtre .Assem'Mee et votre Commis-
sion des A.ffaires Generales doivenJt se feliciter 
de '!'initiative qu'clles ont prise et qui a, pour 
l'essentiel, exerce une influence determinante 
sur baJ solution du pro'bleme de la quatrieme 
mtieiDblee. Son action a emp&:he les negooi.a:teull'B 
dle8 traites de commettre une facheuse erreur qui 
eut gravement d~rvi la Ca'llSe de 1 'Europe. 
15. Cependant, votre Commission des Affaires 
Generalle8, reunie a P·a.ris le 4 awdl1957, a eu un 
nouvel. oohange de VU'eS sur la question et a 
estime qu'N restait un probleme A resoudre, celui 
des relations entre la nouveNe a&aemblee des 
Six, qui sera sensiblement plus nom!breuse que 
l'Assemlblee Commune de lw C.E.C.A., avec l'.As-
. semblee des Sept. l'l y aurait lieu d'en'Visager 
qu'un certain nom'bre de nouveaux membres 
soient pris a.u sein de l'Assemblee de i'U.E.O. 
16. Un Representant a rappele que, dans sa Re-
commandation 117, l'Assemblee Consultative du 
Conseil de i 'Europe a propi)86 que iJ.a moitie des 
membres de la nouvelle ·assemlblee des Six :fussent 
ehoisis en son sein. Malheureusement, les Minis-
tres ne semblent pas avoir tenu compte de ce 
vreu. Les parlements nationaux restwnt libres de 
leur choix, il y a tout lieu de craindre que iJ.es 
delegues aux diverses aEIIeiil'blees europeennes 
soient di:llferents. Ce Represenmnt a propose de 
lancer un appel aux p81I'lemen1B pour qu'ils en-
voient, si possible, les memes representants A 
l'assemblee des Six et a IJ.'Assemblee de l'U.E.0. 1 • 
17. Un autre Representant a appele !'attention 
de 'la Commission sur le fadt que la proposition 
de l'Assemblee .Commune visant a creer un comite 
parlement8Jire mixte, oom:pose de neuf reprl!sen-
tants de cctte Assemblee et de neuf represen-
ta:nts du Royaume-Un!i, avait ~te rejetee par le 
Conseil des Ministres. Cette decision est tres re-
grettable, et ce representant se demandai:t si votre 
rapporteur ne devrait pas insister, dans son rap-
port, sur la necessite de creer un organisme par-
lementaire commun aux Six et aux Sept. 
1. Il ressort de l'article IX du Traite de Bruxelles 
que ces derniers sont egalement Representant& 8. l' Assem-
blee Consultative ; ainsi serait assuree, dans une large 
mesure, la participation des mAmas personnes a touee. 
lea 81111embtees europeennes. 
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18. Un Representant se demandait si l'on ne 
pourrait suggerer aux Ministres de signer un pro-
tocole additionnel qui lierait les Etats membres 
d>e la Communaute econoonique europeenne et les 
olJligerait a ehoiSir la moitie Ides mem'bres de la 
nouvellle assemMee parmi ks membres du Conseia 
de !'Europe et de l'Assemblee de ['U.E.O. Selon 
lui, a pa.rtir du jour ou la zone 1i'bre-00hange 
sem oonstituee, une association pamlementaire 
tree lrt.l"'l'lte existera nooessairement eni1Jre tous les 
pays qui en ferollft partie. Les representants des 
Six et dies Sapt auront d~nc 1 'occasion de tra-
vaifier en comm1m. 
19. Un autre Representant a oonstate -que des ne-
gociations entre les Six et les Sept se deroulent 
ootuellement dans le cadre de i'O.E.C.E. On a 
pretendu que ces n8gocia1lions etaient un signe 
de manque d'enthousiasm.e des Bri1lam:tiques a 
1'6gard d 'un.e cooperaJtion sur iJ.>e plan pal'lemen-
taire. Il a tenu a preciser que, si iJ.es Britanni-ques 
vont a ['O.E.C.E., e'est parce que cette Organi-
sa.tion est a Pheure aetuelle la plus qualifiee pour 
mener de telies negocilaJtions. Mais ils ne sont 
nuNement op:pose& a des discUSCJions au sein d'un 
organisme pwrlementaire. Ces discmsiOIDS ~ 
vraient, selon eux, se derolrler a l'U.E.O. pms-
que celle-ci 8J ete creee precisement pour Iiappro-
ch'er le Royaume-Uni des Six. 
20. Un Representant a souh8lite vivement que la 
Commission adopte un texte precis qui souligne-
rait la grande importance attachee par les mem-
bres de 1 'Assemblee de 11 'U.E.O. a leur participa-
tion a la nouvelle assemblee. 
21. Un Representant a exprime l'idee qu'N vau-
drait mieux dire «liaison» que «participation», 
et a suggere de lalisser ,au rapporteur le soin de 
preparer une recomm8indation qui sera soumise a 
l'AssemM~ au mois de mwi. 
22. Selon un autre Representant, le vreu de la 
Commission pourrait prendre la forme suivante : 
« La Commiarion exprime sa. conviction que, d.ans 
le cas ou rme Communaute eoonomi-que euro-
peenne serait creee, une colllaboration sur le plan 
parl'elllenm"ilre devrait slfmitl"tuer. enltre .les .S~ et 
les autres pays participant a la zone de hb['C~ 
OOhange ou lies par un traite d'associrution spe-
cial avec [es six pays de la Communaute eoono-
mique europoonne. » 
23. Votre Commission s'est rallliee a ce vmu et 
propose a l'Assemblee d'adopter lla recomma.nda-
tion citee plus haut. · 
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Amendment No. I 
9th May, 1957 
Creation of a fourth European Assembly 
SUPPLEMENTARY REPORT 
presented, on behalf of the General Afairs Committee, 
by M. Struye 
Amendment No. 1 
presented by M. Mommer 
In the dra:llt Recommendation ll'ep'l.ace the 
words 
''half the members of the new Assemb:ly from 
the members of the Assemblly of Western Euro-
pean Union": 
by the fo11.owing: 
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Amendment No. 2 
''at least some of the members of the new As-
sembly from the members of :the Assemlbly of 
Western European Union, this procedure being 
faJCi~it&ted by the appomtment of SU!bstitutes to 
the new Assmn'b'ly ". 
Signed : MOMMER 
9th May, 1957 
Creation of a fourth European Assembly 
SUPPLEMENTARY REPORT 
presented, on behalf of the General Afairs Committee, 
by M. Struye 
Amendment No. 2 
presented by M. Mommer 
Add a draft Order of the Assemh[y in lthe fol-
lowing terms: 
"The Assemb'ly invites the Bureau: 
To e'Onltinue ilts meetilll!gs with the other Eu-
ropean Assembiies in order, if possible, to agree 
on a common point of view to be submitted to 
the examination of Governments; 
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To arrange for joint demarches by the Bu-
reaux of the three Assemb'lies to the Council of 
W.E.U. and to the Interim Committee of the 
European E-conomic CommU!Il.ity and Euratom, 
in order to present 'the proposa!ls made ·by the 
Assemblies.'' 
Signed : MoMMER 
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Amendement No 1 
Creation d'ane quatrieme assemblee europeenne 
RAPPORT COMPL£MENTAIRE 
presente au nom de la commission des Aftaires Generales 
par M. Struye 
Amendement No 1 
preaenU par M. Mommer 
9 mai 1957 
Dans le projet de fl"eoommandation, rempla:cer 
les roots: 
« au moins une partie des membres de i'as-
semb1lee nouveJ.!le parmi les membres de i'Assem-
blee de l'U.E.O., cette identtite devant etre faci-
litee par ['institution de supple8Jllts a i'assemblee 
nouve'He ::.. 
«la moiltie des memlbres de m•assem!b'lee nou-




Amendement No 2 
Signe : MoMMER 
9 mai 1957 
Creation d'une quatrieme assemblee europeenne 
RAPPORT COMPL£MENT AIRE 
presente au nom de la commission des Aftaires Generales 
par M. Struye 
Amendement No 2 
presente par M. Mommer 
Ajouter un projet de directive a.insi redige : 
« L'Assemblee invite son Bureau: 
- a poursuivre ses reunions a.vec les deux 
autres Assemblees europiOOnnes en vue d'arriver 
a dMinir, si possiil)l.e, une attitude commune, qui 
sera soumise a 'l'ex&JID.en des gouve.rnements; 
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- a •prevoir des demSJrohes communes dE'S Bu-
reaux des trois Assem.blees aupres du Consei'l 
de i'U.E.O. et aupres du Comite interimaire de 
la •C.E.E. et de l'Euratom pour presenlter les 
suggestions des .Assem!blees. :. 
Signe: MoMMER 
Document 47 8th April 1957 
AGENDA 
of the First Part of the Third Ordinary Session 
I. State of European Security. 
Report tabled by M. Fens on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments [Doe. 38]. 
11. Future rale of Western European Union. 
Reports tabled by M. Senghor and M. Montini on behalf of the General Affairs Committee [Does. 41 
and 42]. 
Ill. Reply to the Second Report of the Council to the Assembly (Doe. 37). 
Chapter I. - Relations between the Coun-
cil and the Assembly. 
Chapter II. - General political problems. 
Chapter III. - Level of forces of Member 
States. 
Chapter IV. -Agency for the Control of 
Armaments. 
Chapter V. - Standing Armaments Com-
mittee. 
Chapter VI. - Activities of W.E.U. in the 
cultural field. 
Chapter VII. - Activities of W.E.U. in the 
social field. 
Chapter VIII. - Organizational problems. 
Appendix I. - W. E. U. Budget for 1957. 
Appendix II. - Taxation Regulations. 
lOO 
The matters raised in these Chapters are eonsidereil 
in the appropriate sections of the Reports tableil on 
behalf of the Committees on Defence Questions and 
Armaments [Does. 38 and 40], General Affairs 
[Does. 41 and 42], and Budgetary Affairs and Admi-
nistration [Does. 49 and 50]. 
Report tablei/, by M. Fens on behalf of the Committee 
on Defence Questions and Armaments [Doe. 38]. 
Report submitted by M. Teitgen on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
[Doe. 40]. 
Report tabled by M. Senghor on behalf of the General 
Affairs Committee [Doe. 43]. 
Report tabled by M. Montini on behalf of the General 
Affairs Committee [Doe. 44]. 
The matters raiseil in this Chapter are considered in 
the appropriate sections of. the Reports tabled on 
behalf of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration [Doe. 49] and the General Affairs 
Committee [Does. 43 and 44]. 
Reports tabled by M. Bichet on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
[Does. 49 and 50]. 
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ORDRE DU JOUR 
de la premiere partie de la troisieme Session ordinaire 
I. Etat de la securite europeenne. 
Rapport presente par M. Fens au nom de la commission des Questions de Defense et des Armaments 
[Doe. 38]. 
Il. Role futur de I'Union de I'Europe Occidentale. 
Rapports presentes par MM. Senghor et Montini au nom de la commission des Affaires Generales 
[Doe. 41 et 42]. 
Ill. Reponse au deuxieme rapport du Consell a l'Assemblee (Doe. 37). 
Chapitre I er - Rapports entre le Conseil et 
1' Assemblee. 
Chapitre II. - Problemes politiques gene-
raux. 
Chapitre III. - Niveau des forces des Etats 
membres. 
Chapitre IV. - Agence de Contrl>le des 
Armaments. 
Chapitre V. - Comite permanent des Ar-
maments. 
Chapitre VI. - Activites de l'U. E. 0. dans 
le domaine culture!. 
Chapitre VII. - Activites de l'U. E. 0. dans 
le domaine social. 
Chapitre VIII. - Questions d'organisatton. 
Annexe I. - Budgetdel'U. E. 0. pour 1957.l 
Annexe II. - Reglement fiscal. 
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Les problemes souleves dans ces deux chapitre& BO'fl.f. 
traites dana le& rapports presentes au nom de8 com-
missiona des Questiona de Defenae et de8 Armementa 
[Doe. 38 et 40], de8 Affaires Generales [Doe. 41 
et 42], et des Affairea budgetaire& et de l' Adminis-
tration [Doe. 49 et 50]. 
Rapport presente par M. Fena au nom de la com-
mission des Questiona de Defenae et de8 Armementa 
[Doe. 38]. 
Rapport presente par M. Teitgen au nom de la 
commission de8 Queationa de Defenae et de8 Arme-
menta [Doe. 40]. 
Rapport presente par M. Senglwr au nom de la 
commission de8 Affairea Generales [Doe. 43). 
Rapport presente par M. M ontini au nom de la 
commission des Affaires Generales [Doe. 44]. 
Les queationa souleveea au chapitre VIII sont traiteea 
dana le& rapporta presentes au nom de la commission 
des Affairea budgetairea et de l' Administration 
[Doe. 49] et de la commission des Affaires Generale& 
[Doe. 43 et 44]. 
Rapports presentes par M. Bichet au nom de la 
commission de8 Affairea budgetairea et de l' Admi-
nistration [Doe. 49 et 50]. 
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IV. European A11emblie1. 
1. Creation of a Fourth European Assembly. 
2. "The Grand Design". 
Report and Supplementary Report tabled by M. 
Struye on behalf of the General .Affairs Committee 
[Does. 34 and 46]. 
Preliminary Report tabled by M. van der Goes van 
N aters on behalf of the General .Affairs Committee 
[Doe. 45]. 
V. Relation• of the WEU Alnmbly with the CoDialtative A11embly in Cultural and Social Que1tions. 
Report of the Bureau of the Assembly [Doe. 39]. 
VI. Amendment to the Financial Reralations of the Assembly. 
Report tabled by Mr. Edwards on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 
[Doe. 36]. 
VII. Action in national Parliameat1 in 1upport of Recommendation• 5, 6 and 7 voted by the A11embly durinr 
the Second Part of tbe Second Ordinary Session. 
Report of the Bureau of the Assembly [Doe. 39]. 




IV. Aaaemhleea europeennea. 
1. Creation d'une quatrieme assemblee euro-
peenne. 
2. Le «grand dessein )), 
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Rapport et rapport complhnentaire pruentu par 
M. Struye au nom de la commission, des AOairu 
Generales [Doe. 34 et 46]. 
Rapport preliminaire pruente par M. van der Goe8 
van N aters au nom de la commission des AOairu 
Generalu [Doe. 45]. 
V. Relatione entre I' Aaaemblee de l'Uaion de 1 'Europe Occidentale et 1' A11emhlee Conaultative en matiire 
culturelle et aociale. 
Rapport du Bureau de 1' Assemblee [Doe. 39]. 
VI. Amende menta au Riglement financier de I' Aaaemhlee. 
Rapport presente par M. Edwards au nom de la commission des Affaires budgetaires et de 1' Admi-
nistration [Doe. 36]. 
VII. Action entrepriae dana lea parlementa nationaUll: ~ l'appui del Reeommandationa 5, 6 et 7, voteea par 
I' A11emblee pendant la deuziime partie de la deuxiime Session ordinaire. 
Rapport du Bureau de 1' Assemblee [Doe. 39]. 





DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the First Part of the Third Ordiaary Sessioa 
MONDAY, 6th MAY 
Morning 10 a.m. 
Opening of the Third Ordinary Session of the Assembly. 
Address by the "doyen d'age". 
Examination of Credentials. 
Election of the President of the Assembly. 
Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
8th April, 1957 
Adoption of the draft Order of Business of the First Part of the Third Ordinary Session. 
Nomination of candidates for Committees. 
Presentation of Second Annual Report by the Chairman of the Council. 
Afternoon 3 p.m. 
State of European security : presentation of and debate on the Report tabled on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments by M. Fens [Doe. 38]. 
TUESDAY, 7th MAY 
Morning 10 a.m. 
Meeting of Committees to elect their Bureaux. 
Morning 11 a.m. 
l. State of European security : conclusion of general debate and vote on draft Recommendation. 
2. Work of the Agency for the Control of Armaments and the Standing Armaments Committee 
(Chapters IV and V of the Second Report of the Council) : presentation of and debate on the Report 
tabled on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments by M. Teitgen [Doe. 40]. 
Afternoon 3 p.m. 
Work of the Agency for the Control of Armaments and the Standing Armaments Committee: con-
clusion of general debate and vote on text of draft Reply to Chapters IV and V of the Second Report 
of the Council. 
WEDNESDAY, 8th MAY 
Morning 10 a.m. 
Future rMe of Western European Union in the political, economic, social, cultural and legal fields: 
presentation of and debate on the Reports tabled on behalf of the General Affairs Committee by M. 
Senghor and M. Montini [Does. 41 and 42]. 
Afternoon 3 p.m. 
l. Future role of Western European Union in the political, economic, social, cultural and legal fields: 
conclusion of general debate and vote on draft Recommendation. 
2. Second Annual Report of the Council (Chapters VI and VII concerning the activities of W. E. U. 
in the cultural and social fields) :presentation of and debate on the draft Replies tabled on behalf of 




PRO)ET DE CALENDRIER 
de la premiere partie de la troisieme Session ordinaire 
LUNDI6 MAl 
Matin, 10 heures : 
Ouverture de la troisieme Session ordinaire de I' Assemblee. 
Allocution du doyen d'age. 
Verification des pouvoirs. 
Election du President de I' Assemblee. 
Election des Vice-Presidents de I' Assemblee. 
8 avril 1957 
Adoption du projet de calendrier de la premiere partie de la troisieme Session ordinaire. 
Constitution des commissions. 
Presentation du deuxieme rapport annuel par le President du Conseil. 
Apres-midi, 15 heures : 
Etat de la securite europeenne : discussion generale du rapport presente, au nom de la commission 
des Questions de Defense et des Armements, par M. Fens [Doe. 38]. 
MARDI 7 MAl 
Matin, 10 heures : 
Reunion des commissions (election des Bureaux). 
Matin, 11 heures : 
1. Etat de la securite europeenne : suite et cU,ture de la discussion generale, vote du projet de recom-
mandation. 
2. Activites de I' Agence de Controle des Armements et du Comite permanent des Armements 
(chapitres IV et V du deuxieme rapport du Conseil): discussion generale du rapport presente, au nom 
de la commission des Questions de Defense et des Armements, par M. Teitgen [Doe. 40]. 
Apres-midi, 15 heures : 
Activites de I' Agence de Controle des Armaments et du Comite permanent des Armaments : 
suite et cloture de la discussion generale, vote du projet de reponse aux chapitres IV et V du deuxieme 
rapport du Conseil. 
MERCREDI 8 MAl 
Matin, 10 heures : 
Role futur de l'Union de l'Europe Occidentale en matiere politique, economique, sociale, culturelle 
et juridique : discussion generale des rapports presentes, au nom de la commission des Affaires Gene-
rales, par MM. Senghor et Montini [Doe. 41 et 42]. 
Apres-midi, 15 heures : 
1. Role futur de l'Union de l'Europe Occidentale en matiere politique, economique, sociale, culturelle 
et juridique : suite et cloture ae la discussion generale, vote des projets de recommandation. 
2. Deuxieme rapport annuel du Conseil (chapitres VI et VII, relatifs aux activites de l'U. E. 0. dans 
les domaines culture! et social) : discussion generale des projetl'! de reponse presentes, au nom de la 
commission des A:lfaires Generales, par MJ.\11. Senghor et Montini [Doe. 43 et 44] ; vote des projets 
de reponse. 
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THURSDAY, 8th MAY 
Moi'Diq 18 a.m. 
1. European Assemblies : presentation of and debate on the Reports tabled on behaJf of the General 
Affairs Committee by M. Struye and M. van der Goes van Na.ters [Does. 34, 45 and 46] ; vote on draft 
Recommendations. 
2. Second Annual Report of the Council (Appendices I and 11 concerning the budget of W. E. U., 
and taxation of European civil servants): presentation of and debate on the draft Replies tabled on 
behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration by M. Bichet (Does 49 and 50] ; 
vote on text of draft Replies. 
3. Amendment to the Financial Regulations of the Assembly : presentation of and debate on the 
Report tabled on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration by Mr. Edwards 
[Doe. 36] ; vote on text of the draft Amendment. 
Afteraooa 3 p.m. 
1. Relations of the WEU Assembly with the Consultative Assembly in cultural and social questions: 
Report tabled on behalf of the Bureau of the Assembly by M. Pezet [Doe. 39] (vote on Joint 
Resolution adopted by the two Bureaux). 
2. Action taken in national Parliaments in support of Recommendations 5, 6 and 7 voted by the 
Assembly during the Second Part of the Second Ordinary Session: (a) Report of the Bureau [Doe. 
39]; (b) Motion for a. Resolution tabled by M. Mommer [Doe. 35]. Debate and vote on the Motion 
for a Resolution. 
CLOSURE OF THE FIRST PART OF THE THIRD ORDINARY SESSION 
The Presidential Committee will meet immediately thereafter, 




Matia, 10 heurea : 
1. Assembleea europeennes : discussion generale des ra.pports presentes, au nom de la commiSSion 
des Affaires Generales, par MM. Struye et van der Goes van N aters [Does. 34, 45 et 46] ; vote des 
projets de recommandation. 
2. Deuxieme rapport a.nnuel du Conseil (annexes I et 11, relatives au budget de l'U. E. 0. et au systeme 
d'imp8ts prevu pour les fonctionna.ires europeens): discussion generale des projets de reponse pre-
sentes au nom de la commission des Affaires budgetaires et de 1' Administration par M. Bichet [Doe. 
49 et 50] ; vote des projets de reponse. 
3. Amendements au Reglement financier de 1' Assemblee : Discussion generale du rapport presente, 
au nom de la commission des Affa.ires budgetaires et de !'Administration, par M. Edwards [Doe. 36]; 
vote du projet d'amendement. 
Apri ... micli, 15 heurea : 
11 
1. Relations entre 1' Assemblee de l'Union de !'Europe Occidentale et 1' Assemblee Consultative en 
matiere culturelle et sociale : rapport presente au nom du Bureau de 1' Assemblee par M. Pezet 
[Doe. 39], (vote de la resolution conjointe adoptee par les deux Bureaux). 
2. Action entreprise dans les parlements nationaux a l'appui des Recommandations 5, 6 et 7, votees 
par l'Assemblee pendant la deuxieme partie de la deuxieme Session ordinaire: (a) rapport du Bureau 
[Doe. 39]; [b] proposition de resolution presentee par M. Mommer [Doe. 35]. Discussion generale et 
vote de la proposition de resolution. 
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA TROISIEME SESSION ORDINAIRE 




Document 49 2nd May, 1957 
Budget of the Ministerial organs of Westem European Union 
for the Financial Year 1967 
DRAFT REPLY 1 
to Appendix I on the Budget of the Ministerial organs 
presented, on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 1, 
by M. Bichet, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
INTRODUCTION ............•....................... · · · · · · · · . · • · · · · • • · • · · · · · 
A. Comparison with other Organisations ............................... . 
B. Presentation of the Budget ........................................ . 
C. GeneraJ Remarks ................................................. . 
D. Draft Recommendation .............•............•..................• 
Introduction 
The Assembly wellcom.es the oomm'Ullication of 
details of the Buk:lget of the Min'isteriaJI. organs 
of Western Emopean Union ':for the Financirul 
Year 1957. It is in fact the first time :that a bud-
get has boon presented in a su:flfiden1!ly ldeta'iied 
form to ·ailllow parliamentary Empervision of the 
expenditure of the MinisteriaJI. Secretariat. This 
contrOl cannot be effectiveiJ.y exercised by na-
tional parliaments. 
A. Comparison with other Organisations 
Number 
TotaJ of 





Assembly) 400,000,000 158 58 
N.A.T.O. 
(civilian 
budget) ... 2,411,533,000 655 190 
O.E.E.C .... 1,546,300,000 708 198 
E.C.S.C. 
(includ. the 




Assembly) . 861,250,000 299 92 
TOTALS ..... ·I 9, 783,583,000 2,904 I 738 
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B. Presentation of the Budget 
The Asselll'bly considers thlat a simPler format 
of the Budget shoUild be adopted. An organi-
gramme wolrl.d have been of considerruble help 
in assessing the task of the Secretariat. 
1. EsTABLISHMENT 
(a) Paris Secretariat 
The .Assembly has noted with satisfaction that 
a spooiaJJ.ilst fur gujdeld missi!l.es (Grade 14) ~ to 
b'e •appointeld for the Agency fur the Control. of 
Armaments. 
It wouJld appeaT, however, that the total esta-
Mishment of the Standing .Armruments Commit-
tee is extremely sm:a'IJ1, as there are on[y 3 ad-
ministrati'Ve grade officiaJJ.s, whereas in the Agen-
cy for the ContrOl of Armruments there are 15 
such officiaJJ.s 11• 
I. Adopted unanimously by the Assembly on the 9th 
May, 1957. 
2. Members of the committee: Mr. Edwa.rds (Chair-
man); MM. Piinder, Vixseboxse (Vice-Chairmen), Le 
Hodey, Molter, Bichet, Mme Pierre-Brossolette, MM. de 
Felice, Ka.lenza.ga, Ha.asler, 1\:la.rx, Metzger, Ba.sile, Cerulli-
lrelli, De Vita, Storchi, Schaus, Janssen, Kirk, Popplewell, 
Ramsden. 
3. cf. General Remarks, page 27 below. 
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Budget des organes ministeriels de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1957 
PRO )ET DE ImPONSE 1 
a I' Annexe I relative au Budget des organes ministeriels 
presente au nom de la commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 1 
par M. Bichet, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
INTRODUCTION ..........•................................................. 
A. Comparaison avec d'autres organisations ........................... . 
B. Presentation du budget ........................................... . 
C. Observations generales ............................................ . 
D. Pro jet de Recommandation ........................................ . 
Introduction 
L'A.ssemMee se felicite de ce que le Consell 
lui ait communique un budget detaille des or-
gan€S ministeriels de i 'Union de 1 'Europe Oc.ci-
dentalle pour l'annee :financiere 1957. C'est, en 
effet, la premiere :fois qu'un budget a ete pre-
sente sous une forme suf:fisamment explicite 
pour permettre un contrOle parlementaire des 
depenses du Secretariat ministerial. Ce controle 
ne peut etre exerce d'une fa~ effective par les 
Parlements nationaux. 
A. Comparaison avec d'autres organisations 
Effectifs Nombre 
Organisation Budget pour du des 1957 agents personnel d'autorite 
U.E.O. 
(y compris 




civil) ...... 2.411.533.000 655 190 
0. E. C. E .... 1.546.300.000 708 198 
C. E. C. A. (T, compris 




1' Assemblee) 861.250.000 299 92 
TOTAUX ..... 9. 783.583.000 2.904 738 
B. Presentation du budget 
L'.Assemblee est d'avis qu'il conviendrait 
d'adopter pour la presentation du ibudget une 
forme plus simple. Un organigramme eut nota .. 
blement. aide a met:tre en evidence les di:f:ferentes 
fonctions du Secretariat. 
1. EFFEOTIFS 
(a) Secretariat de Paris 
L'.Assemblee a note avec satisfaction qu'un 
expert en engins teleguides (de gr-ade 14) doit 
etre nomme a l'.Agence de Controle des .Arme-
ments. 
L'effectif de secretariat du Comite Permanent 
des .Armements appar'ait toute:fois oomme extre-
mement reduit, puisqu'il ne comprend que trois 
fonctionnaires d'autorite a.lors qu'on en compte 
quinze a l'.Agence pour le Controle des .Arme-
ments3. 
1. Adoptee a l'unanimite par I' Assemblee le 9 mai 
1957. 
2. Membrea de la Gommiaaion: M. Edwards (presi-
dent); MM. Piinder, Vixseboxse (vice·presidents); le 
Hodey, Molter, Bichet, Mme Pierre.Brossolette, MM. de 
Felice, Kalenzaga, Haasler, Marx, Metzger, Basile, Cerulli, 
Irelli, De Vita, Storchi, Schaus, J anssens, Kirk, Popplewell, 
Ramsden. 
3. cf. Observations generales, p. 27. 
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Whillst ruppreciating the poldtical difficulties, 
the .Assem.lbly suggests that fuJ.'ther consiaeration 
be given to the setting up of common technicaJl 
services for these two organs of Western Euro-
pan Union, i.e. interpretation, translation, typ-
ing podls and security guards. With regard to 
the [atter, it is felt that some sruving shouJJd be 
maJde anyway, as there appear to be two security 
guards for the Armamen'ts Committee and three 
for the Agency. 
(b) London Secretariat 
With reference to the Sooretari.at-GeneraJI., out 
of a totaJl esta'bllishm.ent of 70, 51 'lllppear ·to be 
either iingnistic or technicrul staff. On the other 
hanld, the CullturaJl ·anid. SooiaJl sections together 
have a tota[ establishment of on'ly 7, of which 4 
are administrative gra:de offi~ie:ls ·and tJhe re-
maining 3 assistants. The SooiaJl section is res-
pon:sible for the work of 14 Committees, Sub-
committees anid Working Parties and the cn'l-
tura;l section for 7 COill!In.'ittees and W o:rldng 
Parties. The A.ssem!My feels that the estaJMish-
ment of these sec:tions shoulld be inJereased. 
It is noted wi'th satisfaction that the qu~ion 
of 2 of the 6 security guards fur London ~ un-
der examination by the Security Committee. The 
AssemMy wouil.d suggest that economies might be 
sought in tJhis respect. 
2. SA.LA.RIES 
The Assemblly has noted the salaries of senior 
Western European Union officials. It would, 
however, ask the ICouncill to increase the salaries 
of o:flficiais in Graldes 12 and 13, ·as these aJre 
lower than those received by nation.all civil ser-
vants holding equivalent appointments, alfter 
payment of tax. This has become a serious finam.-
ci'a[ disincentive to recruitment. A worlking party 
of the various European organisations, it is un-
derstood, ha:> been set up to stutdy th'is and 
reLated problems. The Assembly wouilid like to be 
in:formed cloncernlng these studies. 
3. OFFICIAL JOURNEYS 
A detaiied breakdown of the fll,OOO request-
.eld for t'he Secretariat-General wouid have been 
hei.IJpfut 
4. PRINTING AND INFORMATION 
(£100) (£160) 
(a) These figures for the SeCTetariat-Genera.il 
woulld appear to be extrem~ly low. Particull8Jl' 
regard sholl'la be given to the achievements of 
the Cu:l1turaJ1 anld Social sections with a view to 
puMishing brochures, antd it is recommended 
that the expenditure for printing and inform-
ation be increased to £500 in each case. 
(b) The .AssemMy would like to be inrfOl"llled 
whiCh officiwls of 'the London Secretariat are 
responsiMe for press and inful'IIIl!ation, anJd. whe-
ther they are flrlil-time. 
5. RENT ALLOWANCE FOR ALL STAFF 
The amoun't quoted for the staff of the Stand-
ing Arm8iments Committee is £150 and for that 
of the Agency for the Controi of AT'D18iments £200. 
This amount would appear much too low when 
one considers the difficulty of f·inding accom-
modation in Paris and the heavy rent demanded 
of European and international civil servants by 
looaiJ. 1ankllonds. These figures will, of course, 
have to be reviewed if the Ministers agree to 
rupplly to their own staff Ar'IJi~le 16 of the As-
sembly's Staff Rules. 
6. BUILDINGS 
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(See Recommendorution 15.) 
7. BRUSSELS EXHIBITION 
'IIhe Assern!My notes no credits have so far been 
foreseen for the participation of Western Euro-
pean Union in the Brussels Exhibition, whereas 
O.E.E.C. lhave aillldcated £40,000 an.td the •Counci!l 
of Europe £20,000 for this pUllpose. The Assem-
bly wouilld like to 'be informed of the intention of 
the Councll in this respect as soon as possible. 
C. General Remarks 
1. The difference between the totaJl budget of 
the Standiri.g Annaments Committee anld. of the 
Agency for the Control of Armaments - £59,000 
and £127,000 - does not seem properly to re-
Sans meeonna.ltre les difficultes autres que 
pratiques qu'entrainerait ce regroupement, l'As-
semlJlee est d'avis qu'il oonvient d'envisager a 
nouveau la possi'bilite de mettre en commun les 
services techniques (interp~tation, traduction, 
service da~ylographique et garde de eeeurite) 
du Comite dea Annernents et de l'Agenee. Con-
eernant les gardes de seeurite, des economies 
paraissent en tout cas realisaJbles, puisqu'i:l est 
prevu deux ~es pour le Comite et trois pour 
l'.Aigenoo. 
(b) Secretariat de Londres. 
En ee qui oonoorne le Secretariat General, on 
oonstate que sur un ef:feetif total de 70 person-
nes, 51 appartiennent au personnel [•inguistique 
ou technique. D'autre part, l'effeeiif globaJ. de la 
Seetion eulturel'le et de la Section soeiaie n'est 
que de 7 personnes, dont 4 sont des fonetionnai-
res d'•wutorite et les 3 aut.res des assistants. La 
Sootion soeiale a la charge d~assurer le fonetion-
nement de 14 commissions, sous-commissions et 
groupes de travail, et [a Section cultureHe celui 
des 7 ·commissions et groupes de travail. L'.As-
semlblee est d'avis qu'i'l eonvioodrait d'aceroitre 
les effeetifs de ces deux sections. 
L'.Assemblee a note avec satisf.amion que la 
question du maintien de 2 des 6 gardes de seen-
rite du Secretariat de Londres a ete soumise a 
l'examen du Comite de Securite. Il parait 3. 
l'Assemlblee qu'il y a la matiere a economies. 
2. TRAlTEM:ENTS 
L'Assemblee a pris aete du montant des trad-
tements des fonetionnaires de grade superieur 
de I 'U.E.O. Elie demande toutefois au Conseil 
d'augmenter les traitements des fonetionnaires 
dea gr'ades 12 et 13 qui sont inferieurs a ceux 
que perQOivent, apres deduction des charges fis-
cales, les fonctionnaires des cadres uationaux 
occupar.nt des postes equivalents. Ce fait est d&· 
venu un& entrave :ffinanciere serieuse au reerute-
ment. L'Assem:blee croit savoir qu'un groupe de 
traV'ail des differentes organisations europ6en-
nes a ete charge d'etudier ce prdbleme et diver-
sea questions connexes. Elie voudrait etre tenue 
infonnee de ces etudes. 
3. VOYAGES OI'I'ICliELS 
n eiit ete utile d'avoir le detail des £11.000 
dernandees a ret effet pour le Secretariat-Ge-
neraJ.. 
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4. OOBESSION ET INFORJIU.TION 
(£100) (£160) 
(a) Ces chiffres apparaiBsent extremement mi-
nimes pour ce qui est du Secretari'at-General. Il 
convient de prevoir ia publieation de brochures 
rendant diiment compte, no'ballll.Inent, des reali-
sations des Sections culturelle et sociale. Aussi 
l'Assemlblee reoommande-t-elle de porter a £500, 
pour chacun de ces deux postes, les credits d'im-
pression et d'informa:tion. 
(b) L'Asse:mlblee souhaiterait savoir qu~s sont 
les agents du Secretari'at de Londres qui sont 
responsables de la presse et de !'information, et 
s'il s'agit de fooetionua~res a plein temps. 
5. INDEMNITES DE LOGEMENT 
Les depenses prevues au titre des indemnites 
de logement a verser au personnel se montent a 
£150 pour le Comite Pennanent des Annements 
et a £200 pour l' Agence de Controle des Arme-
ments. Ces montauf.6 apparaissent tres insuffi-
sants si l'on considere la diffiiCIU.lte qu 'i[ y a: a 
trouver des logements a Paris et la cherte des 
loyers demandes par les proprietaires aux fon<>· 
tionnaires europeens et iuternationaux. Ces 
chiffres devront etre revises si les Ministres 
aeooptent d'appliquer a leur propre personnel 
les dispositions de !'Article 16 du Regl€ment du 
Pensonnel de I' A.ssemblee. 
6. IMMEUBLES 
(Voir Recommandation 15.) 
7. EXPOSITION DE BRUX:ELLES 
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L'.Assem'blee remarque qu'il n'y 'a: pas de cre-
dits prevus au Budget pour la participation de 
l'Union de !'Europe Occidentale a !'Exposition 
de Bruxelles, tandis que l'O.E.C.E. a alloue 
£40.000 et le Conseil de 1 'Europe £20.000 a eet 
egard. L' Assemblee voudrait etre informee dans 
les mei:l'leurs delais de !'action que le Conseil a 
decide d'entreprendre a ee sujet. 
C. Obaervatfona giniralea 
1. La differenoo entre le budget du Comi~ 
Permanent des Annements et celui de l'Agen-
ce de Controle des Armements (£59.000 et 
£127.000) ne reflete pas, semlble-t-il, de f~n 
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fleet the importance of the wor'k of botJh these 
organs of W estem European Union. 
2. The Assemblly recommends that the tota:l 
expenditure (salaries, allowances, experts' fees, 
official travel, documentation anld. printing etc.) 
for the executive seetions of the Secretariat 
General and, in particular, the Social and Cul-
tural sections should aJppear as a separate head 
of the Budget under "funetiona!l expenditure". 
• 
D. Draft Recommendation 
The AssemiJ:Jly, 
Considering th111t tihe edilfice providing accom-
modation in the Paolais de Ohai11:1ot is to be 
demollished by March 1959 at the iatest. 
RECOMMENDS TO THE CoUNOIL 
That a study be made of the cost of an inde-
pendent instruUation for the organs of Western 
European Union whose sea't is in Paris . 
• • 
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convenable !'importance de l'amvre accomplie 
par ces deux organes de 1 'Union de 1 'Europe 
Occidentale. 
2. L'.Assemblee recommande que !'ensemble 
des credits (traitements, indemnites, honoraires 
d'expert.s, frais de mission, documentation, frais 
d'impression, etc ... ) relatifs aux services edmi-
nistra.tifs du Secretariat-General et Mtamment 
aux Sections sociale et culturelle soient ranges 
dans une rubrique distincte du ibudget, sous le 
titre de « depenses de fonetionnement :.. 
* 
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D. Projet de recommandation 
L' .Assemblee, 
Consideran:t que les locaux au Palais de 
Ohaiilot sont censes etre demoll.is ·au plus tard au 
mois de mars 1959, 
REooMMANDE AU CoNSEIL 
Qu'une etude soit entreprise du cout d'une 
installation propre pour les services de l 'Union 





Amendment No. 1 
4th May' 1957 
REPLY TO THE SECOND ANNUAL REPORT OF THE COUNCIL 
(Appendix I) 
tabled by M. Bichet, Rapporteur 
on behalf of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administration 
Amendment to the draft Recommendation 
tabled by Mr. Willey 
Add the following text: 
''The Assembly, 
Consid'ering that botll N.A.T.O. and the Coun-
cil. of Europe have now appointed to their res-
spective Secretacy-Generallships po'litica'l figures 
wi'th European experience; 
Opposing nominations of members of national 
foreign services to the posts of Secretary-Gener- ' 
• 
all of European Organisations on the basis of 
secondment, 
Recommends to the Counci!l that candidates 
considered for the position of Secretary-General 
of Western European Union, a't such time as this 
post may eventullll'ly become vacant, shoultd 
possess either parliamentary or European civi'l 




Amendement N° 1 
4 Jbai 1957 
IUPONSE AU DEUXI£ME RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL 
(Annexe I) 
presentee par M. Bichet, rapporteur, 
au nom de la 
commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 
Amendement au projet de recommandation 
presente par M. Willey 
Ajouter le texte suivant : 
« L'Assemlblee, 
'Oonsi'<ierant que l'O.T.A.N. et le Conseii de 
1 'Europe ont nomme au poste de Secretaire Ge-
neral des personnaJ.Lites pdlitiques d'e~rience 
europeenne ; 
S'opposant a :la designation, au poste de Secre-
taiTe Genera!! d'organisations europeennes, de 
• 
fonctionnaires d~hes des ministeres des Af-
faires etrangeres nationaux, 
Recommande au Consei~ que les coo.didats 
pris en consideration pour [e poste de Secretaire 
General de I 'Union de i'Europe Occi!dentaie, 
dans i'eventuaJlite d'une vacance dudit poste, 
possedent une e~rience parlementaire ou une 
formation de fonctionnaire europeen. » 
• • 
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Document 50 2nd May, 1957 
Taxation system 
DRAFT REPLY 1 
to Appendix n on the taxation system 
presented, on behalf of the Committee on Budgetary Aftairs and Administration 2, 
by M. Bichet, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
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Draft Opinion of the Assembly ............................................ . 
Draft Order of the Assembly ...................•.......................... 
Explanatory Note .......................................................... . 
Draft Resolution 
The .Assembly, 
Hasvi.ng oonsidereJd the questlion of taxation to 
be app1'ied to European ci'Vi.IJ. servants; 
Notmg the V'all:ualbie consuitations on this mat-
ter between members of the Bll!dget Committees 
of 1Jhe three European .AssembllJies, 
Adopts the fo'Jilowing princlipies: 
A. General principles 
1. The purpose of the authors of the most !re-
cent Agreement on the status df the staff of a 
Europea.n organisation 11, in seeking to applly 
taxation to European officiaJls, is to aJVoid ·allil.ow-
ing the creation of a c!lass 'in the community ap-
pearing to enjoy unfair privileges. This prin-
cilplle has genera:l SUJppOrt in the partliruments of 
Mem:ber States. 
2. The second princip'le, that has beoome re-
cognifsed as a restrlt of iong debates on 'this sub-
l. Adopted unanimously by the Assembly, on 9th 
){ay, 1957. ' 
2. Members of the Committee: Mr. Edwards (Chairman); 
MM. Piinder, Vixseboxse (Vice·Chairmen), Le Hodey, 
Molter, Bichet, Mme Pierre-Brossolette, MM. de Felice, 
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ject in the United Nations as well. as European 
organisations, is that it is necessary to offer to 
tJhe European civil. servant emoill!ments which 
in terms of Teal wages aTe not [ess than, but at 
least equal 'to, those recei'Ved by his or her co!l.-
leagues who hold equi'V'a:lent 81ppoin1:Jments in the 
nationall servikles. 
3. The third princ'ipie is that Europ·ean ciV'hl 
servants should be offered security of tenure and 
penSion rights equivallent to those normali.IJ.y pos-
sessed by civil servants, and untN such time as 
this has been ac'hieved, SaJlary sca:les must take 
this element into oocount. 
4. The 'fourth principle is that if the present 
mefudd whereby European ci'V'il. servants are paid 
gl.o'ba>l salaries, 'the whole of which are tax-free, 
is coDBidered unsatisfuctory, it shoulld be amend-
ed ·to fuim'OW the principles of 'taxation appiJ.ied to 
the nationaJl ei'V'i1 serviees, whereby the basie 
sa~ary ds fu1lly taxed, and tb.at only sill:lh tax-frete 
a'H"OWances are granted as aTe necessacy for the 
eMicient fulifilttnent Olf the duties which the of-
filcia;l 'is caMed upon to. perfol'llll. 
Ka.lenzaga., Ha.aaler, Marx, Metzger, Basile, Cerulli-Irelli. 
De Vita, Storchi, Sohaus, Ja.nSien, Kirk, Popplewell, 
Ramsden. 
3. Agreement on the Status of Western European 
Union staff, May 1955 (Art. 21). 
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Reglement ttscal 
PRO JET DE lttPONSE 1 
a I' Annexe U relative au Reglement fiscal 
presente, au nom de la commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 2, 
par M. Bichet, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
Projet de resolution ...................................................... . 
Projet de recommandation ................................................ . 
Projet d'avis de l'Assemblee ............................................... . 
Proposition de directive de l'Assemblee .................................... . 
Note explicative ............................................................ . 
Projet de resolution 5 
L'AssemMee, 
Ayant examine Ja question 'du systeme d'im-
pO'ts devant etre ·applique BIUX fonctionnaires 
europeens; 
Eu egard aux oonsuitations utiles entre des 
memlbres des Commissions Budgetaires des trois 
Assembl~es europeennes, 
Adopte ies principes suivants : 
A. Principes generawc 
1. Le but des auteurs de ia convention Ja 
pius recente sur le statut du personne!l d'une 
organ~sation europeenne 3, en cherchant a ap-
pliquer un systeme d'impots aux fonctionnaires 
europeens, est d'eviter que ne se constitue au 
sein 'de ia coiiectivite une categorie de personnes 
paraissant jouir 'de privileges abusifs. Oe prin-
cipe est ~argernent soutenu dans iJ.es Par[ements 
des Etats membres. 
2. Le deuxieme principe, dont [a va[ildite res-
sort de ~ongs debats, tmt a l'O.N.U. qu'au sein 
· i. Adoptee· a l;~te -par l'Assembtee le 9 ma.i 
1957 •. 
2. Membru de la commiBBion: 1\Ir. Edwards (presi· 
dent); 1\Il\I. Piinder, Vixseboxse {vice.presidents), Le 
Hodey, Molter, Bichet, Mme Pierre·Brossolette, M. de 
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des organisations europeennes, est qu'iiJ. convient 
d'offrir aux fonctionnaires europeens des emo-
luments qui, troouits en tel'lllleS de S8ilaire reel, 
soient non pas inferieurs mais au moins egaux 
a ceux que per<;oirvent leurs coNegues de [a fonc-
tion pu'blique nationa'le. 
3. Le troisieme principe est qu'ii faut assurer 
aux fonctionnraires europoons une soourite d'em-
ploi et des droitts a pensions equirvaients a ceux 
dont jouissent, en general, iJ.es fonctionnaires, et 
qu'en attendant ·qu'iiJ. en soit ainsi, [e taux Ides 
remunerations doit tenir compte de cet ~ement. 
4. Le quatrieme principe est que si la m~hode 
actuel!l.e, consistant a verser aux functionnaires 
europeens d~es traJitements gldbaux exoneres 
d'impots, est considere comme peu satisfaisante, 
ce principe devrait etre modifie dans ie sens des 
principes du regtlement fiscal applique dans [as 
Administrations nationales, ou ie traitement de 
base est integraJl.ernent impose, les primes et 
wll~tions necessaires dans Finteret du service 
etant seuil.es non imposa:Mes. 
Felice, Ka.lenzaga., Hauler, Marx, Metzger, Basile, Cerulli, 
Irelli, De Vita, Storchi, Scha.us, Janssen, Kirk; Popplewell 
Ramsden. 
3. Convention sur le Statut du personnel de l'Union 
de l'Europe Occidentale, mai 1955 (Article 21). 
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B. Principle applying to European Assemblies 
If taxation is to be apPlield. to European civil 
servants it must be applied equally and simul-
taneously between organisations; in no case can it 
be 8.100ep'Wd tihat there be diserimination !between 
the par!l.iamentary staJffs, wlil serving Assembllies 
meeting in the same builJ.Iding and doing exact~y 
the satme work. 
C. Principle applying to the proposals for the Mint.-
terial staff of W. E. U. 
If taxation is to be applied, it must be real 
taxation, ankl not just a book-keeping entry 
which invites misrepresentation and inwtes cri-
tiiCism of the whole system in the press. 
Draft Recommendation 
The AssembiJ.y, 
HaJVing gi'Ven careful eonSMeration to Ap-
penij'ix II to the Seoond Report on its acti'Vities 
submitted by the Council to th~ Assemb[y, 
RECOMMENDS TO THE 'COUNCIL 
1. That it set U!p a working party to examine 
the oornp·atibflity of the system proposed in Ap-
pendix II to the Second Report with the generail 
aims and prineilples iaild down in the Assem:blly's 
Resollution on taxation of Europ:e31n ci'V'ill ser-
vants; 
2. That the Report of th>e Council's Working 
Party, together with the 'Couneiil 11 original pro-
posal, be referred to the Worlcing Party of Eu-
ropean Organisations on the European Ci'Vi'l 
Service 1• 
3. That '1lhe Working Party on the European 
Civi1 Serv'ilee be requested to prepare a geneml 
report on the terms of service of European 
ci'V'il servants as compared with national civil. 
servants in terms of real sall&ries, security of te-
nure · and p~ion _right8, -~ part of ·a pera.il 
1. Set up by Resolution (55) 19 of the Committee 
of Ministers of the Council of Europe. 
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report on the formatioo of a si.nglle European 
civil servic>e; 
4. That the re1p0rt b~ prepared ankliCommunic-
ated to the AssemMy with a request for an Op-
inion not later than the first part of the Fourth 
Ordinary Session in 1958. 
Draft Opinion of the Assembly 
The Assembly, 
Considering tJhe report to be made by a Work-
ing Party 'Of European Organisations on the 
terms of service of European civil servants, 
Considers: 
1. That t!he finall Agreement on the Status of 
the Officials of the European Economic Com-
munity and the European Community for Atomic 
Energy shou'lld not be concluded until this report 
has been made, and t!he question of homogeneity 
can be envisaged, in order in particular to faci-
litate transferabi1ity of officiaiJ.s between organ-
isa;t!ions; 
2. That, if any sing'le European Assemhly iS set 
U!p, the terms of service of its officiaJls should 
be consillered 'in 'the [ight of the Working Party's 
report; 
3. That the system applield to the Ministeriall 
statff ~ W.E.U. Shouti be suspended until such 
time as the report of the Working Party has 
been made, so as either propel"ly to implement 
tJhe provisions of Article 21 of the WEU Agree-
ment on Status, or to ·amend the satme; 
4. That the position of the staJflf of the WEU 
Assmn:bly in this respect be reserved unti1 such 
time as the Assemlbly has consMered the Report 
of the Working Party. 
Draft Order of the Asaembly 
The Assembly, 
Considering t!he need for oo1llaboration between 
the three existing European Assembllies, 
Instructs the Clerk to communioo.te the text of 
the present report to tJhe PreSidents of the other 
two European Assemblies, ·amd to the Oha'irman 
B. Prlncipe s'appliquant aux .Assemblea europeenna 
Si un systeme d'impots deva'it etre applique 
aux fonctionnaires europeens, :ill faudrait qu'il 
soit app'lique de fa<1on identique et simultane-
ment dans les differentes organisations. n ne 
saUI"ait etre admis en aucun cas que ies person-
nel'S parlementaires au sel"VIice d'Assemblees qui 
se reunissent dans un meme batiment, pour y 
faire exactement 'le meme travail, fussent sou-
mis a des regimes differents. 
C. Principe s'appliquant aux propositions uisant le 
personnel ministerlel de I'U. E. 0. 
Si un systeme d'impots devait et:re applique, 
i1 devrait s'agir d'impots reels, et non pas d'un 
simple artifice comptable, qui ne poUITait pre-
ter qu'a confusion et a des presentations erro-
nees dans ia presse. 
Projet de recommandation 
L' Assemb1:ee, 
Ayant etud:ie avec attention !'Annexe II du 
Deuxieme Rruppol't sur ses activites soumis par 
le Consei!l. de l'.Asseml:Ylee, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De constituer un groupe de travail afin 
d'e~aminer si le systeme propose a iJ'.Annexe II 
du Deuxieme Rapport est compatiblle avec les 
buts et principes generaux enonces dans ia Re-
solution de l' .Assembllee concernant [e systeme 
d'impots devant etre applique aux fonction-
naires europeens ; 
2. Que le Rapport de ce groupe de travail. du 
Conse'iil, ainsi que la proposition origina:le du 
Conseil, soient renvoyes devant 1e GroUJpe de 
Travail des Organisations Europeennes sur !J.a 
fonction pu'Mique europeenne 1 ; 
3. Que 1le Groupe de TravaN sur la fonction 
europeenne soit invite a preparer un rapport 
comparatif sur 'l.es conditions d 'emp'loi des fonc-
tionnaires · europ'(ien,s et des f<mctionnaires natio-
naux, notamment en ce qui· concerne 1e saiaire 
ree'l, 'la securite d'emploi et le droit a la pen-
1. Cree par la Resolution (55) 19 du Comite des Ministres 
du Conseil de !'Europe. 
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sion, destine a 1aire partie d'un rapport d'en-
semb'le sur ia formation de la fonction publique 
europeenne ; 
4. Que 'le Rapport soit redige et communique 
a i'.Assemblee avec demande d'.A'VIis avant la 
premiere partie de la quatrieme session ordi-
naire en 1958. 
Projet d'avis de l'AssembUe 
L' .AssemlJ.Lee, 
Considerant qu'un rapport do'it etre fait par 
le Groupe de Travail des Organisations Euro-
peennes sur les conditions d'emploi des fonction-
nai:res europeens, 
Emet l'avis qui suit : 
1. Que l'.Accord dMinitif sur ie Statut des 
fonctionnaires de !J.a Communaute Econom.ique 
Europeenne et de la Communaul1k Europeenne 
de 1 'Energie .Atomique ne doit pas etre conclu 
avant ['achevement de ce rapport, et que la ques-
tion de 1 'homogeneite n'ait pu etre envisagee, 
aii'll de facilliter not8Jlllment les echanges de fonc-
tionnaJires entre les differentes organisations ; 
2. Que si une assemlJ.Lee europeenne unique 
etait constituee, les conditions d'emploi .de ses 
fonctionnaires devraient etre fix'ees en fon~.tion 
du rapport du Groupe de Travail ; 
3. Que le systeme applique au personnel mi-
nister'ie'l de 'I'U.E.O. doit etre suspendu jusqu'au 
moment ou [e Groupe de Travail aura remis 
son rapport afin, soit de se c-onformeT effecti-
vement aux dispositions de 1 '.Article 21 de 
l'.Aooord sur 'le Statut du personnel de i'U.E.O., 
soit d'8Jlllen'der ile'dit Article ; 
4. Que ;le S'tatut du personnel de l'.Assemblee 
de IJ.'U.E.O. ne soit pas f~ avant que ['.Assem-
blee n~ait examine le rapport du Groupe de 
TravaiiJ.. 
Proposition de directive de l' Assemblee 
L' .AssemMee, 
Considerant la cdll.abomtion qui s~mpose 
entre [es trois .Assem:blees europeennes exis-
tantes, 
Charge le Greffier de communiquer ie texte 
du present rapport aux Presidents des deux 
autres .Assembl~es europeennes, et au President 
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of the Interim Ooonmittee for the Common 
Mar'ket and Eu.ratom at Bl"USSels. 
Explanatory Note 
Introduction 
1. Appendix II to the Second Report of the 
Councill. to the Assern:My was aJlreaJdy communic-
ated to your Bu:dget Committee iast Novem!ber, 
as the Counci~ then expressed the wish that the 
''taxation'' system therein 1ai/d down sholrlid be 
BJPPiied to tJhe Assembly's 'sta:lif as from 1st J·anu-
ary, 1957. 
2. The maJtter was therefore considered at a 
Joint Meeting on 22nd November, 1956, when it 
was agreed that the plenary Assem1Jly would 
have to be IConsuil:ted before any deciSion couki 
be truken. 
3. Meanwhille, yom Budget Oommittee under-
took to give the whole matter thorough study. 
This it has done, examining the question at three 
successive sessions. It allso consulted the Buld·get 
Committees of the other European Assemblies, 
and a joint meeting was held on 14th MM'Ch. 
Finall[y, this Report was adopteid unanimously 
in Committee on 2nd May, 1957. 
The constitutional issue 
4. This der'Wes siJin ply from the injunction 
contained in Article 21 ()f the Agreement on the 
Status of WEU Staff signeld 11th May, 1955 t, 
tJhe text of which is as fdtlow: 
'' Offici:alls of the Organisation shaJll be sub-
ject to taxation of the 0Tganisation, for its 
own bene:liit, on the emdlU!IIlents paid to them 
:in their cap•acity as SU!Ch officialls, to such 
extent and in accordance with suCh pJ.'O'Ce'd-
ure as the Commi!l may decilde. They shailll. be 
exempt .fr()m national taxation <m the saild. 
emoluments.'' 
5. This text requires interpretation as !regards 
what it means 'by "taxation". As will be pointed 
out [ater in this Report, a simp1e bookkeeping 
1. Ratified to date by the following Member States : 
United Kingdom (6th September, 1955) 
Netherlands (2nd February, 1956) 
Belgium (19th July, 1956). 
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entry cannot in the view of your Committee be 
regarded as taxation. The present proposa'ls do 
not therefore conform to the Agreement. 
6. A more important point to be noted is that 
the Agreement itself was signed before the Char-
ter of the Assem'Wy was aJdopteld. In May 1955 
the Ministers inten!deid that the whdl'e statff of 
W.E.U. should be su:bortdinate to a Secretary-
Generai appointed by themselves, but the As-
sem'Wy fought for, and won, the princilple that 
it shou!ld have its own independent staff and 
appoint its own Olerk w'ho woutld be Head of an 
aJdministra'ti<m entirely separate :from, and mlde-
penident of, the Ministeria!l staff. In this sense 
therefore the wording ()f the Agreement is sub-
ject to a rilder that since October 1955 the staff 
of Western European Union !has consisted of two 
independent admin'istraJtions, the one to serve the 
Ministerial organs, or ex~cutive, the other the 
SUJpervisory parliMDentary organ, the Assembly. 
7. One member of the C()lnmitte advanced the 
view that lit wou1d be possible for the Counci'l to 
enforce the present proposaJls with regard to the 
Assem'Wy 's staff even without the consent of the 
AssemiJJly. This view was contestoo, and in any 
ease may be ru'led out as pOI:itroaiHy dmpossible, 
as the on[y saneti()n wouiJJd 1be a refusall. to vdte 
monies f()r 1Jhe Assem:bly. In this case the na-
ti()naJ parli8JIIlents could vote direct credits. 
8. This order of thinking, however, is wrong 
b~use it presupposes a confllilct between the 
Council and the AssembiJ.y. No such confliic't 
exists. The Counciq exists on[y to fuilfi!l the wishes 
of Governments, which in turn ollll.y drafted the 
famous Artie'le 21 in response to pressure from 
our national p·ar'liaments. The matter must there-
fore be strai1ghtened ()Ut; which means a eo-
operative attempt between 'llhe CounciiJ. and the 
Assem:My to reach common agreement, bearing 
in mirrd the position and evdlution of :Jtluropean 
organisations anld the position ()f the U.N. and 
Speci'llll.ised Agencies. 
9. One iliast W()lti is necessary on this eonstitut-
i()nal issue - before considering the more serious 
busin'eSS of the Report, namely what should be 
done in the Eurr()pean interest - coil!Cerning the 
Joint Meeting at the Ministerial level wMch was 
he'ld in The Hague in November 1955, when the 
Charter was apprO'Ved by the MiniSters insofar 
as it concerned the provisions which required the 
du Comi'te Interimaire pour [e Marche Commun 
et i 'EUTatom a BruxeillLes. 
Note expUcative 
Introduction 
1. L'Annexe II au 'deuxieme Rapport du 
Conseil a l'Assemblee a deja ete com:muniquee 
a wtre Commission des Affaires Budgetaires en 
novembre dernier, le Oonseill ayant e~rime le 
vreu que le systeme « d 'impots » expose dans ce 
texte fut appilique a.u personne'l. de <l'Assemblee 
a dater du r·· janv'ier 1957. 
2. La question a done ete examinee lors d'une 
reunion commune tenue 'le 22 novembre 1956, 
a IJ.'issue de IJ.aque1Jle il a ete decide que J'Assem-
blee pleniere devrait etre consultee avant qu'une 
d'OOision put etre prise a ce sujet. 
3. Entre temps, votre Commission des Affaires 
Budgetaires, au cours de trois seances suooes-
sives, a soumis la question a un examen appro-
fondi. Elle a egalement consulte IJ.es Commis-
Sions Budgetaires des autres Assemblees euro-
peennes avec iesquelies elle a tenu une reunion 
commune le 14 mars. Le present rapport a ete 
a.dapte en Commission a [ 'unanimite [e 2 mai 
1957. 
Probleme constitutionnel 
4. Ce prob'leme est ne de IJ.'injonction conte-
nue dans FArticle 21 de l'Accord sur IJ.e Sta-
tut du Personne'l. de :I'U.E.O. signe le 11 mai 
1955 1, dont IJ.e texte est le sui<vant : 
« Les fonetionnaires de !'Organisation se-
ront soumis au profit de celle-ci a un 
impot sur les emoluments verses par eUe 
dans [es iimites et suivant 'la procedure 
fixees par le Conseil. Hs seront exempts 
d'impots nationaux sur les dits emolu-
ments.» 
5. Le terme « impot » dans ce texte demande 
a etre interprete. Comme on 'l.'e~Hquera dans 
la suite de ce Rapport, un simple jeu de chif-
1. Actuellement ratifie par les Etats membres suivants : 
Royaume-Uni (6 septembre 1955) 
Pays-Bas (2 fevrier 1956) 
Belgique (19 juillet 1956) 
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fres dans 'les registres de compta;bilite ne peut, 
de 1Favis de votre Commission, etre considere 
comme un impot. Par consequent, 'l.es proposi-
tions actueTies ne sont pas conformes a '!'Accord. 
6. Question plus importante, iil faut noter que 
!'Accord lui-m.eme a ete signe avan't !'adoption 
de la Charte de l'Assemblee. En mai 1955, les 
Ministres ont pre<vu que le personnel entier de 
l'U.E.O. serait piace sous 'l'autorite d'un Secre-
taire Genera!! nomme par eux; mais 'l'Assem-
l:>'l:ee, ~~~pres avoir defendu son point de vue, a 
obtenu d 'avoir son prop re personnel et de nom-
mer son Greffier, 'qui est 'le chef d'une arlmi-
nistmtion entierement separee et independante 
du personnel ministerial. En ce sens, [es dispo-
sitions de IJ.'Accord doi'Vent etre completees par 
une c'lause additionnelle constatant que le per-
sonnel 1de l'U.E.O. se compose, depuis octobre 
1955, de deux administrations independantes, 
l'une affec'tee aux organismes ministeriels, ou 
executifs, IJ.'autre a ['organisme lde controle par-
lementaire, IJ.'Assem:Mee. 
7. L'un des membres de votre Commission a 
exprime '!'opinion ·qu'iJ. serait possible au 
Conseil d'~~~ppliquer 'les presentes propositions 
concernant :le personnel de l' Assemblee meme 
sans ile consentement de celle-ci. Cette opinion 
a ete contestee j e}le peut etre ecal"tee en tout 
cas comme etant poilitiquement impraticabie, car 
la seuie sanetion serait un refus de voter des 
credits pour IJ.'Assemblee. Dans ce cas, ~es parle-
ments nationaux pourraient les voter directe-
ment. 
8. En outre, cette opdnion est erronee car elle 
supposerait un conflit entre ~e Conseii et tl'As-
semblee. Or il n'y a pas de conflit. Le devoir 
du Conseii est d'accomplir 'les vo'lontes des gou-
vernements qui, a [eur tour, n'ont redige ie 
fa;meux Artic'le 21 que sur Jes instances de nos 
paruements nationaux. C 'est pourquoi la ques-
tion doit etre reg'Iee grace aux efforts conjugues 
du Consei1 et de l'Assemblee pour arriver a un 
accord, compte tenu de 'la situation et de iJ.'evo-
lution des organisations europeennes, et de 'la 
situation du personnel de i'O.N.U. et des Agen-
ces specialisees. 
9. Une derniere remarque sur ce probleme 
eon'Stitutionnel s'impose - avant de passer a la 
question essentielle en cette matiere, a savoir ce 
que commande 'l'interet de '!'Europe- au sujet 
de la reunion commune tenue a l'eche1on minis-
terial en novembre 1955 a La Haye, a l'issue de 
laquelle 1a Charte a ete approuvee par 1es 
Ministres en ee qui concernait les dispositions 
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CounJCil's a.ssent. At this meeting a provision& 
agreement was reached - su:bjoot to re-examina-
tJion in the Ught of any possible unification of 
European Assemblies - 'fuat the staff of the 
WEU Assembly should rooeive salaries on a b88i.s 
sianiiJ.ar to the Ministeriall staff. This did not 
however invollve any acceptance by the Assem-
bly's Representatives of a taxation sreheme, whic:h 
was indeed neither agreed to nor even mentioned 
at this Joint Meeting. Even, therefore, if the 
present proposals constituted a genuine taxation 
scheme, they could not simp:ly be appUed to the 
Asseml:Jly's staff on the basis of equaJity of real 
saiJ.aries with those for the Mini'SteriaiJ. staff, as 
the question !involves issues of major principle 
affecting 'fue whole future of the European cirvil 
servi~e and in consequence of European organ-
isations. A matter so important requires careful 
consideration not only by our own Assembly of 
Western European Union, but a1so by the other 
European Asseml:Jlies, as aiJ.so in nationall parlia-
ments befol"e any decision can be reached. 
The real issue 
10. The pl'oblem of taxation for European civil 
servants is so comrp:licated that it can be respon-
sibly examined onily if the goai is defined and 
ba;sic principles [aid 'down. To do this, your 
Committee felt it sholrl.d consullt in the first 
instance its sister Budget Committees. This oon-
suilation showed that some Representatives 
opposed the prirreilpie of taxation itself if SJppiJ.ied 
to international officiail.s, as present salary 
scalles, they considered, aiJ.rea'd.y take the aJbsence 
of 'taxation into accorunt; others helld that there 
shouil.ld be nationa;l taxation ·a:ccol'ding to the 
nationality of the official, even if the relative 
incidenc·e might be very unequall, with tax~free 
inldemnities according to the post and the nature 
of the duties perfurmed; others again. h~ld that 
the onlly ~erptaMe tax woulld be a European 
tax 1 applicable to basic salary but not to aHow-
amces. Even'tuall!l.y agreement was reached on 
the fdNowing generaJl aims: 
1. The proceeds of this tax might be used to establish 
a Capital Fund for European welfare schemes, for instance. 
lll 
' ' 1. The need. to establish the most effective 
European ci'Viil. service possible '1lo heltp 
progress towards European unity. 
2. '.Nle desirability of facilitating inter-
changes of staff between the various 
organisations and, it may be, between 
the different branches of the European 
civ'iiJ. service. 
3. The necessity of offerlng a proper 
career to European civil servants in 
tel'!JllS of real wages and security." 
11. The Joint Meeting con~luded that it would 
be unreal further to pursue the matter without 
its being ~nsildered as part of the problem of 
setting u.p a Eu.ropean civil service starting with 
interclwngeability of staff between organisat-
ions. It was gi'V'en to understand tlhat, on the 
initiative of the CouncN. of Europe, a Working 
Party to study the proMem arising from the 
creation of tJhe European ci'Vil service was set 
up comprising representatives of seven ol'ganis-
ations~ the Counci'l of Europe, W.E.U., E.C.S.C., 
C.E.R.N., the Customs Co-operation Council, the 
Rhine 'Commission, and wlso a Group of Experts 
on emo'luments, the IJ.atter particu'l.arlly with a 
view to harmon.i2Jing srulary scales between organ-
isations. Your Committee has requested. the Ol.er'k 
to attend meetings of these bOOies in future and 
to keerp it inform~. 
12. In order to facilitate the work of this 
Workling Party and to give it po1itic8il guidance 
tthe Joint Meeting considered the foUowing 
principiJ.es: 
PRINOJ:I>LES OONOERNING THE STATUS 
OF EUROPEAN CiviL SERVANTS 
A. General principles 
1. The purpose of the authors of the most 
recent Agreement on the status of the staff of 
a European organisation 1 in seeking to app~y 
taxa:tion to European officials is to avoid a.IJ.'low-
ing the creation of a class in the community 
appearing to enjoy unfair p:l"i'ViiJ.eges. This prin-
~iple ha;s genera;l support in the parll.iaments of 
Member States. 
1. Agreement on the Status of Western European 
Union staff, May 1955 (Art. 21). 
pour lesqueHes l'assentiment du Consei'l etait 
necessaire. Lors de cette reunion, un accord pro-
visoire a ete conc~u - sujet a revision a ia 
lumiere d'une unification eventueil1e des .Assem-
bilees europeennes - aux termes duquel les 
salaires du personnell de ~'U.E.O. seraient eta-
blis sur la base adoptee pour ~e personnel minis-
teriel. Cette d~sion n'imp'liquait certes pas 
!'adoption par ies Representants 'a l'Assembllee 
d'un systeme d 1impots qui !d'ai'lleurs n'a.vait fait 
l'objet d'aucun accord et n'avait pas meme ete 
mentionne au cours de la reunion commune. En 
consequence, meme si les propositions aetueiiles 
constituaient un veritable systeme d'impots, on 
ne saurait ies appliquer au personnel de ~'As­
sembllee en invoquant une reelle egalite des sa-
la~ires avec le personnel ministerie1, etant donne 
que cette affaire pose des questions de principe 
concernant l'avenir entier de la fonction publi-
que europeenne et, des iors des organisations 
europeennes el'les-memes. Avant qu'une decision 
puisse etre prise, une quest'ion aussi importante 
que cel~e ... ci !doit etre soigneusement e:Jraminee, 
non setdement par notre Assern:blee de [ 'Un~on 
de ~'Europe Oooidentale, mais aussi par ies 
autres Assemblees europeennes ainsi que par [es 
par'lements nationaux. 
Le vrcd probleme 
10. La question de !'imposition des fonction-
naires europeens est tellement complexe qu'elie 
ne peut etre l'objet d'un examen va!lahle que si 
les bu'ts sont 'bien definis et les principes de 
base clairement poses. C'est pourquoi votre 
Commission a estime qu'el~e devait consU'lter au 
preaiaJble ses coHegues, les autres Commissions 
Budgetaires. Cette consuiltation a montre ·que 
certains Representants s'opposaient au principe 
meme des impots app1ique aux fonc'tionnaires 
internationaux, conSiderant que les oohelif.es de 
salaires actue'Jiles sont eta!biJ.ies en fonction d'une 
exemption diD1pots; d'autres ont exp:clme l'avis 
qu'i.ll faJiait etabll.ir un impot nationa:l d'apres la 
nationailite du fonctionnaire meme s'hl devait 
en resuiter une repartition inegale, avec des in-
demnites exemptes d'impot selon ie poste et ia 
nature des fonctions assumees; d'autres encore 
ont estime que seUtl pouvait etre accepte un 
impat europeen 1 appiJ.icabie au sa!laire de base 
mais non pas aux indemnites. Finailement un 
accord a 'ete realise sur les buts generaux sui-
vants: 
l. Le produit de cet imp6t pourrait etre affecte, par 





« 1. Le 'besoin d'etahlrir une fon'Ction publi-
que europeenne aussi efficace que pos-
sibll.e, afin de promouvoir des progres 
vers l 'unite europeenne. 
2. L'avantage qu'il y aurait a iaciliter des 
ech1anges de pel'SI(}nnel entre Jes differen-
tes orgaiilisations, et eventuellement en-
tre les diverses branches de la f01I1cti001 
pulbli'que europeenne. 
3. La necessite d'o.ffrir, eu egard a la sOOU-
:cite l'emploi et a la remuneration reeHe, 
une carriere respooi!alble aux fonction-
naires europeen.-;. » 
11. La reunion commune a adopte la conclusion 
qu'il etait inopportun de poursuivre }'etude de 
la question sans la considerer comrne fais.a.nt par-
tie du prablerne de l4 fonction publique euro-
peernne, commengant avec des echanges de per-
sonnel entre les dif{erentes organisations. Nons 
savons que, a i'initiative du Conseii de !'Europe, 
ill a ete institue un Groupe de T:rafVlail pour l'etu-
de des problemes de lBI f001ction publique europe-
enne reunissalnt sept OI1ganisa;tions : Conseil de 
l'Europe, O.E.C.E., U.E.O., C.E.C.A., C.E.R.N., 
Conseil de Cooperation Douaniere et Commission 
du Rhin. I1 vient d'etre cree d'autre part un 
Groupe d'Experts c.harge d'etudier les emolu-
ments du personnel, notamment en vue d'harmo-
niser les sa~aires enrtre les d:i.fferentes organisa-
tions. Votre Commission a prie le Greffier d'as-
sister, a l'avenir, aU.'\: reunions de ces organes et 
de 'la tenir ,informee. 
12. Afin de faciliter les travaux de ce groupe 
et de le guider sur le plan politique, la reunion 
commune a examine les principes suivants : 
PRlNOIPES S'AFPLIQUANT AU 
STATUT DES FONOTIONNAIRES EUROPEENS 
A. Principes gem!raux 
1. Le but des auteurs de la Convention l'a plus 
recente sur le statut du personnel d'une organi-
sation europoonne 1 , en che:oohant a appHquer 
un systeme d'impots aux d:onetionnaires euro-
peens, ffit d'eviter que ne se constitue au sein de 
la .collootivite une categorie de personnes parais-
sant jouir de privi1eges abusifs. Ce principe est 
~aJrgement soutenu dans les Parlement8 des Etats 
membres. 
1. Convention sur le Statut du personnel de l'Union 
de l'Europe Occidentale, mai 1955 (Article 21). 
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2. The sec001d principle, which has become 
recognised as a result of long debates on this 
subject in the United Nations, as weJ.Il as Europ-
ean organisations, is that it is necessary to offer 
to t!he European civi!l. servant emolurments which 
in terms of real wages are not less tthan, but at 
least equal to, those receive'd by his or her 
coUea:gu€8 who hdld equiva'lent appointments in 
the nationall. services. 
3. The third principie is that EUTopean eiv.i!l 
servants shoum be offereld security of tenure 
and penSion rights equivaJ.ent to those normal1y 
possessed by civil servants, anld until such time 
as this has 'been achieved, sa!lary sca:les must 
take tlhis element into aeoount. 
4. The fourth principle is that if the present 
method whereby European civi1 serv·ants are 
paitd global sa'laries, 'the whdle of whil()!h are tax-
free, is consil:lered unsatisfructory, it should he 
amended to foll.ow the priJroiPJ.es of taxation 
a'PP'lied to the national civii services, whereby 
the basic sadaxy is fully taxed, and that only 
such tax-free allowances are granted as are 
necessary for the efficient fulfilment of the 
duties which the officia1 is caliJ.ed UJpOO. to per-
fo:ron. 
B. Principle applying to European Assemblies 
H taxation is to be applied to European civil 
servants it must be applied equally and simul-
taneouSly between organisations; in no case can 
it be accepted tha't there be discrimination be-
tween the parliamentary staffs, aH serving .As-
seml1lies meeting in 'tili.e same building a:nd doing 
ex·asctly the same work. 
C. Principle applying to the proposals for the 
Ministerial staff of W. E. U. 
If taxation is to be applied, it must be real 
taxation and not just a book ... keeping entry which 
invites misrepresentation and \invites criticism of 
the whdle system in 'the press. 
The importance of the problem 
13. On 25t!h March the Treaties setting U'P the 
European Economic Community and the Euro-
pean Community for Atomic Enevgy were signed 
in Rome. These Communities will need hundreds 
of civil servants. There are equa;hly proposaO.s 
afoot to unirfy aJll AssemMies (or even to create 
an Atlantilc Assem!My), with a sin~e Parlia-
mentary 'Civi'l. Service to serve them. When and 
if these things occur the ol'<l Agreements nego-
tiated 1948-1951 granting tax exemption to 
European o:f.ficia:ls wiiJ.il no longer be valild. New 
agreements wil11 be required. 
14. In view of the relevance of th'is to oUT 
effor'ts to estaJblish an efficient civill service in 
Europe, it is of cardinal importance that Govern-
ments should tackle the problem as a whole. For 
this tlhey must have guidance from the Assem-
lllies to which they are responsible, which in-
cludes the European Assem1Jlies. Too often a 
Government's atti'tud'e in these matters tends to 
refolect the persona'l views of one, or at most a 
few, Treasury of:ffi.ICia'ls. This is no ionger aooept-
a'ble, as the 'Problem has ceased to be one of 
a'daninistrative detaiJ. anld has grown into an 
issue of •principle affecting the future of a 
Unit£ E•urope. 
15. Having written these wo:rds, your Rappor-
teur re1llected that perhaps they went too far. 
But do they? While we as M. ~bers of Parlia-
ment still have our national responsib'i1i'ties, the 
European AssemMies can meet oirly rarely. In 
the interva!l 'between Sessions much necessarily 
depends on 'the abi!lity, devotion and Europea:n 
rather than national ·loyalties of our European 
civil servants. They should, in Europe's interest, 
inelude in their ranks Europe's ·ablest sons and 
daughters. In practice what occurs? The terms 
of emPloyment - [aclt of security, no pension 
rights, salaries inrferior to those of national civil 
serv·ants - aldded to the in~taJb1e frustration 
of working for organisations wit'h few executive 
powers and no chain of command such as is 
p'laced in the hands of the nationi8Jl civi'l servant, 
mean that 'the best o'f our young men and women 
who wish 'to become civil servants st'iU. enter the 
nationa:l serv'irce. As both nationa'l and European 
civil servants are necessary we must not tip the 
balance too far in favour of the latter. But the 
European service shouil.d 'be recognised as the 
first service, in view of the greater importance 
of its work in the long run, and in view of the 
greater diffieU'ltJies and comPlexities of the 
work; and 'in view of the higher qua!lifications 
required, especially in langua:ges. The terms of 
service should 'therefore be more attractive than 
in 1Jhe nationa!l civil service, so as to ensure that 
the cream is taken for the European civfl ser-
2. Le deuxieme principe, · dont la va:lidite res-
sort de longB debats, ta.nt a l'O.N.U; qu'au sein 
des organisations europeennes, est qu'il oonvient 
· d'offrir aux fonetionnaires europeens des emolu-
ments qui, traduits en termes de salaire rOOJ., 
soient non pas inferieurs mwis au moins egaux 
a ceux que perc;oivent leuns ooHegues de l!a fon~. 
tion publique nationale. 
3. Le troisieme prineipe est qu'i'l faut assurer 
aux fonctionnaires europeens une securite d'em-
ploi et des droits a pensions equivalents i ceux 
dont jouissent, en genera!l, les fonctionnaires, et 
qu'en attendant qu'il en soit ainsi, le taux des 
remwerations doi:t tenir compte de cet. element. 
4. Le qurutrieme p:rincipe est que si la methode 
acluel:le, consistant a verser aux fonetionnaires 
europeens des traitements globaux exoneres d'im-
pOts, est consideree peu satisfa:isante, ce principe 
devrait etre modifie dans le sens des principes 
du reglement fiscal applique dans les Adminis-
trations nationatles, ou le traitement de base est 
integralement impose, les primes et al[ocations 
necessaires dans iJ.'interet du service etant seules 
non imposables. 
B. Prlnclpe s'appllquant aux assembUes europeennes 
Si un systeme d'impOts devait etre applique 
aux fonctionnaires europeens, il fa ut qu 'iJ soit 
applique de fa~n identique et simultanement 
dans les differentes organisations. n ne saurait 
etre admis en aucun cas que les personnels par-
lementaires au service d'Assem'blees qui se reu-
nissent da.ns une meme hatiment, pour y faire 
exaetem.ent le meme tl"liiVail, fussent S<>Umis a des 
regimes differents. 
C. Prlnclpe s'appllquant aux propositions visant le 
personnel mlnisterlel de l'U.E. 0. 
Si oo systeme d'impots devait etre applique, 
il deVI"a!i:t s'agir d'impots reels, et non pas d'un 
simpie articl.e comptaib'le, qui ne pourrait preter 
qu'a confusion et a des presentations el"ronees 
d111ns la presse. 
L'impqrtanc.e du probleme 
13. Le 25 mars, [es traites instituant ia Commu-
naute Econom.ique Europeenne et la Commu-
naute Atomique Europeenne ont ete signes a 
Rome. Ces ·Communautes auront besoin de cen-
112 
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taines de fonc'tionnaires. En outre, cer'taines pro-
positions ont ere faites d'un~ifier toutes les Assem-
tblees (ou meme de ,creer une Assembil.ee At!lan-
tique), dotees d'une adm'inistration parlemen-
taire unique. Si oos projets se realisa.ient, les an-
ciens accol"ds, negooies entre 1948 et 1951, atccor-
doo't Fi:mmunite d'impots aux fonetionnaires eu-
ropeens deviendralient caducs. De nouveaux 
accords devront etre conclus. 
14. Vu !'incidence de ces faits nouveaux sur nos 
efforts en vue d'etJablir une fonction publique 
europeenne effieace, il ·est d'un,e importance 
ca]Yitaz.e que l.es gouvernememts s'attaquent a 
l'ensemble du probleme. Ils doivent, a cette fin, 
recevoir des indications des Assemblees envers 
lesquel'les ils sont responsables, et notJamment des 
AssemMees europeennes. L'attitude des gouver-
nements a l'egarrd de ces problemes dans le passe 
a trop souvent eu rtendance a refleter ~es vues 
personneUes des fonctionnaires des Ministeres 
des Fin•ances. Cette si'tuation ne peut &e prolon-
ger, car il ne s'agit plus de details administra-
tifs, mais bien d'une question de principe inte-
resSan.t l'avenir d'une Europe unie. 
15. Une fois ces roots ecrits, votre Rapporteur a 
songe qu'ii etait peut-etre a:lle trop loin. Mais 
est-ce vrai, au fond ? Si, en tant que Deputes, 
nous avons toujours nos responsa:bilites na;tiona-
les, il s'ensuit que les Assemblees europeennes ne 
peuvent se reunir que rarement. Dans l'inter-
valle qui separe les sessions, lbien des choses de.. 
pendent nOOess!airement des capacites, du devoue-
ment et de la fidelite europeenne plut.Ot que 
na:tionale de nos fonctionnaires europeoos. Dans 
l'interet de l'Europe, devraient se trouver dans 
leurs rangs les jeu:nes les mieu.x doues de notre 
Continent. En pratique, que se passe-t-il ? Les 
conditions d'emploi dans les services europeens 
- manque de secu:rite, absenc-e de droit a la pen-
sion, sa!laires inferieurs a ceux des fonctionn!aires 
nationaux - auxque1les vient s'ajouter le senti-
ment d'impuissance de ceux qui travaillent pour 
des OI1g'an.isations dont le pouvoir executif est 
Iimite et qui n'ont pas de stl'UICture de comman-
dement teHes que eetles que oontrolent les fonc-
tionnaires nationaux, font que nos jeunes gens 
et nos jeunes femmes les mieux doues preferent 
aetuellement entrer dans leurs administrations 
nationail.es. Du fait que Ies fonctionn·aires natio-
naux et les fonctionn-aires europeens sont egatle-
ment indispensables, i1 ne faut pas faire trop 
pencher la balance en faveur de ces derniers ; 
m!ais la premiere place devrait etre reconnue a 
la fonction puiblique europeenne, compte tenu de 
l'importoo:ce plus grande reservee, dans l'avenir, 
vioo. Tha wl!l ultimattly inrv<J1.ve d«nteloping an 
unbiased system of writtea and orail entry 
e:tlm.ina.tion) with 8J!JPointments bein« tnade on 
th~ basis of abiity rather than nationality. 
Immediate proced1U'8 
16. Your Committee 91lgge8t8 that the .A88eln'bly 
prono111ree on. ·the texts on pages 30 to 32, and 
• 
that thereafter .th.e whdl.e In8ltlter be referred to 
the Working Party on the E'Urt)pean CiJvill Setr· 
vioo. MeaD!Whille, 88 the MiniSteriail proposa'le re. 
preserrt & simple juggling with figu:res, they 
shmrld not be applied to :the AMembly's 9taff bUt 
be ~onsiderOO. 88 a whole by the Oouneit 
Precedents 
17. The taxation prop088Jls worked out for the 
WiEU Ministerial staff in London were com· 
munieated. to N.A.T.O. It has •been repol'teld that 
N.A.T.O. has rejected them. 
• • 
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a son activitG, de la complexite plus grande du 
travail, et des eapacites plus hautes qu'elle exige 
en ee qui concerne la connaissance des l!a.ngues. 
Par cons6quenee, elle devradt offrir des condi. 
tions d'emplo'i meilleures que 1'administration 
nationale, afin de s'assurer la collaboration des 
elites. En fin de compte, il :faudrait instituer A 
cette fin un systeme implartial d'examens ecrits 
et oraux, les nominations ~tant fadtes en fonetion 
des ·aptitudes plutot que de la nationalite. 
Pr.ocedure immedUite 
16. Votre Commission propose que P.Assemblee 
se prononce sur les textes figurant aux pages 
• 
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30-32 et qu'ensuitte 1'ensemble du p:roibleme 6»it 
renvoye devant le Groupe de Travail. sur les 
fonctions publiques europliennes. Etant donne 
que les propositions mi.nisterielles ne sont en :&it 
qu'un jeu d•ecritures, elles ne Slllll:raient telles 
quEilles ~re appliquMJ. Elles doivent etre exami-
nees ·a nouveau par le CooseiL 
Precedent 
17. Le systeme d'impate propose pour le per-
sonnel ministliriel de l'U.E.O. A Londres a ete 
eommunique a l'O.T.A.N. qui l'aurait reje~. 
• * 
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Doeument 51 19th April, 1957 
Supplement to the Second Report 
to the Assembly of Westem European Union on the actiuities of the Council of W. E. U. 
Pattern of the United Kingdom Forcet~ stationed on the mainland of Europe 
1. After the Council had on sevel"';t'l occasions 
discussed certain general aspects of the prob'lem 
of Western defence (sec Second Report to the 
Assembly, Chapter II, paragraph 2), the repre-
sentwtive of the United Ki:ngdom made a state-
ment concerning the future pwttern of the Unit-
ed Kingdom f&ces on the Continent, at a meet-
ing heltl on 14th February, 1957. 
He exp'll:!Jin~ that, as had been foreshadowed, 
his Government intenlded to revise their defence 
pdlicy and 'to re-organise and re-shape their 
al"'Iled forces in such a way as to achieve a 
substam.tial reduction in the burden which de-
fence imposed on the United Kingdom economy. 
Such pllans 'WQUlld. affoot the United Kingdom 
rorces throughout the world, includ~ng t'he Bri-
tish forces 'On the Continmit, anld the Uni'bed 
Kingdom representative expll.tained in detail how 
his Government proposed to re-deploy 'and re-
duce the latter. He added that a siJini.'lar state-
ment was being made to the North Atlantic 
Council, whic'h shou'lld, nwturall.'ly, be consulted 
a:bout changes in forces assigned to S.AtCEUR. 
2. The staJtement was ma!de in conro:rniity with 
the procedure [aid down in .Article 6 of Protocol 
II on the Forces of Western European Union 
(see Appenldix, page 3). 
It was imp'1.1icit in their presentation of the 
proposals to the Council that the United King-
dom GoverD.'m.ent recogniseld that the forces 
which they proposed 'to maill'tain ac.tuall.'ly stat-
ioned on the Continent wou'ld n<rt in every 
respect have an. ' 'equiVIalent fighting oo.paclity'' 
in the sense of Article 6. 
3. As the CouncilJ. had, in aooort:lance with 
ArtJi.Jdle 6, to ta:ke itheir d'ecision in the knuwlletlge 
of the vileWS of the Supreme .Mlield Commander 
Europe, they requested N.A.T.O. to make 'these 
v:iews availlaMe to the WEU OouncilJ. as soon as 
posSible, in order to prepare the meeting of the 
Council of Ministers which would be held in 
IU 
London on 26th February, 1957. These views 
were in met before the Ministers at their meet-
ing. 
4. At this moot:Ji.:ng, the United Kingdom pro-
posa~s were introduced by the British FQ1'6ign 
Secretary, w'ho stressed the fact that the United 
K!ingdom was bearing a disproportionaJte defence 
bm'den. The other Ministers recognised the im-
portance of tthe arguments put forward by the 
British Forei·gn Sec·retlary, but drew attention 
to the consequences wh'iich the proposed redue-
t!ions migh't h.aJV~e in the pOlitica!l fielij and, 
in ac'C'Orll~e with the views ~ by 
S.A'CEUR, in 'the miHt8il'y field. 
They again emphasized tJhe hilrtorical impor-
tance of the dooision taken in 1954 by the Unit-
ed KingdOIIU Government to maintain certain 
forces on the Continent, a decision w'hieh had 
largely contributed to the conclusion of the 
P•aris Agreements. Moo of the reasons which had 
made this so important in 1954 were stilll v&id 
today anld shoulJ.d be taken fully into 8COOilll't 
befure any :liinal conclusions were reached. 
The Milllisrers felt tlhat the who'le proNem 
shou'lld be studied further, both by their Govern-
ments and by N.A.T.O., and they agreed that 
the examination shou'ld be continued at a further 
meeting of the WEU Council. 
5. The d~scussions were continued at a meeting 
held in London on 18t'h March, 1957, and the 
conclusions reached by the Ministers were as 
follows: 
The Council ,recognised that the prob'lems fuc-
ing the United Kingdom were, in fact, common 
to rull members of the Alliance and that these 
common proMems calJJleid for a common solution 
within N.A.T.O. The seven Governments there-
fore ·agreed to reoommend to the North A1!l.'antic 
Council th'alt they study urgently the proposa:ls 
made by the Gel"'Ilan Cham.cellor for a u~ 
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Supplement au deuxieme rapport 
d l'AS8emblee de l'Union de l'Europe Occidentale sur les activites du Conseil de l'U.E. 0. 
Composition des force~~ da Ro1f1ame· Uni stationnees sur le continent europeen 
l. Le ConseiiJ. ayant examine a p!l.usieurs re-
prises certains aspects generaux du probleme de 
1a defense occildentale (cf. deuxieme ·rapport a 
l'Assemblee, chapitre II, 2), IJ.e represen:trant du 
Royaume-Uni a falit, lors de ~a reunion du 14 fe-
vrier 1957, une declaration relative a la compo-
sition future des forces du Royauane-Uni sur le 
continent. 
]l a txplique que son gouvernement, coonme il 
11availt fait pressentir, se pl'Oiposait de revoir sa 
politique de ldefense, de reorganiser et de rema-
nier ses forces 81l'Illees, de fac;on a a!llleger sensi-
Mement 1a charge que 1a defense impose a ['eco-
nomie britann'ique. 
Ces plans rauraient des repercussions sur les 
forces britanniques daJDS le monde en'tier, y 
eompris les forces britanniques sur :le continent 
et le representant du RoyaUJme-Uni a ·e~1ique en 
detail comment son gouvernement se proposait 
de redeployer et de reduire ces ·dernieres. Il a 
ajoute qu'une declaration anallogue ·etait :flaite au 
OonseiiJ. de l'AtJlani'ique Norid ·qui devait ev'idem-
ment etre consudte au sujet Idle mold:ifroations aux 
forces assignees au S.A'CEUR. 
2. Cette dee~l~amtion a ete fuite conformement 
a Ja procedUJre p.revue par l'artJicle 6 du Proto-
cole no II sur les forces de l'Union de IJ.'Europe 
Oooildentaie (C!.f. annexe page 3). 
Du fait de la presentation de ses propositions 
au Conseil, le gouvernement du Royamne-Un:i 
a implicitement reconnu que les forces qu'ill se 
proposa1't de maintenir effootivement sur le 
continent n'auraient pas a tous egards une 
« puissance de oombat equivalJente » au sens de 
!'article 6. 
3. Le Oonseii devant prendre sa decision, 
conformemen't a IJ.'articiJ.e 6, en pleine connais-
sa;nce du point de vue ldu Commandant Supreme 
des Forces .MlliOOs en Europe, a demande a 
l'O.T.AN. de lui faire coD.Illaitr·e des que pos-
sible ce p•oint de vue, afin de preparer 'l'a reu-
nion du !Conse'ill des Mmistres qui serait 'tenue 
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a Londres le 26 fevrier 1957. Les Ministres 
avaient rec;u communi-cation de !'avis de SA-
CEUR avant }a reunion. 
4. A eette reunion, les propositions britanni-
ques ont ete presentees par le MiniStre bntan-
nique des Affuires Etrangeres qui a soU'l'igne que 
les charges d~ defunse assumees par le Royaume-
Uni etaient e:lroessives. Les autres Ministres ont 
recOil'Ilu le poids des arguments soutenus par ie 
Ministre des Afiadres Etrangeres britannique, 
mais ils oo.t souHgne IJ.es consequences que !J.es 
reductions env'isagees pourraient avoir tan't ldans 
le domaine pollitique et, d'apres iJ.es vues expri-
mees par SACEUR, dans IJ.'El id'omaine militaire. 
Ils ont dnsime une fois de plus sur !'impor-
tance historique de la !decision prise paT le gou-
vernement du RoY'aume-Uni en 1954, de main-
tenir certJruines forces sur le continent ; cette 
decision availt aargement con'trlbue a la conc1u-
sion Ides Accords de Paris. La piJ.upart (ies raJi-
sons qui avaient paru si importantes en 1954 
eta:ient eDJCOre valrablles raujourd ~ui et i1 faHait 
en teniT p1einement compte avant de prendre 
toute decision definitive. 
Les Ministres ont estime que leurs gouvenm-
ments, aussi 'bien que IJ.'O.T.A.N., devaient pour-
suivre l'etud'El de l'ensem:ble du probleme; et ils 
sont convenus de eontinuer 1eurs dMibe'rations 
lors d'une prochaine reunioo du •Consei[ de 
l'Union de i'Europe Occidentale. 
5. ·Les discussions ant ete poursuivies IJ.ors d'une 
reunion tenue a Londres le 18 m8ll'S 1957 ; les 
1\finistres sont parvenus aux conclusions ci-
ap.res: 
Le Conse:ill. a reoonnu que les probiJ.emes aux-
quels le Royraunne-Uni devrait faire face etaient, 
en fait, communs a tous les membi<es de l'.Atl-
Hance et que ces problemes communs appe18Jient 
une solution comunune au sein de FO.T.A.N. Les 
sept gouvernements sont donJC convenus de re-
commander •au ConseiiJ. de l'Atlant'ique Nord 
d'etuldier d'urgence les propositions faites paT le 
DOCUMENT 51 
overdl review of the resources of the Alliance 
covering: 
(a) milllitJary requirements and defence ai!ms; 
(b) relationship between conventionaiJ. and 
atomic forces and weapons; 
(c) r~lationship between modern armaments 
and economic am:d financiaU resources; 
(d) common produetion of modern weapons; 
(e) oommon solution of curreney problems 
ariSing :llrom the stationing of troops in other 
Membe!r StaJtes. 
The United Kingdom Government, pending 
the resu.:J.t of this review by N.A.T.O., would 
carry out that part of their ·plans which related 
to the FinanciaJl Yem- 1957-1958, as amendeld 
to take into aJcoount the views expressed by 
SA!CEUR. 
• 
This woulld mean a reduction of the Briltish 
f<Jl"'OS in ~rmarny by 13,500 men, 00: whi~h the 
vast majority will!l. be aJdmin'istrative anld anti-
ai'l"Cmft units. As a resuiJ.t t'he overal~ percentage 
of fighting units necessary in Germany wouiJ.d 
be increased. 
The four-divisional pattern would be main-
taine'd.. 
During the same period, the aircraft of the 
Second TootiCIWl Air Force would be 1reduee'd. to 
about hall!f their present nurn'ber, but iliis wou11d 
be ·compensat!eld by providing some of the squad-
rons with atomiiC weapons. 
The Ministers agreed th·at ·any further dooi.siorn 
on tJhis subj'OOt W'O'Ulltl onJy be taken :iJn October 
1957, after mew discussions in W.E.U. in con-
formity w1th Article 6 of Protocol II of the 
Paris Agreements an1d in the ligh't of the above-
men'tlioned review . 
• • 
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Chamelier de la RepuHlique f&leraJle ~latives A 
un •nouv61. exa.men d'ensemble des ressources de 
l'Ali!ance qui porterait sur Jes aspects ci-apres : 
(a) iJ.es besoins militaires et les dbjec'ti'fs de 
la d6fense; 
(b) les rapportls entre les M'lll.es de type C'laEI-
sique et aes armes atomiquu; et les foroos dotOOs 
de ces al'lllles ~es ; 
(c) les rapports entre 1es amnements modernes 
et ies ressources ooonomiques et fimmciffi-es ; 
(a) la produ'Cti.on en comm.un d ''81l"mes mo-
demes; 
(e) la solutiJOn en oommun des problemes mo-
netaires sou1eves par le stationnement de troupes 
dans d'autres Eta1s membres. 
Le gouvernement du RoY'aume-Uni, en atten-
dant les resu.1tats de eet examen A l'O.T.A.N., 
executerait ia p:artie de ses piJJans qui se rapporte 
A l'exercice 1957/58, BJJD.endee pour tenir compte 
des vues exprimees par le SACEUR. 
• 
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Ceci signifierait uoo rMuction des forces du 
Royaume-Uni en .Alqem.agne de 13.500 hommes 
don:t la grande majorite serait oomposee de 
troupes c'hargees de foncrloris ·aidminiStrati'ves, de 
la defense anti-aerierme, de tclie sorte que le 
pourcentage Ides unit& coonbatt'&ntes restant en 
.A'l!l~magllie par rapport au totaJl de ees fol"'O!!, 
serait augmen~. 
La structure a quatre divisions sera.it main-
tenue. 
Pend81Ilt la meme periorde, 'la deuxieme . force 
aerienne tactique serait ramenee A environ la 
moitie de son importance actrie1J.e; mais, en com-
pensation, eertaines des e96adriJllles sera'ieht ·do-
tees d'armem~Ii'ts atomrques. 
Les Ministres ont eonvenu que toute autre de· 
oision en cette matiere ne poorrait etre prise 
qu'en octoJbre 1957, A la suite de nouveaux echan-
ges !de vues a 1 'U.E.O., oonformement A l'ar-
ficle 6 du Protooolle no II des Acoords de Paris et 





Article 6 of Protocol H on tlae foreee of Weetern Earopean Union 
''Her Majesty the Queen of the United King-
dom of Groot Br'i'tadn and Northern Ireland wiill 
continue to main'talin. on the mainland of Europe, 
including Germany, the effecti'Ve strength of the 
United Kingdom forces which are now assigned 
to the Supreme Mlied Commander Europe, that 
is to say, four di'Visions and the Seoonkl Tactica:l 
Air Force, or such other forces as the Supreme 
Alii£ Commander Europe, regad'ds M having 
equivalent fighting capacity. She undertakes not 
to withdraw thftle furees agaimt the wiiifu.es of the 
majority of the High Contracting Parties who 
shoUJlij take their dooision in the know9.edge of 
the views of the Supreme .Allflied COIIlllriwnder 
• 
Europe. This undertak!i:ng shd not, however, 
bind her in ~e event of an acute overseas emer-
gency. If the maintenance of the United King-
dom forces on the mainland of Europe throws 
at any time too greaJt a stra'in on the external 
fin:ances of the UniteJd Kingdom, She d, 
through Her Government in the United Kin·g-
dom of Great Britain and Northern I:nhnd, in-
vite the North Atlantic Council to review the fi-
nanciall conditions on which the United IGng-





Article 6 flu Protoeole H sur le• forces de I'Unlon de l'Europe Ocddentale 
«Sa Majeste ·la Rcine ldu Royaume-Uni de 
Gmnlde-Bre'tagne et de l'II1lanlde du Nord oonti-
nuera a ma!intenir sur [e Continent europeen, y 
compris l'A'l:lemagne, la puBnce effective des 
forees briuanniques ootuel'l.ement affectees au 
Commandant Sutpreme des Forces .A!l'lio008 en 
Europe, c'est-a-dire quatre aiVIisions, 1a deu-
xieme force aerienlll.'e tactique, ou routes forces 
que 'le Commandant Supreme des Forces .Ailll.iees 
en Europe .estimel"ait repr&enter une puissance 
de combat equivallente. Elle s'engage A ne pas 
retirer oos forces contre le d~ de 1a majorite 
des Hautes Parties Contl"8JC'tantes, ,qu'i ·auraient 
A prendre leur dOOision en p!ei:ne coo.n!aissan.ee 
• 
du point de vue du Oommand:ant Supreme des 
Forces AHiees en Europe. E'IUe ne sera .tout.e-
fois pas tenue par cet engagemenJt dans le cas 
d'une crise grave outre-mer. Si le ma:intim des 
forces britanniques sur 'le Continent europeen 
fait peser, A quclque moment que ce sdit, un~ 
charge trop lourde sur les .finances exter'ieures du 
Royaume-Uni, elle priera le Conseil de l'Orga-
nisation du Traite de a'Atfllantique Nord, par 
l'interm~iiaire du Gouvernement du Royaume-
Uni de Granae-Bretagne et d'II1lande du Nord, 




Document 52 4th May, 1957 
Communication to the Assembly from 
the Consultative Assembly of the Council of Europe 
Request for an Opinion on nuclear and thermonuclear explosions 
CONSULTATIVE ASSEMBLY 
of the 
COUNCIL OF EURQPE 
The President 
Strasbourg, 4th May, 1957 
Sir, 
Under the terms of an Order adopted by the 
Consultative Assemffly of the Counci1 of Europe 
th'is morn'ing, I beg to inform you of the fo'llow-
ing tlocuments: 
1. Recommendation of the Assembly No. 140; 
2. An Amendment to 'this Recommendation 
(.Amenldment No. 1 to Document 677), on 
which the Assem'My deemed to adjourn dis-
cussion. 
In accordance with the Ortier I refer to above, 
I should be grateful if the Assembly of W .E.U. 
wou!l.d give an opinion on the two documents in 
question. 
I have the honour to be, 
Sir, Your obedient Servant, 
Monsieur Ernest PEZET, 
President a.i. 




Recommendation 140 (1957) I 
on nuclear and thermonuclear teat exploeiona 
The Assembly, 
Considering the widespread concern caused 
among the pulbllic by continued nuclear testing 
which may increase world radiation to levels 
that might be harmful from the mediool and 
bidlogica1 'POint of view, 
Urges t!hat the current negotiations for a 
comprehensive disarmament agreement 'includ-
i·ng nuclear and thermonuc'lear weapons and 
providing watertight measures of policing 
sh~ulO. he pursued with the uttmost vigour; 
Expresses the hope that the atomic Powers 
Wi:H reach agreement quickily on the suspension 
of nuclear tests; 
Recommends to the Committee of Ministers 
that they shouJJd ca!ll a meeting at once of dis-
tinguished scientists to report urgently on the 
nature and importance of radiation 'hazards 
likely to result from continued testing of 
nuclear and thermonuciJ.ear explosive devices; 
this report to 1be made puMic immediately. 
1. This Recommendation was adopted by the Assem-
bly at its 9th Sitting, on 9th May 1957 (see Doe. 677 
presented by the Political Committee). 
4 mai 1957 
Communication adressee d l'Assemblee 
par l'Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe 
Demancle cl'avis relative aux explosions nuclealres et thermonucleairea 
ASSEMBLEE CONSULTATIVE 
du 
CON8EIL DE L'EUROPE 
Le Presitdent 
Strasbourg, le 4 mai 1957 
Monsieur [e President, 
En vertu d'une !directive adoptee ce matin 
par r.Assem.b'Iee Consultative du ConseB de ['Eu-
rope, j'ai l'honneur de vous communiquer, ci-
inclus, [e texte : 
1. tde 1a Recommandation de l'Assemblee 
n° 140; 
2. d'un Amendement a cette Recommandation 
(Amendement no 1 au Document 677), dont 
~ 'AssemlJlee a decide d'ajourner i'examen. 
Conformement a la directive precitee, je serais 
reconnaissant a l'Assemblee de l'U.E.O. de bien 
vouloir donner son avis sur les deux documents 
qui precedent. 
Je vous prie d'agreer, Monsieur [e President, 
!'assurance de ma haute consideration. 
Monsieur Ernest PEZET, 
President a.i. 




Recommandation 140 (1957) 1 
relatiue aux explosions 
nucleaires et thermonucleaires 
L'Assemblee, 
Prenant en consideration !'inquietude . tres 
repandue que provoque dans !'opinion publique 
la poursuite des experiences atomiques qui pour-
rait porter 1a ra1dioactivite de !'atmosphere a un 
niveau dangereux du point de vue med'icalJ. et 
biologique, 
Insiste pour qu~ ies negociations en cours en 
vue· d'un accord general sur le desarmement, 
englobant les armes nucleaires et thermonueleai-
res et prevoyant des mesures de contr&le sans 
fissure, soient poursuivies avec 1a plus grande 
energie; 
Forme le vreu que les puissances atomiques 
parviennen:t rapidement a un accord sur ~a sus-
pension d~s explosions ; 
Recommande au Comite des Ministres de 
convoquer des a present une conference de sa-
vants eminents, qui serait chargee d'etablir d'ur-
gence un rapport sur la nature et i'importance 
du risque des radiations pouvant resul'ter de la 
poursuite des essais d'engins explosifs nuCJ.eaires 
et thermonucleaires, rapport qui devra etre 
immed:iatement rendu public. 
1. Cette recommandation a ate adoptee par l'.Aasem-
blee au cours de sa 98 seance, le 4 mai 19117 (voir Doe. 6'1'7, 
presente par la Commission politique). 
Decmnent 52 4th May, 1957 
Amendment to Doe. 677 of the Consultative Assembly 
AMENDMENT No. 1 
to the Report on the policy of the Council of Europe in the light of recent developments 
in the international situation 
propoaed by Mr. Edwaru 
(a) In the draft Recommenda#on on nuclear 
and thenno-nuclear test exp1osions, iast rpara-
gra.ph to ibe amended to read: 
"Recommends to the Committee of Ministers: 
1. That they should cahl a meeting at once of 
distinguished scientists to report urgently on the 
·nature and importanee of radiation hazards 
likely to result from continued testing of nuclear 
and thermonuclear expilosi'Ve de'Vices; 'this report 
to be made public immediately; 
2. That they urgently eaU upon a1'1. the atomic 
Powers immediatelly to make effective proposwls 
for the control and Hmitation of 11hermonuclear 
test explosions as a first step towards their pro-
* 
hibition by international agreement, meanwhfte 
postponing further tests for a limited period, so 
that the response to these proposals may first 
be considered.'' 
(b) Aldd a new Draft Order as fo.H.ows: 
''The Assembly instructs the PTesident to 
bring this Recommendation immediately to the 
knowledge of the Member Governments of the 
Council of Europe and allso to the Governments 




noeu..-t 52 4 .... 1957 
Amendement au Doe. 677 de I' Assemhlee Consultative 
AMENDEMENT N° 1 
au. rapport sur la politique du Conseil de I 'Europe a la lumiere des recent• developpe-
menta de la situation mondiale 
praente par M. Bdwa,.. 
(a) Dans [e projet de reeomma.ndation sur 1es 
explosions nucl'Mires et thennonudleaires, rediger 
le dispositif eomme suit : 
« Reoommande au Comi~ des Ministres : 
1. de eonvoquer tles a present une conference 
de savants eminents charges ~.'etaMir d'urgence 
un rapport sur ia nature et 1 'importance du 
risque des radiations pouvant resu[ter de ~a 
,poursuite des essais d'engins explosifs nuc!J.eaires 
et thennonuc1eaires, rapport qui devra etre 
imml!Jdiatement rendu puMic ; 
2. d'inviter inStamment tou'tes ies puissances 
atomiques a presenter immediatement 'tles pro-
positions efficaces en vue du controle et de la 
limitation des exp'l.osions thermonucl.eaires expe-
• 
rimentales A titre de premier pas vers leur inter-
diction par voie d'accord international, et a sus-
pendre entre temps toutes ies experiences pen-
dant une periode d'une dur'OO iimitee, afin que 
les reactions a ces propositions puissent d'a;bord 
etre ex8mninees.~ 
(b) Ajouter un nouveau projet de directive 
redige oomme suit : 
« L'AssembltOO charge son President de porter 
cette recomma.ndation immediatement a ila con-
naissance des gouvernements mem!bres du Conseiil 
de i'Europe ainsi que du Gouvernement des 
Etats-Unis et de i'Union Sovietique. ~ 
Signe: EnwAR,Ds . 
• • 
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DeewaeatSS 6tla Hay, 1917 
MOTION TO DISAGREE 
to the content of the Supplement to the Second Annual Report of the Council 
preNnted by M. Van Remoortel ancf a n•mber of 1da eolleGgua 
The Assemb'ly, 
Having examined the SlliPP'lem.ent 'to rthe Se-
cond Report of the Council eoncel'llling the com-
positioo. of the United Kingdom Forces stationed 
on the Continent of Emope; 
ConSidering that this Supp'lement does not 
contain the detailed explan:&!tion, whie'h the As-
sembly has the right to expect, of the reasons 
that have led the Council to approve the with-
drawal of a part of the British forces from the 
Continent; 
Considering that the Couneill. gave its ap-
provail before 1Jhe consequences of the reduction 
in 'the BritiSh 'forces had been suffieientlly stud-
ied, aLD.d without ad~ualtely taking into a.coount 
the provisions of Ar-ticle 6 of Protocol II of the 
amended BTuss~s Treaty ; 
Expressing its deep concem at the fact that 
European seoority is weakened by reducing de-
fence forces which are a:lreatdy inadequate; 
J)isa~rrees to the content of the Supplement to the Second Annual Report of the Coataeil, 
and refers it back to be re-examined and a new report made to the Assembly. 
Signed: VAN REMOORTEL, TEITGEN, DE MEN-
THON, LEGENDRE, VAN DER. GoES VAN NATERS, 
GoEDHART, MARaUE, CoRNIGLION ... MoLINIER, FENs, 
TEMPLE, BoHY, SANTERo. 
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6 mai 1957 
MOTION DE DDAPPROBA TION 
du supplement au Deu:dtme Rapport Annael da Conseil 
,.....,.. Jtfllr M. Van Remoortel et ,plDfeaN u aea celliguee 
L'.Assemblee, 
Ayant examin~ 1le Supplemenit au deuxieme 
rapport annuel du Conseift, relatiif A ~a compo-
sition des forces du Royaume-Uni staiionnees 
sur le continent europeen; 
Consi'derant que ce SupplemeJllt ne coniieni 
pas le resume wpprofonldi, que l'.Assemi!Jlee est 
en droit d'attell'dre, des raisons qui ont amen.e 
le Conseil a approuver le retrait d'une partie 
des forces britanniqu~ du Continent ; 
Considerant que le Conseil a donne son ap-
probation avant que les consequences de la re-
duetion des iroupes britanniqrues n'aieJllt ete suf-
f!isamment etudi~, et sans tenir SU:ffisamment 
compte de :J.'Ar:ticle 6 du Protooole II du Traite 
de Bruxe'l'les amende et modifie ; 
MarquanJt sa profonde inquietude devant le 
fait que IJ.e sOOurite eu:ropeenne est affai'IJlie par 
la lieduetion d'UIIl « bou~lier » deja insu:ffisa.nt; 
Desapprouve le contena da Supplement au Deuxiime Rapport Annuel da Conseil, le rea-
voie aux &os de reexamen et de noaveau rapport a I' Assemblee. 
16 
Signe: V AN REMooRTEL, TEITGEN, DE MEN-
THON, LEGENDRE, vAN DERo GoES VAN NATERs, 
GoEDHART, MARGUE, 'CORNIGLION-MoLINIER, FENs, 
TEMPLE, BoHY, SANTERo. 
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Document 53 7th May, 1957 
Amendment No. 1 Revised 
MOTION TO DISAGREE 
to the content of the Supplement to the Second Annual Report of the Council 
presented by M. V an Remoortel and a number of his colleagues 
Amendment No. 1 
preaented by M. Van Cauwelaert 
In tlhe last paragrlllp'h of the Motion, 1eave out 
the words: ''Disagrees to'' and insert the words: 
''Considers insufficient''. 
Document 53 
Amendment No. 2 
Signed : V AN CAUWELAERT 
7th May, 1957 
MOTION TO DISAGREE 
to the content of the Supplement to the Second Annual Report of the Council 
presented by M. Van Remoortel and a number of his colleagues 
Amendment No. 2 
preaented by M. Struye 
1. In the ti1lle, delete the ords: "to dis-
agree". 
2. In the text of the Motion, de'lete the two 
paragra'Phs (from: "!Considering that tJhe Coun-
cil ... '' to end of next paragraph: '' ... forces 
which are ailTeady inadequa.te"; 
Explanatory Note 
The text of the Motion iends itse1f to various 
interpretations. 
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Some may consider that it implies a condemn-
ation of British policy on the question of ar-
maments. Otili.ers beiieve that 'it simp1y expresses 
regret at the insufficiency of documentation 
placed at the disposwl of the .Asseml:ty. If the 
second interpretation is correct it wouid be 
'logical to omit the two pa:ragraphs specified 
a'bove in tlb.e Motion. 
Signed : STRUYE 
Doeameat 53 
Amendement No 1 
MOTION DE D£5APPROBATION 
du Suppl,meat au Deuzieme Rapport Annuel du Conaen 
presentee par M. Vaa Remoortel et plusieurs de sea colle1uea 
Amendement No 1 
praente par M. Van CIIIIU1elaert 
7 mal 1957 
Dans le dernier ·a'liillea de la motion, remplaeer 
le mot : « desapprouve :., par 1es mots : « estime 
insuffisant :. . Signe: VAN CAUWELAERT 
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Amendement No 2 
7 mai 1957 
MOTION DE Dt.SAPPROBATION 
du Supplement au Deuzieme Rapport Annuel du Consen 
presentee par M. Van Remoortel et plusieurs de sea colle1uea 
Amendement No 2 
pruente par M. Struye 
1 o Dans Fintituie, sllip'prianer Jes mots : « d'e 
'desapprobation ». 
2° Dans ~e texte, supprimer les deux derniers 
consideranll:s (dapuis : « Considerantt que le 
Oonscil a dorme ... :. jusqu'a : « ... bou~'li'Ell' » deja 
insruf'fisant). 
Expose des motifs: 
Le texte de ia motion prete a interpretations 
divergentes. Certains pourraient y voir une 
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condiiJJllD.ation de 'la poUtique britannique en ma-
tiere d'armement. D'autres considerent qu'ellle 
tend uniquement a regre'tter J'insuffisance de ~a 
documentation mise a l}a disposition de i'Assem-
b'lee. Si cette seconde intevpi"etation e8t ade-
quate, :il est IJ.ogique de su.pprimer les deux der-
niers oonsiderants de [a motion. 
Signe : STRUYE 
~53 
Amendment No. 3 
MOTION TO DISAGREE 
7th May, 1957 
to the content of the Supplement to the Secoad Anaul Report of the Council 
preaentecl br M. Van Remoortel ancl a aumMr of laia colleqaea 
Leave out the paragraph beg:inning: 
Amendment No. 3 
,....ntecf fly Mr. lla7 




Amendement No 3 
MOTION DE D!SAPPROBATION 
du Supplement au Deusieme Rapport Annuel du ConseU 
presentee par M. Van Remoortel et plusieurs de sea collegues 
Supprimer l'allinea commen~ant par : 
Amendement No 3 
preaente par M. Hay 
« Marquant sa profonde inquietude ... » 
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7 mai 1957 
Bigne: HAY 
Doeament 54 7th May, 1957 
CONSIDERATION OF THE SECOND ANNUAL REPORT OF THE COUNCIL 
Draft Replies to Chapten VI and VB relatin1 
to cultural and social activities 
Opinion of the Consultative Assembly of the Council of Europe - Resolution 118 (1951) 
My dear President, 
You hwve been kind enough to send me the 
dralft RePlY on '1Jhe Cultural and 'Social Chapters 
of the Annual Reptol't of 'the CoUJD.cil of W.E.U. 
drawn up by the Generai Affairs Colnmittee. 
In accordance wiltlh rthe joint Resolution passeld 
by the Bureaux of the two .AsseiJllblies, the Con-
sui:tative .A.ssernlbly in the course of to-day's 
sitting (tenth Sitting of the 'Session) adopted an 
Opinion on ;the text produced by the .Assembly 
of W.E.U. based on the report of its CU'lturail 
and Social Committees, Doe. 656. 
Document.a 37, (3 and '' (1957). 
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S,trasbourg, 4th May, 1957 
I have the honour to send you herewith this 
Opinion, which is contained in Resolution 128. 
I remain, my dear President, 
Yours sincerely, 
Signed : Femand DEHOUSSE 
Monsieur Ernest PEZET, 
Presiijent Of the As:~embly of W.E.U., 
StraSbourg. 
Document M 7 mai 1957 
EXAMEN DU DEUXI£ME RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL 
Projeta de repoaae auz chapitre1 VI et VD relatifa au activitea 
cultureUe~ et au activitea ea matiere aociale 
Auis de l'Assemblee Corgultatiue du Co•eil de l'Europe, Reaolution 128 (1957) 
Assemblee Consll1ltative 
du 
Conseill de l'Europe 
LE P.RESIDENT 
Monsiem 1e PresidenJt, 
Vous a:vez bien vou:lu me communiquer le 
pro jet de <reponse que ia commission des Mfaires 
Gen1eraies de 1'AssembMe de rU.E.O. a prepare 
aux chwpitres cu1!turel et soci811 du Rapport 
annucl. du Conseil de ~'U.E.O. 
Oonformement a la Resdlution conjointe des 
Bureaux des deux Assemblees, l'.Assemblee 
Consultative a, sur le r8ipport de ses commis-
sions cullture11e et sooiale, Doe. 656, adopte un 
a'Vis sur le texte de l'Assemblee 'de 1'U.E.O., au 
cours de sa seamce de ce jour (lOe seance de la 
9- session). 
Documents 37, 43 et 44 (1957). 
122 
StrasbO'Urg, le 4 mai 1957 
J'ai 1 ~onneur de vous tr8JllSmetJtre ci-joint cet 
&vis qui faiit ~'o:bjet 'de ia Resolution 128. 
VeuiDez agreer, Monsieur le President, l'assu-
ra:nce de ma haute consi'<Mration.. 
Signe : Fernand DEHOUSSE 
Monsieur Ernest PEZET, 
President de l'.AssemMee de l'U.E.O., 
Strasbourg. 
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Raolution 128 (1957) of the Consultatiue Assembly 
of the Council of Europe 
(adopted at ita 10th Sitting, 4th May, 1961) 
Gluing an Opinion, on the dru(t Reply of the General Affairs Cefmmfttee of W. E. V. to the Social and 
Cultural Chapters of the Second Annual Report of the Council of W. E. U. to the WEV Asaembly 
A.. Social Questions 
1. In aJccordance wilbh the Joint Resolution 
adopted on 12th January, 1957, lby the Bureaux 
of tJhe Consultative Assem:biy and the WEU 
Assemb1y concerning oo~la:boration between the 
two .AssemlbHes in cu1turn1 and social matters, 
the OonsulltaJt'ive .Assemfbily has considered the 
draft Reptly of the Genera:! Affairs Committee 
is to submit to the WEiU .AssemiMy. 
Report which the Councill oi that organization 
is to submitt to t'he WEU .AssemWy. 
2. With regard tto social questions, the Assem-
bly notes tJhat the following are among the items 
p!laced on the WEU agenda: 
(a) Public hea:lth; 
(b) Drafting of a European Convention on 
Socia:l SecU!rity; 
(c) MllllllpOWer mob:i!J.'ity; 
(d) Vocational training; 
(e) Application of I.L.O. Conventions, Re-
commendations and Resolutions; 
(f) Problem of a European Socia\1. Chai'iter; 
{tg) Hal'IIllonization of legiSlation concern-
ing atomic protection. 
The A!lrem'bly draws the attention of the com-
petent ol'lg81llS of W.E.U. to the fact that Items 
(a), ~b), (c), {Id), (e) and (f) have already been 
the subject of carefUl study, am.rd indeed of deci-
Sions, not only by the Counci:l of Europe i'tsel'f, 
but &so by other orga:nizattions, suc'h as 0 .E .E .C., 
the I.L.O., the E.C.S.C., etc. 
As fur Item (g), it is likely, of course, to come 
within the scope of EuraJtom. 
3. Tlhe Assembly therefore feels bound to ex-
press concern that severall. organizations shouid 
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be devoting ltiheir energies to the study of the 
same questions. 
This concern is increased 'by 'fue fa:ct that t'he 
Common Market Organization will shortly be 
required, in its turn, to deal with the same 
socia\1. questions. 
In these circumstances it is to be feared 'that 
there will11be an increasing degree of overlapping 
among these organizations in the social field. 
This dupllication, an overO:ap indeeld, on a multi-
lateral scale, wiil1 gradu:aJ1y lead to a state of 
confusion and thus not mere'ly impede progres:~ 
but bar tJhe way to European unification- the 
purpose for whic'h all~ these organizations were 
created. 
4. With speciaJl reference to sooiai security 
questions, the Consu'ltative .Assemiliy agre_!lS with 
the WEU Assemlbly that such questions will. 
assUlllle illlcreasing importaooe on the establish-
ment of the Common Market. 
It believes it would be most regrettable, how-
ever, if the work done by the Counci!l of Europe 
in this field, witt'h w'hi"<fu. 15 member countries 
are associated, shou!Td 'lapse owing to poor co-
ordineJtion among the various international bo-
dies, fo:l'lowing upon the inauguration of the 
Common Market whie'h it is the naturai task of 
the Counci'l of Europe to supplement and 
extend. 
5. As for manpower mobitlity problems, they 
could more easily be solived within the frame-
work of the 15 .Counci!l of Europe countries than 
within. a narrower compass. 
Here again, therefore, the Assembly would 
be sorry if tJhe work of the Counci of Europe 
were UllJ8,b'le to go forward smoothly and in 
'harnnony oith that of :the other organizaitions. 
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Resolution 128 (1957) de l'Assemblee Consultative 
du Conseil de l'Europe 
(adoptee le 4 mal 1961 au eours de sa 10• seance) 
portant auill sur le projet de reponse prepare par la commission des A.ffaires Generales de l'U. E. 0. aax 
chapitres social et culturel da deaxUme rapport annuel da Conseil de l'U.E. 0. cl J'A.ssemblee de l'U.E.O. 
A.. Questions sociales 
1. Conformement aux term.es de la resolution 
commune que 1es Bureaux de l'Asserubiee 
Consultative et de i'Assem!blee de l'U.E.O. ont 
adoptee le 12 janvier 1957, relative a la ooiiabo-
ration des deux Assem:blees en matieres cuUu-
relie et sociale, l'Assembiee Consultative a exa-
mine 1e texte du projet de reponse prepare par 
la oommission des Al£faires Generales de 
l'U.E.O. au ehapi'tre socia:l du ra!pport ammel 
que le Conseil. de i'U.E.O. presentera a l'Assem-
bloo de l'U.E.O. 
2. En ce qui concerne ~e domaine sooial, l'As-
semblee a note que !l.es points suirvoo!UJ figurent, 
entre autres, a 11orore du jour de rU.E.O. 
(a) Sa'll.te pulJli~ue; 
(b) Rffilaction d'une convention europeenne 
de securite sociale ; 
(c) Libre circulation de la main-d'reuvre; 
(d) Fol'IIll'81tion professionneNe ; 
(e) Application des conventions, recom-
mandations et resolutions de l'O.I.T.; 
(f) Prob'leme d'une Charte socirule euro-
peenne; 
(g) Harmonisation des tegislations de pro-
tection en matiere atomique. 
L'Assem'blee attire Fattention des organes 
competents de 'l 'U.E.O. sur 'le fait que les points 
(a), (ib), (c), (d), (e) et (f) ont dej'a fait l'objet 
d'etudes approfondies, voire m.eme de decisions, 
tant par ie Conseill. de l'Europe lui-m.&ne que 
par d'autres organisations te111es que ~'O.E.C.E., 
l'O.I.T., 'la C.E.C.A., et:Jc. 
Quant au point (g), il. sera evidemment sus-
ceptible d'en'trer dans le domaine de 1a compe-
tence de 1'EuraJtom.. 
3. C'est pourquoi :l'Assembloo estime qu'il est 
de son devoir d'exprimer les prioocupations que 
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lui cause le fait que plusieurs organisations 
consacrent 'leurs efforts a etudier les memes 
questions. 
Oes preoccU!pations SO'Ilt ag~.wv6es par le fait 
que, dans un proohe avenir, !'organisation du 
Marche Com.mun sera £orcement amenee a s'oc-
cuper, elle aussi, de questions socia1es. 
Dans ces conditions, il est a craindre que les 
act;ivites de tous ces diiiferents organismes diiJilS 
le domaine socia1. empietent de P'lus en p1us les 
un.es sur les autres. Ces dou'bles et meme mul-
tiples empilois aboutiront progressivement a une 
sorte d'etat anarehi'que qui non seu1ement genera 
le progres, mais 'bouchera 'la voie vers l'unifica-
tion de 1'Europe qui est i'objet pour iJ.equel 
toutes ces organisations ont ~ creees. 
4. En ce qui ooncerne plus particUI.ierement 
les questions de securite socia:le, l'Assem'blee 
Consultative, comme 1'Assemblee de l'U.E.O., 
estime qu'elles devientl·ront enoore p'l.us impor-
tantes lors de •l'etab1issement du Marche Com-
mun. 
Toutefois, e1ile pense qu'il serait facheux que 
l'action entreprise par IJ.e Conseil 'de i'Europe 
dans ce domaine, et q-ui ·associe quime pays 
membres, tom!be en desuetude du fait d'une mau-
vaise coordination entre iJ.es differents organis-
mes internationaux et par suite de l'ouverture du 
Marche Commun que le Consei'l de ['Euorope a 
tout naJturellement pour ttache de comp'leter et 
d'elargir. 
5. Quant aux probllemes des mouvements de la 
main-d'reuvre, ils pourront etre resoolus avec plus 
de fac:i:lite dans 'le cadre des quinze pays du 
ConseiiJ. de 1 'Europe que dans U!Il cadre plus 
etroit. 
C'est pourquoi i'As:sem:b'lee regretterait que, 
dans ce doonaillle ega!lement, i'ootion du Conseil. 
de l 'Europe ne puisse pas se develorpper en liai-
son harmonieuse avec celle des autres Ol"gani.sa-
tions. 
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6. On these grounds, and m view of the vital 
importance to the fultme of Europe of ensuring 
co-ordination betJween the vadous internationail. 
and intergovernmental organizations, t'he As-
sembly: 
(a) Stresses the gravity llind urgency of this 
problem and trusts that ttJhe Ministers 
wN~ give it their ful!l attention ; 
(b) Appea~s to a;ll parliamentllirians to seek 
ways and means of solving it; 
(c) •Considers that measures for improving 
tlhe present situation shou'ld include: 
(i) arrangements whereby observers 
from the secretariats of eooh of 
the two organizations may attend 
meetings df the social orgams of 
the other; 
(ii) the holding, w'henever deemed ap-
propriate, of joint meetings of 
t!he Socia!l Committees of the itwo 
organizations ; 
(iii) the organization of such a meeting 
with the minimU'm of delay, for 
the purpose of joint examination 
otf this Resolution ; 
(d) Hopes that, in accordance wittJh the 
spirit of co-operation showm by the 
adoption on 12tJh January, 1957, of the 
joint Resolution of the Bureaux of the 
. two organizations, .this serious probil.em 
may be solved in a manner consonant 
with the interests of European unity. 
B. Cultural Questions 
1. In accordance with tlhe terms of the Resolu-
tion adopted by the Bureaux otf the <Consu1tative 
Assembly and of the W .E. U. Assembly on 12th 
January, 1957, relating to co'llaboration between 
the 1two Assemlblies in cu!ltur811 and social mat-
ters, tihe Consultative A.sseml>ly has examined 
the text o.f the draJ£t Reply prepared by t'he 
General Affairs Committee of W.E.U. to the 
Cu'ltural Chapter of the Annuail Report of the 
Council of W.E.U. to the :WOEU Assembly. 
2. The Assembly is interested to 'learn of the 
varied activities of W.E.U. in the cultural field. 
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3. One S1lbject of particu'lar interest is the 
work of the PuWic .Administrastion Commilttee. 
The Assem:b1y considers thast this work of mak-
ing rcivill servants better aJcquainted with the 
aiCtivities ·and working met/hods of their cdl:lea-
gues in other member countries is very useful 
and <the Assemb'ly wishes it every suooess. Believ-
ing in its value the Assem'My wou:ld welcome the 
receipt of more detailed information a;bout the 
work that is being done in this fielld ramd won-
derswhether W.'E.U. would not be wiRing to send 
invitations to the Governments of countries 
which are meffilbers of the Council. of Europe 
but not of W.E.U. to par'tileipate in some of 
these activities. 
4. The Assembly was interested to 'learn more 
abouJt the work of !the Universities Oommittee 
foTiowing up on rtfue Conference held at Cam-
bridge in July, 1955. The fact tha,t Tepresent-
atives of univerSities in aiD Member Staites of 
the CouncN of Europe attended the Cambridge 
Conference organized lby W.E:U. and also par-
ticipate in the work of the Universitties Com-
mittee is, in a certain sense, a good example of 
co-opera,tion between t'he two organizatiom.s. The 
Assembly is glad to learn that representatives 
of universities in all fifteen countries wiU be 
invited to the nert Conference a:t Dijon in 1959. 
At the same ti'me, it is hoped 'that the ·Councii 
of Europe wi~'l be in some way associa,ted with 
the preparation of this Conference iiil order to 
emphasize the fact that its importance e~tends 
beyond that of the seven countries which are 
Members of W.E.U . 
5. The Assembly is gloo to note that certain 
cultura~ activities originally undertaken lby the 
Brussels TreaJty Organiza;tion have been trans-
ferred to the Counc~l of Europe and thus 
extended to 'the wider basis df tJhe fi:liten coun-
tries. It hopes thllit this precedent wiU be folilow-
ed in other appropriate cases. 
6. Nevertheless, as in tJhe clliSe of the sociai 
activities of W.E.U., the Assembly cannot re-
frain from drawing attention once more to the 
ovedaJpping of competence and the dooger of 
duplication of work !between the iwo organiza-
tions. In its Recootmendation 73 of July, 1955, 
it cal!Led upon the Governments to investigllite 
the different aspects of'tJhis question and it conti-
6. Dans ces conditions, F AssemMee, conside-
rant l'imtpor.tance vrtaie pour i'avenir de !l'Eu-
rope de :la coordination entre les differentes 
org81Ilisations internationa'les et intergou'Verne-
menta!les: 
(a) lnsiste et attire toute l'a'ttention des 
Ministres sur la gravite et Furgen~ de 
ce pro:bleme ; 
(b) Fait appe'l ·a tous :les parlementaires 
pom qu'ils recherc'hent les moyens de 
le resoudre ; 
(c) Propose, parmi ies mesures susceptibles 
d'aane1iorer [~tat des choses ootuel: 
(i) d'organiser une particitpaJtion re-
ciproque d'observateurs des Secre-
tariats des deux organisations aux 
reunions de 'leurs organismes so-
ciaux; 
(ii) de tenir, ~haque fois qu'il appa-
raiira utile, des Teunions oommu-
nes des commissions socia'les des 
deux organisations ; 
(iii) d'organiser, dans 1es pilus ibrefs 
delais possibles, une teHe reunion 
dont i 'ob jet seraitt d'examiner en 
CommUJll la presenrte resolution; 
('d) Formu'le l'espoir que, dans l'esprit de 
collaboration qui s'est num'i'feste par 
!'adoption, le 12 janvier 1957, de la 
resolution commune des Bureaux des 
deux organisations, une solution oonfor-
me aux interets de i'unitte europeenne 
pourra etre trouvee a ce grave pro-
Meme. 
B. Questiona culturella 
1. Conformement aux ternnes de 1a resolution 
que :le Bureau de l'.Assemblee Consultative et le 
Bureau de a'Assemblee de l'U.E.O. ont 18Jdopttee 
le 12 jaJllvier 1957 au sujet de [a cdl.laboTation 
entre :Ies deux Assemlblees dans [es d'ODlaines 
culture'l et sooia'l, IJ.'Assemb!lee Consultative a 
examine le texte du proje't de reponse de la 
commission des AffaiTes Generales de l'U.E.O. 
au chapitre culturel du rwppol't ·annueil du 
Consei'l de l'U.E.O. a !J.'Assemb'lee de l'U.E.O. 
2. L'Assembloee a pris connaissance a.vec interet 




3. La question des rtravaux du Comite de '!'Ad-
ministration pub'lique revet un intJeret particu-
lier. L'Assem!blee estime que ces travaux, qui 
visent a mieux faire rconnaitre aux fonction-
naires d 'un pays les activites et 'les methodes de 
travail de leurs collegues des autres pays mem-
bres, sont tres utHes et souhaite qu'i:ls soient 
couronnes de succes. Convaincue de leur valeur, 
l'Assemblee serait heureuse de recevoi!r des ren-
seignements plus detailias sur les travaux pour-
suivis dans ce domaine et se demande si 'l'U.E.O. 
ne serait pas disposee a inviter 'les gouverne-
ments des pays qui sont membres du OonseH de 
l'Europe, mais non de i'U.E.O., a particiP'er a 
certaines de ces activites. 
4. L'Assem•blee a pris note avec interet des 
informations SUJpp1Jementaires sur iJ.'acrt;ivite du 
Comite des Universites ,qui ont ete fournies a 
!'occasion de 1a conference tenue a Cambridge en 
jui'llet 1955. Le fait que des representants des 
universitas de tous ies Etats memlbres du Consei[ 
de 1 'Europ-e aient assiste a la Conference de 
Cambri•dge, organisee par iJ.'U.E.O., et qu'ills par-
ticipant egalement aux tmvaux du Comite des 
Universitas, consti'tue, en un certain sens, de la 
part des deux organisations, un bon exempie de 
cooperation. L'Assem'b'lee est heureuse d~appren­
dre que des representants des uni!Versites des 
quinze pays seront invites a [a proohaine confe-
rence, •qui se tiendra a Dijon en 1959. En meme 
temps, e!lie espere que le Conseil de l'Europe 
sera, d'une maniere ou d'une autre, associe a ~a 
preparation de cette conference : ainsi, ill appa-
raitra clairementt que l'ianportance de ceile-ci 
depasse le cadre des sept !pays mem'bres de 
l'U.E.O. 
5. L'Assemblee note avec satisfootion que cer-
taines activites cu1turelies tpTimitivement exer-
cees par i'Organisation du Traite de Bruxei:les 
out ere transferees au Conseil de !'Europe et 
qu'e:lles s'etendron't ainsi aux quinze pays, qui 
constituent une base pilus large. E'lle espere que 
ce precedent sera suivi dans d'autres cas, chaque 
fois que !'occasion se presentera. 
6. Toutefois, comme dans le cas des activittes 
sociales de 'l'U.E.O., i'Assemlblee estime devoir 
attirer une fois de plus l'attention sur iJ.es che-
vauchements de competence ~ sur le danger de 
doubles emplois entre ties deux organisations. 
Dans sa RooommandM.ion 73 de juilliet 1955, eile 
a invite 'les gouvernements a etudier les divers 
aspects de cette question et eHe continue de 
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nues to believe in the necessity of such action. 
It hopes therefore that the dangers of duplica-
tion of work in the cuhural field, which are par-
ticularly gla:ring, willl he borne in mind in the 
current discussions about the rationallization of 
European institutions whieh are now being 
undertaiken in vBJrious organizations both at the 
governmental and parliamentary level. In the 
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meantime, so iong as the present situation re-
mains unchanged, 'the possilbNiJty might be 
exp'lored of holding j"Oint meetings betJween the 
Cll'ltural Committee of the Consultative Assem-
My and the General Affairs ·Committee of the 
WEU Assembly, with a view to discussing 
these questions together. 
eroire a la necessite d'lliile tell.e etude. EUe 
espere done que 1es gouvernemen'ts am-ont pre-
sents a l'esprit 'les dangers d'un chevauchement 
d'·activiotes en matiere cultureHe, dangers parti-
culierement evidents tdans ce dotnaine, au cours 
des discussions sur la ratiooa'lisation des institu-
tions europeennes auxquehles prooooent a.etueUe-
ment diverses organisations, tant a l'eehelon 
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gouvernemental qu'a i'oohclon parlementaire. En 
attendoot, et tant que il.a situation aJCtuene de-
meure inchangee, on pourrait etudier la possi-
bllite d'o:rogan:iser des reunions mixtes de '1a com-
mission cu'ltureTie de l'.Assembllee ConsultaJtive et 
de la commission des .Affaires Generales tde l'.As-
semblee de l'U.E.O., en vue d'examiner ces ques-
tions en COIIlllllun. 
Document SS 8th May, 1957 
Nuclear Explosions 1 
DRAFT RECOMMENDATION 2 
in reply to the request for an Opinion addressed to the Assembly from the Consultative 
Assembly of the Council of Europe 
presented, on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 8, 
by M. Corniglion-Molinier 
Draft Recommendation 
The Assembly, 
Having studied the request for an Opinion on 
nuclear explosions addressed to it by the Con-
sultative Assembiy of the Council of Europe; 
I. 
Supports Recommendation 140 (1957) of the 
Consultative Assembly asking tthat a Conference 
of Experts be convened to drEJJW up a report on 
the nature and magnitude of the risk of radiat-
ion whi~h may resuJlt from the carrying out of 
nuclea,r tests; 
1. Expresses the Opmion that 'the experts 
shou1d also study ways and means of protooting 
the popwlation of the world from dangerous 
radiation resulting from atomic piies, c~lotrons 
and al'l other insta:l'lations based on atomic disin-
tegraJtion or fusion; 
1. See Document 52. 
2. Adopted in Committee by 11 votes to 3 with 2 abs-
tentions. 
3. Members of the Committee: M. Lucifero (Chairman) ; 
MM. Erler, Fens (Vice-Chairmen) ; MM. Biesheuvel, 
Boggiano Pico, Broughton, (Substitute: Finch), Oorni-
glion-Molinier, Galletto, Gems, Goedhart, Jannuzzi (Sub-
stitute : Cerulli Irelli), J anssens, Le Bail, Lefevre, Legendre, 
Leverkuehn (Substitute: Hofter), Longden, Margue, 
Paul (Substitute : JacobB), Ramsden, Lord Rea (Substi-
tute : Holt), MM. Reif, Teitgen, Temple, Treves (Substi-
tute: Matteotti), Van Remoortel, Younger. 
N. B. The names of Representatives who voted are 
printed in italics. 
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2. Recommends to the Counci~ that the Mem-
ber States be requested to accept in the Commit-
tee of Ministers of the CoUJileil. of Europe this 
Recommendation in its present ampiJ.ified form ; 
11. 
Having studied the proposa.IJ.s requesting the 
atomic Powers to suSpend n1rolewr experiments 
for a limited period, during which proposals for 
their inspection and limitation wouid be studied; 
Considering that the defence of Western 
Europe rests at present prineilpa11y upon ·the 
deterrent effect of the existence of the nuclear 
weapons possessed by 1Jhe United States and the 
United Kingdom; 
Conscious of the risk for the West of fa;lling 
behind the U.S.S.R. in the development of these 
weapons during a unil.atera'l suspenSion of expe-
riments, 
1. Exp·resses the Opinion tlhat their duty to 
ensure for their peopiJ.es a sound State of defence 
does not permit the W estem Powers to run such 
a risk; 
2. Urgently requests aU the atomic Powers 
immediately to SU!bmit effective proposais for 
the inspection a:n·d timita.tion of experimental 
nuclear explosions 88 a first step towards their 
prohibition by internationa.'l agreement in the 
framework of a gene11al agreement on the !limit-
ation and control of avmaments. 
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Explosions nucleaires 1 
PRO)ET DE RECOMMANDATION 11 
portant reponse a la demande d'avis adressee a l'Assemblee 
par I' Assemblee Consultative du Conseil de I 'Europe 
presente au nom de la commission des Questions de Defense et des Armements 3 
par M. Corniglion-Molinier 
Projet de recommandation 
L'Assemblee, 
Ayant etudie 'la demande d'avis que rAssem-
blee Consultative du Consei1 de '!.'Europe [ui 
ava:it a:dressee, au sujet des explosions nu-
eleaires; 
I. 
Se ra;llie a la Recommandoa'tion 140 (1957) de 
l'Assemblee Oonsu!ltatilve tendant a 1a convoca-
tion d'une Conference de savamts charges d'eta-
bHr un rapport sur la nature et i'importance du 
·risque cause par les radiaJtions pouvant resulter 
de la poursuite des essais nucleaires : 
1. Emet l'avis que les savrunts devraient egale-
men:t etudier la fa~on de proteger ~es pQpuila-
tions du monde cootre les radiations 'dange-
reuses 'qui sont les resu~ats des p'i!les atomiques, 
cyclotrons, et toutes autres installations a base 
de d~sintegration ou de fusion atooniques ; 
I. Voir Document 52. 
2. Adopte en commission, par 11 voix contre 3, et 
2 abstentions. 
3. Membrea de la commis8ion: M. Lucifero (president); 
MM. Erler, Fens (vice-presidents) ; MM. Biesheuvel, 
Boggiano Pico, Broughton (suppleant: Finch), Oornig. 
lion-MoUnier, Galletto, GernB, Goedhart, Jannuzzi (supp· 
leant: Cerulli-Irelli), Janssens, Le Bail, Lefevre, Legendre, 
Leverkuehn (suppleant: Hofl.er), Longden, Margue, 
Paul (Suppleant: Jacoba), Ramaden, Lord Rea (suppleant: 
Bolt), MM. Reif, Teitgen, Temple, Treves (suppleant: 
Matteotti), Van Remoortel, Younger. 
N. B. Les noms des Representants ayant pris part au 
vote sont en italique. 
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2. Reeommamde au Conseill d'inviter les Etats 
membres a accepter au Comite des Ministres du 
ConseH de l'Europe [a Recommandation 140 de 
l'Assemb'I:ee Consultative sous cette forme elar-
gie; 
II. 
Ayant examine 'la proposition tendant a invi-
ter ~es puissances ·aJtomiques a suspen'dre les 
experiences nueleaires pendant une periode 
d'une durree :limitee, au cours de laque'l'l.e des 
propositions en vue de ieur con'trOle et de [eur 
limitation devraient etre examinees ; 
Considerant que :la d~fense de l 'Europe Occi-
denta1e -doepend a 1'heure actuel1e prin~ipallement 
de 1'effet preventif de l'existenoo des ann·es nu-
cleaires en possession des Em'ts-Unis et de la 
Grande-Breta·gne; 
Consciente du fait que l'Oocident risque de 
subir 1llil retard par ll'apport a 1'U.R.S.S. dans 
le :developpement de ces armes au cours d'une 
suspension unilaterale des experiences, 
1. Emet i'avis que 1eur devoir d 'assurer 
a leurs peuples un etat erfrficace de defense ne 
permet pas aux puissances occidentalles de eou-
rir un t~ risque ; 
2. Invite instamment toutes les puissances 
atom~ques a presenter immediatement des pro-
positions efficaces en vue du conirole et de la 
limitation des explosions nucleaires experimen-
ta!les a titre de premier pas vers ~eur inte:rtdic-
tion pa•r voie d'aooord interna'tiona:l, dans !le 
cadll'e d'un reglement general de la 'limitrution et 
du contro1e des armemen'ts. 
DOCUMENT 55 
Explanatory Memorandum 
(presented by M. Corniglion-Molinier) 
1. The Consultative Assembly of the Council 
of Europe has submitted two documents to our 
Assembly; 
(a) Recommendation 140; 
(lb) an Amendment by Mr. Edwaros. 
2. Recommend81tion 140 requests that the Com-
mittee of Ministers of the Cormcil of Europe 
convene a meeting of experts to draw up an 
immeldiate report on the nature and magnitude 
of the risk caused by the radiation which may 
result from lthe continuance of tests of explosive 
devices. 
In view of the confusion which exists in the 
pUJblic mind as to the extent of this risk, tilie 
action of the Consu!l.tatirve .Asseml:ily wou~d 
31ppea:r to be timely. The Committee suggests 
that the Assemlblly would increase its chances of 
success by recommending to the Council of 
W.E.U. that it request Memlber States to vote 
in favour of Recommenda:tion 140 in the Com-
m'ittee of Ministers of the Cormcii of Europe. 
It suggests that i.t would lbe a good idea to en-
large the soope of the study to be done. 
3. The Amendment suggests requestmg all the 
atomic Pawers immediaJte1y to submit eflfective 
proposalls for the inspection and 'limitation of 
experimental nu~1ear explosions as a first step 
towards their prohibition by interruvtionai agree-
ment, and in the meantime to suspend all experi-
ments for a [imited period so that the reootion 
to tiliese proposals may !be studied.· 
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4. The problem is as follows: The signatories 
of this Amendment propose that an agreement 
be sought on the prohibition of nuc'lear expto-
sions through a temporary suspension of aM. 
experiments. 
According to British and American authori-
ties, there is at presentt no certain method of 
confirming from outside whether experiments 
are taking pl81Ce in the U.S.S.R., and the West 
therefore rnks su~h suspension being unilateral. 
Unilaterrul suspension might cause the West to 
fa1.1 seriously behind the U.S.S.R. in the develop-
ment of nuclear weapons. 
5. To be certain that this danger exists, it 
would be necessary to filnd out the present state 
of devalopments of these weaJpOns in tthe U.S.S.R., 
but no military expert is in a position to supply 
us with ex81Ct information on this point. This 
means that, if any suspension takes p!J.81Ce, the 
west has to accept tJhe risk m a weakening of 
irts defence potential. 
6. The defence of Western Europe depends 
to a great extent on the deterrent effect of the 
existence of atomic and thermo-.nueleaJr weapons, 
and no Western Government could permit this 
effect to be reduced by a suspension of experi-
ments which might be unilateral. 
On the contrary, it would seem advisaMe that 
all the atomic 'Pawers be requeSted to seek an 
immediate international agreement on the pro-
hibition of experiments, which wou!ld at the 
same time lay down metlh.ods of effootive in-
spection. 
DOOUMENT 55 
Expose des motifs 
(presente par M. Corniglion-Molinler) 
1. L'.Assemblee Corunl'ltatirve du Consei1 de 
l'Europe a tran8Illis deux documents a nortre 
Assemblee: 
(a) sa Rooommandation 140 ; 
(b) un amendement depose PM" M. Ed-
wards. 
2. La Reoommandation 140 demande la convo-
cation, par le Comite des Ministres du ConseH 
de 1 'Europe, d'une reunion d'experts charges 
d'etablir d'urgence un rapport sUT la nature et 
l 'importam.ce du risque cause par les radiations 
pouvant resulter de la poursuite des essais d'en-
gins explosifs. 
Etamt donne la oonfusion existant actuelle-
ment ldans !l.'opinion publique au sujet de ce 
risque, 1l'initiative de i'.Assemb'lee Consultative 
parait tres heureuse. La Commission propose a 
l'Assem'blee d'augmenter ses ehamces de reussite 
en recommandant au 1Conseil de l'U.E.O. d'invi-
ter 'les Etats membres a voter en d'aveur de la 
Recommanldwtion 140 au Comite des Ministres 
du ConseiJ. de 'l'Europe. EUe propose egailement 
d'elargir le cadre de 'l'~ulde a faire. 
3. L'amendement propose d'in·viter toutes les 
puissanees atomiques, d'une part a presenter 
immooiatement des propositions efficaees en vue 
du controle et de la limitation des explosions 
nucileaires ex,perimenta:les, a titre de premier P'8.S 
vers leur interdiction par voie d'aooorld interna-
tional, d 'autre part a suspendre entretemps 
toutes 1es experiences pendant une periode d'une 
duree limitee, afin que les reactioo'S a ces P'ropo-
sitions puissent d 'abord etre examinees. 
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4. Le probleme pose est !le suirvant : les signa-
taires de cet._ amendement proposent 1a recherche 
d'un ·accord sur l'interdiction des exph>sions 
nucleaires a iJ.'ai'<le d'une suspension momentanee 
de toutes 'les experiences. 
Or, d'apres [es autorites britanniques et anne-
ricai:nes, i:l n'existe aetuellement aucun moyen 
sur de verifier de l'erterieur si des experiences 
ont lieu en U.R.S.S. L'Ocddent collil'rait done le 
dam.ger que la suspension des experiences reste 
unilaterale. Un tel arret un:Hatera!l. risquerait de 
lui faire subir un retard important, par ~apport 
a l'U.R.S.S., dans ie dervaloppement des armes 
nucleaires. 
5. Pour pouvoir dire aNec certitude si ce dan-
ger existe, 11 faudrait connai!tre l'letaJt actuel du 
develoP'pement de ces '8!rmes en U.R.S.S . .Aucun 
expert miilitaire n'est cependamt en mesure de 
nous fournir des indications exactes sur ce point. 
ll en resuite que, dans le cas de toute suspen-
sion, le risque d'un affailblissement untlateral de 
la caP'acite defensirve occidenta'le devrait etre 
accepte. 
6. La defense de '1. 'Europe dep·ood en grande 
partie de l'effet preventi:f de !'existence des 
armes atomiques et thermonud.l.eaires. Aucun 
gouvernement occidental ne pourrait permettre 
que cet effet soit affaibli par une suspension des 
experiences qui risquerait de rester unilaterale. 
l'l serait, en revanehe, indique d'inrviter ins-
tamment toutes iJ.es puissanees atomiques a re-
chercher un accord internationail sur une inter-
diction des e:lq)erietmes, 'qui fixerait en meme 
temps les modalites d'un contrMe efficaee. 
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Amendment No. 1 
9th May, 1957 
Nuclear Explosions 
Report presented, on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments, 
by M. Corniglion-Molinier 
Amendment No. 1 
presented by MM. Edwards and Mommer 
Pal"t 11 of the dra~ Rooommendwtion: 
1. In the third para!gr~~~ph, after ilhe word '' a'' 
insert the word "prolonged"; 
2. At the end of ~ast paragraph of the draft 
Recommendation add the words ''and to suspend 
Document 55 
Amendment No. 2 
a11 experiments until after 1Jhe Conrference of 
Experts referred to aJbove has published its con-
c1usions ". 
Signed: EowARDS, MoMMER 
9th May, 1957 
Nuclear Explosions 
Report presented, on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments, 
by M. Corniglion•Molinier 
Amendment No. 2 
presented by M. Struye and a number of his colleagues 
In Part 11 of the dralft Recommendation, 
rel}lace paragraph 1 by the follawing: 
'' 1. Expresses the opiniOill. that their duty to 
ensure for their peoples a soUllld state of defence 
does ndt permit the Western Powers to run such 
a risk at the moment but .that suc:h duty would 
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neverthe1ess have to give way to the overriding 
moral obligation to put an end to such experi-
ments, should the Conference of Experts reach 
the conclusion that they constituted a serious 
danger to pubiJ.ic healtlh. '' 
Signed: STRUYE, ScHMAL, Mme STOFFELS vAN 
HAAFTEN 
Document SS 
Amendement No I 
9 mai 19S7 
Explosions nucleaires 
Rapport presente au nom de la comDllssaon des Questions de Defense et des Armements 
par M. Corniglion-Molinier 
Amendement NO 1 
presenU par MM. Edwards et Mommer 
Titre II du projet de recommandation : 
1. dans le troisieme alinea, apres IJ.es mots : 
« d'une suspension uniiateraile », inserer le mot: 
« prolongee » ; 
2. ajouter a 'l:a fin du paragraphe 2, rupres ies 
mots : « du con1Jrole des armaments», [e mem-
Document No SS 
Amendement No 2 
bre de phrase suivant : « et de suspendre les 
experiences jusqu'au moment oil la Conference 
des saV'ants sus-mentionnee ama pu<blie ses 
conclusionS». 
Signe: EowARos, MoMMER 
9 mai 19S7 
Explosions nucleaires 
Rapport presente au nom de la comDllssaon des Questions de Defense et des Armements 
par M. Corniglion-Molinier 
Amendement No 2 
presenU par M. Struye et plusieurs de sea collegues 
Titre II du projet de recommandation, rem-
p'lacer IJ.e paragraphe 1 par :les dispositions sui-
vantes: 
« 1. Emet !'avis que ieur devoir d'assuxer a leurs 
peuples un etat effiooce de defense ne permet 
pas aux puissances occidentales de courir actuel-
lement un tel risque, mais que le devoir ne pour-
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rait cependoot •prevaiJ.oir oontre l'imperieuse 
obligation morale qu'eHes auraient de cesser ~es 
experiences si IJ.a Conference des saV'allts ·arr'ivait 
a ia conclusion qu'elles sont gravement domma-
gea:bles pour [a sante des populations. » 
Signe: STRUYE, Scm.rAL, Mme STOFFELS vAN 
HAAFTEN 
Document SS 
Amendment No. 3 
Nuclear Explosions 
9th May, 1957 
Report presented, on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments, 
by M. Corniglion-Molinier 
Amendment No. 8 
presented by M. Struye and a number of hia colleagues 
In Part II of the draft Recommendation, 
paragraph 2, 'delete the ~rds: 
''in the fu-amework of a general agreement on 
the limitation ood control of armaments". 
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Signed : STRUYE, SCHMAL, Mm.e STOFFELS 
VAN HAAFTEN 
Document. No 55 
Amendement N° 3 
Explosions nucleaires 
9 mai 1957 
Rapport presente au nom de la comDUSSlon des Questions de Defense et des Armements 
par M. Corniglion-Molinier 
Amendement No 3 
praenU par M. Struye et plaieurs de su colleguu 
Titre II du projet de reoommandation, dans 
le paragraphe 2, supprimer les roots : 
« dans 1e cadre d'un reglement general de la 
limitation et du oontrole des armemelllts ». 
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Signe : STRUYE, SCHMAL, Mme STOFFELS vAN 
HAAFTEN. 

